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L'ANNEE 1902
Selon Phabitude, nous citerons de la circulaire de M. le Supirieur
gdndral pour le commencement de 1'annee, plusieurs passages. Cesont ceux o0 se trouvent r6sumes pour I'annie 6coulee les principauz
faits qui intdressent toute la famille de Saint-Vincent-de-Paul et que

nous n'avons pas eu I'occasion de mentionner precedemment dans
les Annales.

I
... Vous connaissez, Messieurs et mes chers frtres, la situation qui nous est faite en France. Au mois de juillet, par
ordre du ministre de l'Intrieur, nous avons dd nous retirer des petits sdminaires de Nice, de Marseille, de Montpellier, de Saint-Pons et d'Evreux. Peu apr&s, NN. SS. les
6veques des dioceses de France, dont nous dirigeons les
grands sdminaires, ont recu de la mime autoritd la communication d'un avis du Conseil d'Etar, diclarant que nous
ne sommes approuvis que pour les missions etrangcres, ct
l'invitation de faire cesser, itait-il dit, l'irregularite qui resuite de la presence de cangriganistes dans les siminaires.
Neanmoins, sur- les justes observations de ces prelats, un:
sursis est accordd jusqu'A la fin de l'ann6e scolaire. En

attendant, la situation de nos confreres ne peut etre que tres
pinible. Mais ils I'acceptent avec gindrositd. Elle leur est
singulibrement adoucie par le tres bon esprit des 6eves, par
la sympathie du' clergi et par les delicates attentions de
NN. SS. les dveques. Qu'en sera-t-il de nos autres 6tablissements? Conformement aux prescriptions de la derniere
loi sur les associations, nous avons dd ddposer le dossier de
chacun d'eux au ministere des Cultes, pour dtre soumis au
Conseil d'Etat.
Au milieu de ces angoisses et en face de perspectives tres
inquidtantes, il a plu a Dieu de nous donner de rdelles

-6consolations et de nous conserver la confiance en la protection divine, par l'intercession de l'immaculie Marie.
Ce qui nous a consoles, ce sont, d'un c6te, les lettres
remarquables que tous nos dveques out adressdes a M. le
ministre pour plaider notre cause et la leur : ils Pont
fait avec autant de force que de dignit6 et dans les termes
les plus bienveillants pour la Congrigation en general et,
en particulier, pour les directeurs de leur seminaire; de
Pautre, les edifiantes dispositions et ie divouement des
missionnaires inopinement renvoyis de leur maison. II y
en avait, parmi eux, plusieurs qui avaient pass6 l'Age de
quarante ans, d'autres de cinquante ans, Pun meme de
soixante ans, et j'ai pu, sans difficult, les placer, les uns
en Turquie, les autres dans le Liban, ceux-ci ; Madagascar, ceux-la en Amerique. Je suis heureux de pouvoir leur
donner un temoignage public de ma satisfaction et de ma
gratitude.
Nos confreres de 'Allemagne se trouvent toujours sur
les frontieres de leur chbre patrie sans pouvoir y rentrer
definitivement. Les quelques expeditions apostoliques
qu'ils y font, grace Ala bienveillance de quelques administrations locales et du clergi, ne suffiraient pas A Pactivite et
a la vigueur de leur personnel, siles pays etrangers n'avaient
ouvert les portes a 'ardeur de leur zale. Les aeuvres de la
Ripublique de Costa-Rica acquikrent de plus en plus de
Pimportance.
En Espagne, nous avons erig6 une nouvelle province,
qui comprendra les maisons existantes ou Adtablir dans les
provinces de Catalogne, de Valence et dans les iles Baleares.
M. Orriols, ci-devant visiteur des Philippines, a &t6 disignd pour conduire cette province.
SEn Italie, la province de Naples vient de se charger de
la direction du seminaire de Tarente.

-7M. le Visiteur de la province de Portugal a ouvert tout
ricemment dans la ville de Lisbonne une nouvelle maison,
don d'une illustre bienfairice, hI duchesse de Palmella.
II
Nos deux provinces situies au milieu des musulmans en
Turquie d'Europe et en Turquie d'Asie, bindficient toujours du protectorat de la France. Nos colleges sont, Dieu
merci, dans une grande Frosperiti. Le bon M. Hypert, qui
vient de mourir superieur de la maison de Monastir, laisse
a tous nos professeurs de l'Orient le souvenir et les'exemples d'un ddvouement aussi constant que modeste, aussi
docile a l' gard des superieurs que paternel et aimable pour
les Cleves. C'6tait un vrai fils de Saint-Vincent-de-Paul par
la simplicitiet la droiture, par l'humilit6 et la prudence.
Ne voyant que la volonte de Dieu dans son travail, il s'occupait aussi volontiers des petits enfants que des jeunes
gens, des moins avancssque des plus insvtuits. Dieu veuille
lui donner le repos dternel et lui susciter beaucoup d'imitateurs, dans ces pays d'Orient, de Perse, d'Abyssinie et
de Madagascar, oi l'enseignement scolaire est le principal et, en certains pays, le seul moyen d'arriver a l'ame des,
enfants et de pendirer dans leur famille pour y porter la
connaissanc' de Jesus-Christ. C'est ce qu'avait compris mon
venerable et illustre prddicesseur, M. Bord, lorsque, encore jeune laique, brillant lauriat du concours universitaire au celebre college Stanislas, il se faisait, en Perse,.
instituteur primaire et appelait a son secours les pretres de
la Mission. Nos confreres d'Ourmiab, de Tauris, de Khosrova et de Tedhran n'oublient pas de si honorables com-.
mencements, et ils continuent avec la meme abnegation.
la pinible fonction de precepteur, en y joignantles missions"
aux Chaldeens, IA ou c'est possible.
A Madagascar, apr6s.avoir fait I'dcole, le missionnaire-

-8doit passer a l'atelier pour apprendre aux enfants un metier
e; leur preparer ainsi une existence honnite et utile, dans
ce pays oi tout est a faire, oi tout est A organiser.
Mgr Crouzet vient.d'y dtablir une liproserie A la grande
satisfaction du gouverneur et surtout a la grande consolation des lipreux, tres nombreux dans ces contries.
Les espirances que j'annonqais, Pan dernier, La sujet de
PAbyssinie, se rialisent d'une manitre bien consolante :
e Le calme a succedi a la tempite, m'icrit M. ldonard
Gruson, supirieur de la mission; la paix la plus dilicieuse
nous console aujourd'hui des souffrances et des larmes de
notre exil de 9go i. Le Dedjatch Hagos, le persecuteur
de la mission, a eti mis au cachot par S. M. l'empereur
Minelick. C'est de IA qu'il implore la pitie et le secours des
n6tres. Son successeur, an contraire, est plein de bienveillance pour eux, et cette bienveillance ne se borne pas a de
simples paroles. A la residence d'Alitidna oh ils ont &t6
rdtablis, il en a fait ajouter'deux autres : Gouala et Haiga.
Ayant invite le superieur de la mission a venir le visiter,
il le fit asseoir A sa table, et, apres le repas, voulant donner
une preuve eclatante de son estime et de sa sympathie pour
les missionnaires, il fit present a M. Gruson d'une mule
superbe qu'il tenait de I'empereur Menelick, de dix chEvres
et de deux vaches avec leurs veaux. Puisse l'illustre fondateur de cette intdressante mission, Mgr de Jacobis, obtenir
du Roi du ciel pour les pauvres Abyssins des dons plus
precieux, celui de nombreux ap6tres et du retour de toute
la nation a l'Eglise romaine !
"En Chine, nous avons eu la douleur de voir i4gr Favier
frappi subitement d'une attaque qui le tient .lcore paraIsi d'une partie de ses membres. C'est san-, doute aux
sollicitudes et aux grandes fatigues causees par !e siege de
Pekin et par les disastres'accumulds dans la mhsion qu'il
faut attribuer la cause principale dg g.,,doulou:eux acci-
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dent. Espirons que Dieu voudra bien rendre la santd A
notre. illustre et trds cher malade. On constate dans tons
nos vicariats une grande affluence de catichumtnes. Le
sang des martyrs rend cette contree ficonde et devient

ne,

semence de chritiens.
Nous venons d'autoriser l'ouverture d'un seminaire et,
d'une maison d'etu'es auprbs du visiteur de cette province
de Chine, et nous y avons envoyd diji plusieurs de nos
jeunes gens. Dieu veuille benir cette ceuvre nouvelle et'
preparer 1i de dignes 6mules de nos bienheureux martyrs:
Francois Clet et Jean-Gabriel Perboyre.
Aux Etats-Unis de 1'Amdrique du Nord, nous constatons ia prospiriti de nos oeuvres, et ii y a lieu d'espirer
qu'avec la. nombreuse jeunesse qu'on forme avec le plus
grand soin, d'autres itablissements viendront bient6t se
joindre aux anciens si bien fournis en fait de personnel.
Puissent les Missions etre les premi&res A beneficier de cet
accroissement! C'est le vceu de mon coeur, et je le confie
au serviteur de Dieu, M. de Andreis, dont la cause de b-atification, nous lesperons, va etre bient6t introduite, le
proces informatif fait par l'Ordinaire etant ddji entre les
mains de la sacree Congregation des rites.
La province du Mexique a dd faire, avec nous, le sacrifice d'un de ses meilleurs sujets. S. S. le pape Lion XIII
vient d'dlever a 1'episcopat M. Charles Mijia, superieur
de la maison de Mirida, et de lui confier le siege de
Tehuantepec. Ce vin6r6 confrere jouit dans le Yucatan
d'une grande consideration. Des maintenant, je lui adresse
le vceu qu'il formulera bient6t lui-mdme pour son conseciateur : ad multos annos. Cette province se prepare a
prendre la direction d'un nouveau seminaire, celui de
Chihuahua.
La mort du regretti M. Delaunay, visiteur du Chili et
du Perou, nous a fourni I'occasion de faire une nouvelle
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distribution ou un nouveau classement des maisons comprises dans EIquateur et sur tout le littoral ouest de 1'Amrique miridionale. Nous avons done forme la province dite
du Paci/iqe,-comprenant I'Equateur, le Perou et le Chili.
Elle est placde sous la conduite de M. Claverie, qui va
ouvrir, a Quito mime, un siminaire interne.
La province que nous appelons l'Amdrique centrale se
trouve ainsi riduite aux maisons de la Colombie, de
Panama, de Guatemala et du Salvador. La premiere de
ces ripubliques a eti longtemps et grandement •prouvie
par la guerre civile, dont la fin semble assurie, nous icrit
M. le Visiteur. Nous venons d'y perdre Mgr Schumacher,
eveque exile de Porto-Viejo, dans 1'Equateur. II exerqait
les modestes fonctions de curi & Samaniego, paroisse
du diocese de Pasto. 11 y est mon victime de sa charit6, emporti par la fiUvre typhoide, maladie qu'il avait
contractie, non seulement en administrant les secours
spirituels, mais encore en donnant des soins corporels aux
malades. Voilk vraiment une mort pricieuse et on sujet
pour nous de bdnir Dieu d'avoir couronne ainsi une vie
toute de labeurs et traversee par les plus grandes ipreuves.
Ill
Apr6s avoir visitd avec moi en esprit les provinces de la
Compagnie,vous lirez sans doute avec plaisirla liste de ceux
que nous avons pu envoyer dans nos missions A l'tranger.
Turquie d'Europe.
M. Louis-Marie Bernard, pre
tre.
M. Louis Clapier, pretre.
i. Jean-Bapt. Coulbeaux, pr.
.M. Frangois Critico, pretre.
M. Pierre Delteil, pretre.
M. Joseph Jammet, pretre.
M. Gabriel Laurent, pretre.
-

w

M. Martin Lukrawski, pretre.
M. Jules Macadri, pretre.
M. Honore Mages, pretre.
M. Constant Mercier, pretre.
Fr. Joseph Pigot, coadjuteur.
Syrie.
M. Eugene Hottin, pretre.
M. Adelin Maurin, pratre.
i
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M. Augustin Ramade, pretre.
M. Lion Rouchy, pretre.
Perse.
M. Albert Bertounesque, pret.
M. Georges Decroo, pretre.
M. Francois Miraziz, pretre.
Chine.
M. Maurice Bouvier, pretre.
M. Paul Dutilleul, pretre.
M. Celestin Jaladieu, pretre.
M. Louis Salavert, prtre.
M. Fr&deric Santaniello, pret.
M. Hubert Verhaeren, pretre.
M. Francois Willemen, pretre.
Fr. Louis Barru6, clerc.
Fr. Felix Bonanate, clerc.
Fr. Joseph de Stolberg, clerc.
Fr. Joseph Hermans, clerc.
Fr. Charles Kloss, clerc.
Fr. Pierre Legrand, clerc.
Fr. Joseph Martin, clerc.
Fr. Joseph Molinari, clerc.
Fr. GuillaumeScherijon, clerc.
Fr. Elie Second, clerc.
Fr. Etienne Selinka, clerc.
Fr. Antoine Geerts, coadjut.
Fr. Benoit Joly, coadjuteur.
Fr. Jules Longuepee, coadjut.
Fr. Marco, coadjuteur.
Abyssinie.
M. Jacques Van Ravesteyn,
pretre.

II
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Madagascar.
M. Jean Hiard, pritre.
M. Pierre Leclerc, pr:tre.
M. Auguste Marty, pr8tre.
M. Pierre Praneuf, pretre.
Fr. Vincent Prieu, coadjuteur.

Salvador
M. Henri Gineste, pretre.
M. Pierre Raynaud, prEtre.
Equateur.
M. Jean-Baptiste Lachat, pr.
M. Francois Schraml, pretre.
Fr. Nicolas Azambre, clerc.
Fr. Albert Blanc, clerc.
Fr. Michel de Leon, clerc.
Fr. Lazare Mladenoff, coadjuteur.
Perou.
M. Theophile Gaujon, pretre.
M. Louis Nod, pretre.
Fr. Georges Graff, clerc.
Bresil.
M. Camille Durand, pritre.
M. Gilles Henrotte, pretre.
M. Pierre Zingerle, pretre.
Rdpublique Argentine.
M. Antoine Buchard, pretre.
M. Pierre Lombard, pritre.
M. Daniel Vandaele, pretre.

IRLANDE
LE

COLLEGE

DE MAYNOOTH

DISCOURS DE K. PATRICE BOYLE

Au dix-septieme et au dix-huitieme sikcle, i'enseignement etait, de par la loi, interdit aux catholiques en Irlande.
En consdquence, tout le clerge venait sur le continent recevoir l'dueation ecclisiastique, soit A Rome, soit en France,
soit en Espagne, soit aux Pays-Bas. Au moment ot t clata
la Rdvolution franqaise, pris de cinq cents (478) eccl6siastiques faisaient leurs etudes sur le continent. Is itaient

ainsi repartis :
Maitres

EIlves

A Paris, college des Lombards ....
4
A Paris, rue du Cheval-Vert .. . . . . 3
Nantes ......
..............
3
Bordeaux .
.... . .........
.
3
Douai ..................
.
Toulouse.... . ...
.........
I
Lille ...................
I

ioo

Total en France..
Louvain .................
Anvers ...
..................
Salamanque. . . . . . . . . . . . .
Rome....
..........
.
....
Lisbonne..............
.
Total gendral. .

348
40
3o
3z
t6

.
17
.
..
.
2
.
.. 2
. . 27

So
o
40
.30
to
8

12

478

La Rivoluion ayant amend la fermeture de ces s6minaires, les eveques d'Irlande allaient se trouver dans l'impossibilitd de recruter leur clerge. II se dtciderent'donc &
faire appel, en 179 3 , au gouvernement anglais, et Asolliciter
la permission de fonder des seminaires en Irlande. Le

1. C'est aujourd'hui la rue des Irlandais, et la maison est maintenant le seminaire des Irlandais.
z. The Irish College, Paris, is51S-got, p. 132. Paris, Igo9.
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gouvernement accueillit favorablement la demande des
evdques, et accorda meme une subvention annuelle au nouvel etablissement qui allait 8tre crUd, subvention continude
jusqu'a 1870, date du disetablissement de 'EIglise protestante en Irlande. Les eviques ne tarderent pas a mettre a
profit la faveur du gouvernement, et, en 1795, le seminaire
de Maynooth fut fondC..Maynooth est une ville d'aujourd'hui i5 ooo habitants, situde sur la'ligne du chemin de
fer, a environ to kilom6tres de Dublin. Le premier superieur et les premiers professeurs furent choisis, soit parmi
les anciens superieurs des maisons irlandaises fermees sur
le continent, soit parmi des ecclisiastiques franqais imigris pendant la Rdvolution. Parmi ces derniers furent les
abbds Delahogue, Anglade, DarrC et Delort, hommes distinguis et docteurs de I'ancienne Universiti de Paris; leurs
noms sont encore en honneur en Irlande. Parmi eux se
trouva aussi M.Edouard Ferris, pretre de la Mission, Irlandais de naissance, qui, apres avoir tid superieur du grand
seminaire d'Amiens, fut nommi, par I'Assemble generale
de 1788, assistant general de la Congrigation. Apr6s le sac
de Saint-Lazare, il accompagna le supirieur gendral i
Rome d'oiiii passa, en 1798, avec le consentement du General, a Maynooth, en Irland':. Li, charge d'abord de la
discipline au college, il fut deux ans plus tard nomme professeur de thuologie morale, poste qu'il occupa jusqu'a sa
mort, en r8o9'.
M. Ferris a laiss6 une grande reputation de vertu, et
longtemps apres, ses anciens 6deves parlaient avec vundration du saintly Ferris,du saint M. Ferris*. Le portrait de
i. Pour de plus amples details sur M. Ferris on peut voir les
'Circulairesdes Supdrieurs gendraux, vol. 11, 217, et dans lesAnnales
de la Mission, t. 45, p. 186, une lettre de M. O'Callaghan. __
. 2. Dans un autre s6minaire, i Carlow, fondd vers la mruie epoque,
trois pretres franCais emigres furent nommis professeurs : les abbs
Noget, Chabout et Labrune. M. Mac Namara a dit a celui qui.icrit
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M. Ferris se voit- encore dans une des salles a Maynooth.
Le seminaire de Maynooth, commun A tous les diocses
d'Irlande, a pris une grande extension. Selon le cardinal
Moran, aujourd'hui archevique de Sydney, c'est le seminaire le plus considdrable du monde catholique. Le nombre
des eleves est i present d'environ 56o.
Les etudes y sont xrparties en sept annies : une derhetorique, deux de philosophie, et quatre de thiologie. Certains
eleves, choisis parmi les plus capables, font, en plus, deux
annees d'dtudes superieures. Les professeurs et superieurs,
au nombre de 26, sont choisis par les dveques au moyen de
concours.
C'est du seminaire de Maynooth que sont sortis, en i833,
M. Lynch, M. Mac Namara et les autres jeunes prdtres qui
fonderent la province des Missionnaires de Saint-Vincentde-Paul ou Lazaristes d'Irlande en 1839. M. Dowley, premier visiteur de cette province d'lrlande, 6tait I'un des
supirieursdu seminaire de Maynooth avant son entriedans
la Congregation. En consequence, les relations les plus
amicales out toujours exists entre la Congregation en
Irlande et le seminaire de Maynooth. Nourris par des
fortes etudes a Maynooth et formis par le noviciat a Paris,
les premiers missionnaires ont toujours merite et obtenu la
confiance de rlpiscopat d'lrlande. Non seulement ils
etaient appeles i precher des retraites aux siminaristes i
Maynooth, mais, vers 1875, les dveques inviterent M.Jean
Gowan, pretre de la Mission, a se rendre au seminaire une
fois par semaine pour faire un cours sur la maniere de
precher et'de faire le catdchisme; charge qu'il continua de
remplir aussi longtemps que le permit sa santd, Ala grande
satisfaction des supirieurs et des 6leves. Ceux-ci out appris
cca lignes que deux lazaristes, rfugi' s en Irlande, furent employis

comme professours atCarlow.

tait-ce deux des pretres susnommis ?

-
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de lui a appricier et a suivre la mithode recommandee par
saint Vincent de Paul.
Enfin, en 1886, les evequesd'Irlande,seconformant A un
ddsir formule par la Congregation de la Propagande, oat
6tabli I'office de c Peres spirituels a; ceux-ci sont charges de
confesser et de faire des confdrences spirituelles aux 6elves.
Pour remplir ce nouvel emploi, Leurs Grandeurs ont
demande au superieur g6enral de la Congregation de la
Mission deux prdtres irlandais de sa Congregation qui
devraient resider au college. Les Peres spirituels prennent
rang parmi les superieurs, mais ils n'ont aucune part soit
i la discipline, soit a l'enseignement. Ils confessent les
ileves qui desirent avoir recours a leur ministere, et tous
sont libres de s'adresser A eux, soit pour la confession, soit
pour la direction spirituelle hors de la confession. Ils font
une conference aux eleves toutes les semaines. Ils prdchent
aussi toutes les retraites de l'annee, excepti celle qui suit la
rentree. Ils prdchent cependant cette retraite pour ceux des
le1ves qui entrent pour la premiere fois. M. Jean Myers,
decide en 1896, qui fut choisi pour cet office et a qui fut
adjoint M. Patrice Boyle, sat, par son zele et sasimpliciti,
gagner, des le commencement, la confiance des superieurs
et des eleves; il I'a conservee jusqu'i sa mort et sa memoire
est encore en veneration. D'autres pretres de la Congregation de la Mission continuent avec succis aujourd'hui
Iceuvre commencee par M. Myers en 1886.
En 1895, le coll6ge de Maynooth a cedlbrd son centenaire.
Acette date, la plupart des iveques d'Irlande, les archeveques
de Melbourne, de Chicago et de Saint-Louis, la majorite des
pretres d'Irlande, et un nombre considdrable de pr&tres
de la Grande-Bretagne, de rAmirique du Nord et
des colonies anglaises etaient d'anciens eleves de Maynooth. Pour perpetuer la memoire de cet heureux evenement, la Maynooth Union, on association des anciens
6elves de Maynooth, a itC fondee. Cette association est con-
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voquie tous les ans au college. Apr6s la grand'messe, les
membres de PlUnion se riunissent sous la prisidence des
dveques. Des ecclisiastiques, qui y ont it6 auparavant invites par le president de 1'Union, lisent des rspports ou des
etudes (read papers), dans lesquels ils traitent des questions
-soit thcologiques, soit sociales, qui peuvent &clairer ou
intiresser le clergd. Cette union, benie par le Saint-Pere,
est prospere et semble destinie a faire beaucoup de bien au
clergi.
A la r6union de 1902, M. Patrice Boyle a lu Pintiressant rapport
dont nous donnons les premieres pages .
LA SOCIETi

DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

On demandait a un philosophe'celebre comment rhomme
pouvait devenir semblablc a Dieu : * C'est, rdpondit-il, en
faisant le bien et en parlant vrai. a Si done faire le bien et
parler vrai est chose divine, c'est deja s'approcher de la
divinit6 que de dire la veriti de ceux qui font le bien.
Telle est ici mon intention : dire la virite au sujet d'une
socidti qui a pour unique fin de faire le bien; je veux dire
la Societe de Saint-Vincent-de-Paul.
Montrer lorigine et le developpement de cette societe,
exposer son organisation, ses oeuvres, ses ressources, donner
'les raisons qu'a le clergi de I'encourager et de la developper; indiquer enfin comment ou peut I'tendre et la
developper en Irlande : tel est le but de cette etude.
ORIGINE ET DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE

Quelle fut l'origine de la Socidte de Saint-Vincent-dePaul? MalgrE la cilibrit6 du saint dont elle porte le nom,
de ce saint qu'on a pu appeler a juste titre le gigantesque
Ihros de la Charit6 : The hundred-handed Giant of Chai. Voyez The New Ireland Review, aofit 1go2.
-.

Pythagore.
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rity , la societi ne date que de la derniere moitie du dixneuvieme siecle. Saint Vincent, il est vrai, a etabli de son
vivant une association de Charite pour les femmes, qui a
fait et fait encore tous les jours un bien considerable aux
pauvres; repandue dans le monde entier, elle compte
plus de 3o ooo membres . Mais la Societ6 de Saint-Vincent-de-Paul, ou les Conferences d'hommes, est d'origine
plus recente. Nous pouvons dire de 'Eglise et avec plus de
verite que le poete : Mens agitat molem. Un esprit divin
reside en elle, qui la vivifie et la rend feconde en bonnes
oeuvres. Les saints, particulierement animes de cet esprit,
opkrent tout ce qu'ils peuvent pendant leur vie, et, apres
leur mort, leurs a os prophitisent x (Eccl., XLIX, 18) et

leur exemple devient fecond.
La Revolution franqaise de x83o laissa les esprits dans
une certaine agitation. Un parti voulait mettre en avantles
interets de la religion, et un autre ne cherchait qu'a entraver l'influence religieuse sur la societe. Ce conflit d'opinions, selon 1'habitude, se fit sentir surtout parmi la jeunesse qui frequentait les hautes icoles de la capitale. Les
etudiants en droit et en mndecine de 1'Universiti de Paris
tenaient regulierement des reunions litteraires, auxquelles
ils donnerent le nom de a Conferences -. La plus fameuse
fut la Conference d'Histoire, qui se reunissait toutes les
semaines. LA, athees, deistes et catholiques se rencontraient. Ils se livraient a la discussion de questions historiques, et la religion, qui s'entremle partout dans I'histoire,
ne pouvait leur ichapper. Les etudiants catholiques, dans
leur reunion hebdomadaire, cherchaient a inspirer a leurs
camarades incredules des idees favorables A la religion.
Mais, trouvant que ie succes ne correspondait pas a leurs
esperances, ils risolurent de se detacher de la Conference
t. Dr. Moriqrty.
z. Mgr Baunard, Ux siecle de l'Aglise de France, chap. xi.
3
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littiraire, pour fonder une autre conference ou association
uniquement livree aux oeuvres de charite, et de montrer
aiisi, par des oeuvres mieux que par des paroles, la vitaliti
et l'influence de la religion. Quelques itudiants, et parmi
eux Frederic Ozanam, formerent ce projet. Is prirent conseil du curi de la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont; car
c'est dans cette paroisse qu'ils se reunissaient. L'ceuvre alors
commenca. Une sceur de Charite de Saint-Vincent-dePaul, la sceur Rosalie, dont le nom est reste celebre dans
les annales de la Charite, leur donna le nom des families
les plus nicessiteuses. C'est ainsi que se forma la premiere
conference en 1833, et elle prit pour son patron saint Vincent de Paul. Elle ne se composait d'abord que de sept
membres. L'annie suivante, 1834, quand elle se reunit pour
celebrer la fete de son saint patron, il y avait 6o membres, et enfin, une annie plus tard, les conferenciers
itaient au nombre de 25o. D'autres conferences se
form&rent dans les differents quartiers de la capitale;
mais touwes resterent unies a la confirence-mire et y puiserent leur esprit. De Paris, ces bonnes oeuvres s'etendirent bient6t dans toute la France; elles allerent jusqu'A
Rome et de 1A dans les autres pays. En 1844, une conference fut fondde A Londres, et, en 1845, la Societi de
Saint-Vincent-de-Paul fut itablie a Dublin. Aujourd'hui
les conferences de Saint-Vincent-de-Paul sont, en chiffres
ronds, au nombre de 5 ooo et comptent 0oooo membres:
elles s'etablissent dans toutes les parties du monde, du
Canada a 1'Australie, de 1'Ecosse an Pirou.

ALLEMAGNE
POLOGNE PRUSSIENNE -

PROVINCE D•

CULK

I. L'h6pital de Posen fut fondi par Guillaume III, roi de Prusse,
sur les instances du prince Antoine Radziwill, gouverneur do grandducbe de Posen.
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En 18a2, le 23 d6cembre, six Filles de la CharitY, demandees par
Sa Majest6, arrivarent de Varsovie et prireat la direction de r'hpitat
royal, 6tabli dans 1'ancien couvent des Clarisses.
Le nouvel itab!issement prit Ic nom de maison de la Transfiguration, et, en 185o, devint la maison centrale d'une nouvelle
province crigee par M. Etienne, supdrieur gendral, rt formde des
maisons des Filles de la Charit6 situdes dans ia partie de Pancienne Pologne annexee i la Prusse. - En 1863, la maison de la
Transfiguration redevint simplement h6pital pour deux cents malades environ.
II. Les Filles de la Charitu furent demanddes pour Culm en 1694
par Mgr Casimir Szezuka, eveque de Culm, pour le soin des malades
et P'ducation des jeunes filles pauvres, et logees dans une maison
en face de V1glise paroissiale, trop restreinte pour que les oeuvres
pussent se ddvelopper. Elles y arriverent de Varsovie, sous la conduite de la seur Brisard.
En i8z2, I'ancien couvent des Benddictines leur fut affecte, avec
charge d'y soigner les malades. Leurs euvres pricidentes y furent
transferies.
En 1863, la maison de Culm devint la maison centrale de la province du meme nom et Pest encore aujourd'hui.

Lettre de la saur GIERSBERG, Visitatrice des Filles de
la Charitd, a la trIs honoree Mtre KIEFFER.
Culm, le 9 septembre 9go2.
MA TRES HONOREE M••E,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Chacune de vos lettres si maternelles est un nouvel
encouragement pour moi; aussi je les regois toujours avec
un sentiment de filiale reconnaissance. Et a prdsent que
nous vous savons accablie de peines et de soucis, nous
tAchons de redoubler de ferveur en priant pour nos deux
bien-aimees families de Saint-Vincent et pour toutes les
communautis en gineral, si dou!oureusement iprouv6es
en France.
Je viens, ma tres honoree Mere, vous faire part d'un
ivinement qui nous fait espirer un horizon moins sombre
pour notre pauvre province. 11 y a environ un mois, notre
ch6re sc~ur Suminska rejut Pannonce officielle que Sa Ma-

-

20-

jesti l'impiratrice devant venir A Posen, se proposait d'honorer de sa visite l'H6pital giniral. Cette nouvelle nous surprit agreablement, car la visite d'une souveraine ne peut,
il me semble, 8tre considerie que comme une faveur. Mgr
Likowski, evaque coadjuteur, toujours si divou6 pour la
communaute, me fit dire qu'il etait de mon devoir de venir
a Posen, pour reccvoir Sa Majest6. Je m'y suis rendue
quelques jours avant cette visite, fixee au 4 septembre.
Toute la maison a dte pavoisee de guirlandes et de drapeaux; Mgr Stablewski, archeveque de Posen, et son coadjuteur out eu la bonte de venir a l'h6pital pour rendre la
reception plus solennelle. Quelque centaines de personnes
s'etaient reunies sor la grande place en face de la maison,
attendant l'arrivie de l'auguste visiteuse. Vers quatre
heures et demie, la voiture impiriale apparait; toute la
foule s'incline respectueusement. Toutes les deux, ma chbre
seur Suminska et moi, nous eumes rhonneur de recevoir Sa
Majest6 au moment oi elle descendit de la voiture. A son
entree dans la maison, retentit un chant prepard pour la
circonstance. Dans la salle de reception, notre vindri archeveque souhaita a Sa Majesti la bienvenue et glissa quelques paroles sur la charite pour les pauvres et les malades,
qui est une des plus belles qualites pour une souveraine.
L'imperatrice le remercia avec effusion de coeur et exprima
le desir de voir les malades.
Le maitre de la Cour ayant demandd d'avance d'dviter
autant que possible- I'impiratrice de monter les escaliers
a cause de sa sante, nous avons tAchd de reunir au jardin
tous les malades qu'on pouvait faire descendre; les uns
itaient couches dans de petites voitures, d'autres assis dans
des fauteuils, d'autres encore se promenaient dans les galeries. Sa Majestd, au milieu de nos chers pauvres, se montra
pleine de bont6; elle a voulu adresser A tous quelques
mots demandant a chacun d'ol -il itait, s'ii y a longtemps
qu'il est malade, etc., et serra la main A chacun; pour ceux
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qui ne savaient pas parler lallemand, elle nous pria de lui
servir d'interprete. Elle visita ensuite notre chapelle et, ea
sortant, exprima le d6sir de voir la parie de la maison
occupie par nos soeurs. Nous la conduisimes A la chambre
de communauti et au rifectoire. La simplicitd de lameublement et la propreti qu'elle trouva dans toute la maison
Pont ravie. Je me tins tout le temps, avec notre chore soeur
Suminska, i ses c6tis et, ripondant A ses nombreuses questions faites avec bonte et intdret sur nos oeuvres, j'eus ainsi
l'heureuse occasion de lui parler de notre communaute.
Comme elle apprit que j'dtais venue expres de Culm pour
lui offrir l'hommage de toute la communautd, elle me
serra affectueusement la main, m'adressant quelques paroles de haute satisfaction. A la fin de la visite, je lui exprimai
notre profonde reconnaissance de l'honneur qu'elle daignait
nous faire en venant visiter notre h6pital; Sa Majesti me
serra de nouveau la main, me parla avec une grande bienveillance, et me chargea de saluer de sa part toutes nos
sceurs de la maison centrale.
En quittant notre h6pital et en traversant le corridor ob
nos sceurs s'etaiect rangees jusqu'a la porte qui donne sur
la rue, Sa Majesti serrait la main A chacune, disant quelques paroles affables. Mgr l'archeveque, se tenant sur
le seuil de la porte, fit ses adieux a l'auguste visiteuse.
L'impiratrice tout emue lui ripondit : K Mon cher et
vendri archeveque, je vous remercie d'etre venu ici i ma
rencontre, malgrd votre etat de souffrance; j'appricie doublement votre presence ici et je fais des voeux pour que
Votre Grandeur recouvre la sanrt le plus t6t possible ! a
Mgr le coadjuteur, ainsi que ma soeur Suminska et
moi, nous I'accompagnames jusqu'W la voiture. Le public,
qui se tint tout le temps sur la grande place, salua de nouveau profondiment Pimpiratrice, comme au moment de
son arrivie.
La visite de l'aimable souveraine nous laissa une bies
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douce impression et je ne sais quel sentiment d'espoir de
pouvoir respirer disormais plus librement. La haute bienveillance qu'elle a daigne nous timoigner et les efforts que
nous avons faits, avec un ddsir bien cordial de prouver i
Sa Majestd toute notre reconnaissance pour la faveur dont
il lui a plu de nous honorer, serviront, il me semble, i dis-

siper dans les esprits des autorites locales les injustes priventions. On comprendra peut-atre, maintenant, que les
Filles de la Chariti, servant Dieu dans la personne des
pauvres n'importe dans quel pays, n'oublient jamais le
devoir de rendre fidelement i C. ar ce qui est i Cisar et
sont heureuses de manifester ces sentiments lorsque l'occasion s'en prisente.
En vous priant, ma Mere, de ne pas oublier les besoins
de notre petite province au pied du tabernacle, j'ai I'honneur d'etre en I'amour de Notre-Seigneur et de Marie
Immaculde,
Ma tres honoree Mere, votre trks humble servante, tres
reconnaissante et obbissante fille,
Sceur GIERSBERG.

AUTRICHE
LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION EN AUTRICHE

Lettre de M. MACUR, pritree
de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieurgindral.
Cilli, maison Saint-Joseph, 27 novembre 1go0.

MONsIEUR ET TRks HONORt PiaRE

Votre benddiction, s'il vous plait.'
Dieu continue de nous binir. Nous avons celebrd nos
noces d'or ou le cinquantieme anniversaire de Il'tablissement de notre Congrigation en Autriche; ce premier 6ta-
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blissement eut lieu a Cilli. C'est du 6 au 22 septembre que
ces pieuses fetes oat tti
cdlebrees.
Nous avons, en ces jours-la, distribue plus de 8 ooo communions; parfois nous avons eu plus de A to a i5 ooo
fideles venus a Cilli. Chaque jour, de fervents chretiens attendaient leur tour pour se confesser, jusqu'au soir,
et, demeurant t jeun toute la journde, jusqu'h huit heures
du soir, ne pouvaient qu'a cette heure-lk, aprCs leur confession, recevoir la sainte communion.
A Dieu en soit la gloire. Apres lui, notre reconnaissance
monte vers notre Saint-Pre le Pape, qui voulut bien
diclarer que sa volontd 6tait que dans toute leur province
d'Autriche-Hongrie, les Missionnaires et les Filles de la
Charite rendissent, en cette circonstance, graces an ciel, et
pour cela accorda jusqu'au I" janvier igo3 de pricieuses
indulgences tres faciles A gagner. Enfin, notre gratitude
doit remonter aussi a rillustrissisme et reverendissisme
Mgr Michel Napotnik, prince-iveque de Marbourg, prelat
de ce diocese.
Ce vendrable pontife daigna, avec son chapitre, venir
assister A notre solenniti. II voulut bien de sa voix autorisde parler a la foule. II binit les couronnes des deux
statues de la tres sainte Vierge et de saint Joseph et c6libra
la messe pontificale. En toutes choses, it a daignd m'accorder l'appui de sa parole et de son concours. Au toast qui
a termine notre repas,il a donni A votre personne, Monsieur
et.tres honore Pere, un souvenir qui nous a tid precieux
et il a voulu qu'on composit une brochure relatant cette fete,
pour nos confreres de langue allemande.
Nous sommes ici en pays slave; j'ai pu cependant procurer prddicateur et confesseur de leur langue aux fideles
allemands et magyars. Pour les Slaves, Mgr l'veque luimeme veut dcrire et publier un ricit de cette belle solennit6.
Veuillez agrier, etc.
Jean MAquR.
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De l'interessant compte rendu publi6 par M. Barthelemy Voh,
chanoine de Lavant (Marbourg), nous extrayons quelques details.
Apros avoir dit 1'arrivee et l'installation des pretres de la Mission
i Cilli, ii y a cinquante ans, evenements que nous avons racontis
dans les Ainales de 1'annde passee (tXLVII, p. 17), le respectable

auteur continue ainsi :
M. le Supirieur de Cilli a eu la pieuse ide de cilebrer la
fete de la cinquantaine d'une maniere toute particuliire. On

recourut a Rome pour obtenir des indulgences speciales
pour cene fete, et notre Saint-Pere le pape Lion XIII les a
accordees.La fete memeadti precdded'une mission qui dura

quinze jours, elle se termina le 21 septembre par le couronnement des deux statues des saints par 'intercession desquels
Dieu a accordd bien des graces. La mission commenca done
le 6 septembre le soir; M. Ogradi, abbe et cure de Cilli, a
fait l'ouverture ; trois sermons furent donnes chaque jour,
et ainsi les pretres remplis de z6le tAcherent de faire du
bien aux Ames, et Dieu ne tarda pas A les binir; durant tout
le temps que dura la mission, Ie peuple s'approcha des
sacrements, les confesseurs ne pouvaient presque pas suffire :
ils etaient de quinze a trente. II y eut des penitents qui

retournerent deux ou trois jours de suite, jusqu'a ce qu'ils
pussent reussir A se confesser; plusieurs restaient depuis le
grand matin jusqu'au soir a jeun, pres des confessionnaux,
s'estimant heureux d'avoir alors Pabsolution; on leur
donnait la sainte communion le soir. Durant ce temps de
graces, les communions dans ce pelerinage surpasserent le
nombre de 8 ooo. Nous nous bornerons a dire que dans les
deux derniers jours,le cure deSaint-Pierre, pras de Marburg,
parla sur Ie delai de la penitence; M. Bohinc, sur la misericorde infinie de Dieu, et le superieur des prdtres de la
mission de Laibach, de la compassion que la sainte Vierge
a pour le picheui repentant. Le visiteur provincial des
missionnaires, M. Binner, de Graz, adressa deux fois la
parole, d'abord en Phonneur de saint Joseph, puis en 'bonneur de la sainte Vierge.
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Mgr le prince-eveque de Marburg voulut honorer la
fete par sa presence. II se rendit directement de la gare a
I'eglise Saint-Joseph; il eiait accompagne d'un grand
nombrede pOlerins,pendant qu'aux alentours carillonnaient
environ vingt clochers. Un arc de triomphe avait ete erigC
A une certaine distance de l'Nglise et de la maison des
missionnaires; c'est la que le prelat itait attendu par le
chapitre des chanoines de Marburg, par la famille des missionnaires avec M. le visiteur Binner a la tete, et par environ
vingt pretres seculiers; it etait touchant de voir avec quelle
foi vive toute I'assemblee recut A genoux la bdendiction de
son pasteur. La procession s'organisa et, en recitant Ie
rosaire, se dirigea vers I'eglise remplie d'adorateurs. Aussit6t
que Mgr le prince-dveque fut arrive, les litanies de la sainte
Vierge furent entonnees et la benediction du saint Sacrement donnie; ce jour-lI, ii y avait plus de penitents encore
qu'A Iordinaire. Dimanche, apres un sermon de Mgr Kribosek sur les joies du ciel, Mgr le prince-eveque chanta la
grand'mcsse. A dix heures, ii benit les deux couronnes
arrivees de Pariset offertes par M. le Superieur general pour
les statues de la sainte Vierge et de saint Joseph, et fit une
allocution sur les motifs de rendre grAces A Dieu en cette
circonstance et sur la haute signification du couronnement.
En terminant, le c6lebre orateur ne manqua pas d'encourager les pilerins a bien garder les resolutions de la mission
et remercier de cette belle fete les pretres de la Mission ainsi
que tous ceux qui avaient contribue a son succes. La ceremonie de la benediction des couronnes et 'allocution durdrent jusqu'A onze heures et demie; alors une grand'messe
fut chantee.
Ce fut une heureuse idee de M. le Superieur de Marburg
de precher en plein air et a une certaine distance de i'Nglise,
pour empecher la foule de se presser dans I'glise elle-meme;
une messe fat cilebrie A un autre endroit, et des chants
pieux retentirent, pendant que les nouvelles orgues fai-
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saient rdsonnerdans I'eglise leurs sons harmonieux. La fete
se termina par le chant du Te Deum, et le son des cloches
porta l'dcho de notre joie a tous ceux qui oat la foi, et qui,
unis a l'Eglise catholique, dirent du fond du cceur un Deo
gratias.
Apres le diner, oh une trentaine de pretres itaient conviis,
Mgr le prince-eveque se leva et prononca un toast en
Ihonneur du Souverain Pontife Leon XIII; de S. M. I'empereur Francois-Joseph, qui a donn6 de profonds temoignages d'amitii aux pretres de la Mission; du Superieur gineral de la Congregation, M. Fiat. Il salua M. le
visiteur Binner, et ensuite tous les missionnaires, pretres
et confesseurs. a Que la maison des Missionnaires, dit-il en
terminant, prospere de plus en plus sous la protection de la
tres sainte Vierge et de son Epoux virginal, dont nous
venons de couronner les statues. • On pouvait remarquer
que plus d'un convie avait les yeux mouillis de larmes
d'emotion.
Le nombre des habitants accourus ce jour-la etait
d'environ i5ooo ames; l'iglise etait comble, et la plaine
en haut de la colline eait couverte par la foule; on ne peut
que rendre graces &Dieu de ce qu'aucun accident ne soit
arrivd.
Vers cinq heures du soir, a eu lieu le depart de Mgr le
Prince-Evdque, il fut accompagn6 par la foule jusqu'i la
gare; les meres lui presentaient leurs petits enfants pour
recevoir sa binddiction. Lundi 22 septembre, cut lieu,
pour cl6turer la mission, un service funebre solennel, c6librd par M. le visiteur Binner.
On nous dit que Mgr le prince-eveque lui-meme a lintention de faire publier un opuscule qui aura pour sujet I'histoire des prdtres de la Mission de Saint-Joseph de Cilli.
Comme icho de cette fete, du 3 t octobre au 2 novembre,
on celibra la cinquantaine a Brunndorf, pres Marburg, a la
maison des Missionnaires; cette maison n'existe que depuis
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peu de temps. Les missionnaires de la maison de JdsusMarie-Joseph, A Brunndorf, peuvent se rendre ce temoignage consolant, que, pendant ce triduum, bien des gens se
sont approchis des sacrements et ont profitd des indulgences.
LA CONGREGATION DE LA MISSION EN AUTRICHE
(Suitet.)
MAISON DE SALZBOURG

i883

Cette petite maison de la Congregation a 6td fondee
presque uniquement pour s'occuper ASalzbourg de la direction des Filles de la Charitd. Ce qui a ite Poccasion de
sa fondauion, c'est I'union des Filles de la Charite de
l'archidiocese de Salzbourg avec celles de la maison-mere
de Paris. Certaines difficultis ayant etd dcarties, grace an
devouement de S. G. Mgr Francois-de-Paule Eder, alors
archeveque, et de M. Isidore Pertl, alors supdrieur, cette
union a dtd heureusement realisde.
Comme le ddsir de Mgr I'archevdque etait que les
Filles de la Chariti de son diocese constituassent une
province speciale, un des missionnaires fut 6tabli comme
leur directeur. Les supirieurs confierent cet emploi A
M. Dominique Wobbe, et le nommerent en mdme temps
superieur de. la maison des Missionnaires qu'on devait
fonder. Vers la fin du mois de septembre de Fannie 1882,
M. Wobbe vint A Salzbourg, accompagnd de M. Augustin
Wolf, de la maison de Vienne. La, ils travaillerent
ensemble A une mission, donnee dans 1'iglise cathedrale
Al'occasion du J ubil du i 3oo" anniversaire de saint Rupert,
ap6tre et premier eveque de Salzbourg. La mission terminee, M. Wobbe vint a Salzbourg, le 3 octobre, dans la
maison principale des Filles de ia Charite, oil il sejourna
i.

Voy. ci-dessus, t. LXVII, p. 17.
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pendant un certain temps avec M. Franqois Weissenbacher.
Ds le commencement de la seconde semaine d'octobre, ils
se mirent a construire une modeste maison pour les missionnaires; ils parvinrent a l'achever avant l'arrivie de
l'hiver, et allerent enfin l'habiter le 14 aodt x883.
A l'epoque de 'union des Filles de la Chariti, les missionnaires n'avaient qu'une petite chapelle, assez riche et
bien ornee, mais fort itroite. Au commencement du printemps de fan 1885, cette chapelle fat rasee et remplacie par
une eglise.
Ce travail alia si rapidement, que le 23 septembre 1888,
S. G. Mgr l'archeveque Francois-Albert Eder put consacrer la nouvelle construction. Aussit6t apres la ciremonie,
le saint sacrifice fut offert a la fois par Sa Grandeur ellemime, au grand autel, et par M. le chanoine Hacsteiner
et par M. Wobbe, superieur, aux autels latiraux, dedibs a
saint Joseph et a saint Vincent.
M. Weissenbacher, apres un travail assidu de cinq ans,
fut transfird a Schwarzach. C'est de la qu'il revint pour
prendre a son tour la charge de directeur des seurs et de
supirieur, en remplacement de M. Dominique Wobbe, A
la mort de celui-ci, dicedd pieusement dans le Seigneur, Ie
6 fevrier 1891.
Cette maison, comme il a dti dit plus haut, a etd fondie
presque uniquement en vue de la direction des Filles de la
Charit6; aussi, excepti quelques circonstaxnces ot ils ont
dtd donner aide A leurs confreres dans les missions, la
direction des Filles de Saint-Vincent est presque 'unique
charge de ces missionnaires, que le Seigneur, nous l'espirons, continuera a combler de ses bdnddictions comme il
I'a fait jusqu'A prisent.
MAISON

DE SCHWARZACH-SCHERMBERG

1887
Cette maison a pris naissance de la meme maniere
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que celle de Salzbourg, a foccasion de lunion des Filles de
la Charite de Salzbourg avec la maison-mere de Paris. Ces
Filles de la Charite, en effet, depuis I'annee 1844, pourvoyaient au soin des malades dans lhospice de Schwarzach,
situe dans le voisinage de I'glise de la bienheureuse Vierge
Marie.
A cet itablissement, s'en joignait un autre, qui, distant
de Schwarzach d'une demi-heure, avait itd 6tabli dans la
citadelle de Schermberg, sur une jolie colline, d'une
hauteur d'environ i85 m6tres. Cette citadelle avait autrefois appartenu au comte de Schermberg, et elle fut
donnee par S. Em. le cardinal Schwarzenberg aux Filles
de la Charite, en meme temps que quelques terrains pour
l'agrandissement de I'euvre mentionnie plus haut; les
pauvres et les alidens y trourent un asile, tandis qu'un
second dtage sert de logement aux pratres pensionnaires,
comme on les appelle, c'est-a-dire i qui on a retird pour
quelque temps leur emploi. Le soin des Ames, dans ces etablissements, confid jusqu'en t882 a des pretres seculiers,
I'a t6 ia partir du 19 mai de la meme annie, a ceux de
la Congrigation du T.-S.-Redempteur.
Quand, le 1g juillet t882, les Filles de la Charite de
Salzbourg s'unirent A la maison de Paris, les Lazaristes, sur
le ddsir de Parcheveque, Mgr Eder, vinrent prendre la
direction de ces oeuvres. L'acte de transfert se fit le 3o septembre 1882, en pr6sence, pour les Ridemptoristes, des
PP. Franqois Schmiedhuber, supirieur, et Gaspar Stamm,
maitre etdirecteur des pretres pensionnaires, et pour les missionnaires, de MM. Guillaume Mungersdorf, visiteur de
la province d'Au:riche; Francois Weissenbacher, supdrieur et futur directeur et, en outre, de MM. Joseph Kahl
et Francois Dank.
Les missionnaires se partagerent ainsi le champ a cultiver- deux d'entre eux, it savoir le superieur et M. Dank,
se chargerent de" a direction de 1i'tablissement de Scherm-.
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berg, et le troisi6me missionnaire qui leur fut adjoint
bient6t comme compagnon, M. Jacques Fischer, s'occupa
du soin spirituel des Filles de la Charite de Schwarzach et
du catichisme qui devait se faire dans leur ecole. Telles
soot les fonctions des missionnaires; de plus, its accomplissent les fonctions religieuses a 1'glise Sainte-Marie de
Schwarzach et its ont dans les deux maisons un oratoire
propre avec un autel oh ils peuvent cllbrer la messe.
Nous croyons qu'il sera peut-etre opportun de donner
quelques details au sujet de 1'glise Sainte-Marie de
Schwarzach et de la citadelle de Schermberg.
Cette glise fut fondie en 'honneur de Celle qui est victorieuse de toumes les heresies, vers lannee 1736, au temps
de Leopold-Antoine, archevdque de Salzbourg, par quatorze monasteres de Bcnddictins, associds pour ditruire
r'hrdsie luthirienne, et elle fut consacre a l'Immaculde
Conception de la bienheureuse Vierge Marie en 1759,
par l'archevaque Sigismond; ce ne fut pas en vain, car
depuis lors aucune famille protestante ne vint s'tablir en
cet endroit. Cette eglise posside, ce qui 6tonnera peut-dtre,
deux tribunes destindes A tenir des assemblies'de controverses, lesquelles pourtant presque jamais n'eurent lieu en
cet endroit. Quelques annees apres, P'hresielutherienne fut
complitement extirpie de cette rigion, et le monast6re fut
abandonni par les B6nddictins.
En I844, comme nous l'avons rappele plus haut, il fut
cddd par S. Em. le cardinal Schwarzenberg, prince-archevdque de Salzbourg, A six Filles de la Chariti, qui, une
fois leur maison-mere 6tablie en ce lieu, fonderent en peu
de temps plus de soixante maisons qui en dipendirent.
De 1894 A 1899, l'eglise tout entiare fut restaurie et
ornee de beaucoup de choses, d'autels latiraux, d'une
chaire, de stations du chemin de la croix.
Quant A la citadelle de Schcrmberg, elle fut construite
par le comte Albert de Schermberg et jusqu'au milieu du
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dix-septi me siecle, elle n'eut pour possesseurs que des
catholiques. On y trouve un sanctuaire, ainsi qu'une statue miraculeuse de la sainte Mere de Dieu, qui, transportee
de Schermberg dans une paroisse voisine, probablement a
cause de l'apostasie de celui qui la possidait, revint d'ellememe a Schermberg, d'apres le temoignage d'hommes tout
A fait dignes de foi.
Outre ce sanctuaire, on trouve encore dans cette citadelle
deux oratoires. Tout ce que nous venons de mentionner
sen en panie aux Filles de la Chariti, et en partie aux
malades.
MAISON

DE SAINT-GEORGES DE CONSTANTINOPLE
1882

Cette mission allemande,, rigde pr6s de I'6glise SaintGeorges, doit son origine A M. Eugene Bore, superieur
general, qui remplit durant plusieurs annies la charge de
visiteur de la province de Constantinople. Connaissant la
langue allemande, il cut souvent occasion de donner aux
Allemands le secours de son ministzre spirituel. Ayant
alors pense que la presence d'un pretre allemand risidant
toujours a Constantinople serait tres avantageuse, ii obtint
qu'en 187o , M. Theodore Thiele, prdtre de la Mission, fit
envoye de Vienne en cette ville. Celui-ci n'y resta pas oisif;
il y travailla beaucoup et avec succes; mais ds l'annee
suivante ii fut atteint d'une maladie mortelle en administrant les sacrements aux mourants, et ii s'endormit pieusement dans le Seigneur. Un autre pretre fut envoye de
Vienne A Constantinople pour le meme ministere dont il
s'occupa avec assiduiti; mais ds 1874, atteint par la maladie, ii fut contraint de retourner a Vienne. I1 cut pour
successeur M. Pierre-Conrad Stroever, missionnaire de la
province d'Allemagne, qui, exild de sa patrie par la guerre
dite de la Civilisation (Kulturkampf), arriva A Constantinople le 17 octobre 1874; il faut le considdrer. & bon droit
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comme le viritable fondateur de Ia maison de SaintGeorges.
D'abord, comme ses predecesseurs, il recut Phospitaliti
chez les confreres francais a Saint-Benoit. II projeta bient6t de fonder une mission et une cglise particulire, d'autant plus que des Filles de la Charit6 allemandes etaient
venues a Constantinople pour ouvrir un asile et une 6cole
pour les petits enfants. Aussi, apres huit annies de travaux,
ayant ramasse en Allemagne et en Autriche 1'argent nicessaire, it put acheter des R. P. Franciscains, i la joie des
Allemands et des Autrichiens, P1'glise de Saint-Georges
ainsi qu'une maison qui lui est contigue. Le rg septembre
1882 il prit solennellement possession de figlise de SaintGeorges et de la maison qui lui est jointe, et il confia une
partie de la maison aux Filles de la Charite. Cette mission
allemande,aiusi fondee par un contrat formel,fut confirmee,
et protection lui fut promise par l'archevdque, Mgr Vincent Vanutelli. De meme, elle fut reconnue comme une
nouvelle maison de la Congregation de la Mission par
M. Fiat, Supdrieur general, et M. Stroever en fuc nomme
le premier superieur.
L'Ucole et Porphelinat furent bient6t florissants; l'acquisition d'une nouvelle maison permit d'agrandir roeuvre,
et on appela deux nouveaux pretres de la province d'Allemagne. Ceux qui dtaient A la tte de la province d&clarerent
cependant qu'ils ne pouvaient pas continuer A pourvoir
aux besoins de cette maison. C'est alors que M. Stroever,
ayant traite la question avec M. Guillaume Mungersdorf,
visiteur de la province d'Autriche, avec I'approbation du
Supdrieur general, la maison de Saint-Georges fut attachee
A la province d'Autriche (1891). Ce fut la derniere oeuvre
de M. Stroever, qui avait bien merit6 de la maison de SaintGeorges; il fut atteint d'une maladie qui exigea une operation de chirurgie et qui, augmentantde plus en plus, lui
amena la mort le x" octobre t89i, selon la volont6 de
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Dieu qui ne voulait pas retarder davantage la ricompense
iternelle promise au tres fidole serviteur. Sa mimoire vivra
toujours dans la maison de Saint-Georges.
Le nouveau superieur, M. Joseph Jarosch qui vint de
Graz a Constantinople ne demeura pas inactif et oisif; en
effet, 'ecole fut agrandie, le nombre des missionnaires,
pratres et freres, fut porte A douze et celui des Filles de la
Chariti qui n'dtaient que onze du temps de M. Stroever,
s'eleva pen a pen jusqu'a quarante. Ces accroissements
requeraient bien des soins.
La maison subit alors diverses transformations: des
bitisses et des jardins furent acquis, et la maison de SaintGeorges' renferma dans ses murs pres de 200oo lves, garqons et filles internes, et 15o 616ves externes. Les Filles de
la Charite, de leur c6td, acheterent deux petites maisons,
dont l'une fut destinee a etre un asile pour les petits enfants et Pautre une clinique pour les ophtalmiques.
Six cents malades sont soignes dans ces maisons a la tete
desquelles.sont places des medecins tres habiles. Les Filles
de la Charitd recoivent aussi et soignent 5o enfants de cinq
ans et au-dessous.
Les missionnaires appliquent surtout leur zele aux
ecoles, qui dans les missions dtrangeres sont d'une si
grande importance; cependant ils ne refusent pas d'autres
travaux. Ils accomplissent assiddiment les divers offices de
leur dglise; ils y prechent au peuple tous les dimanches et
toutes les fetes, ils confessent mrnie en franqais et en italien; ils tachent de prevenir les unions illegitimes ou ils
les revalident; ils distribuent des secours aux pauvres et,
avec 1'aide de Dieu, ils obtiendront de nombreuses conversions.
MAISON D'ALGERSDORF,

PRES GRAZ,

EN STYRIE

1894

Algersdorf est un faubourg de la ville de Graz, lequel
est habitd en grande partie par des ouvriers. Notre Congre.

-

34-

gation y doit la fondation d'une maison l'Institut L6opoldin. Cet institut, foudi par M. Leopold Hofbauer, cure
de flglise Saint-Andre, est un asile pour les enfants en
mime temps qu'une ecole normale dont la direction a etd
confide aux Filles de la Chariti.
Comme donc les Filles de Saint-Vincent y itaient itablies,
chacun fit des voeux pour voir s'y 6tablir aussi des missionnaires. Mais ii manquait une voix autorisee qui ptir
les appeler. Cette voix fut celle de Mgr Jean-Baptiste
Zwerger, ievque de Seckau , qui depuis longtemps deji
cherchait a pourvoir aux besoins religieux de cette partie de
son troupeau.
C'est ce qu'exprime clairement le pieux fondateur dans
le document introduit dans la pierre fondamentale: a Cette
pierre, dit-il, est le. fondement d'une iglise idifie par
Jean-Baptiste, eveque de Seckau, au moyen d'un legs de
Leopold Lilienthal, comte romain, sur une proprietd des
Filles de la Chariti et en Phonneur de saint Vincent. Le
mime iveque a confid le soin des Ames aux pretres de !a
Mission, afin de mieux pourvoir au salut iternel des
pauvres ouvriers, pour acroitre en eux la foi et la pidte,
pour favoriser la reception des sacrements, - sans toucher,
ndanmoins, aux droits paroissiaux, - pour mener A bien
Pinstruction et 'Pducation dans l'asile Liopoldin; enfin,
pour que les Filles de la Chariti y trouvent aide et consolation. a
C'est ainsi que cette iglise a etd confide A notre Congregation; les pauvres qui y sont en grand nombre sont comme
un pricieux heritage de notre PKre saint Vincent.
Apres bien des difficultds, on put enfin commencer les
travaux de construction de l'eglise le 19 fivrier 1892, et le
9 mai de la mime annie, l'evdque Mgr Jean Zwerger,
consacra et posa solennellement la pierre fondamentale.
i. Sous-metropole de Salzbourg; rEsidence a Graz.
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Un an apres, le monument etait achevi, du moins pour
1'extirieur, car, le 26 avril 1893, on dressait la croix
binite par Mgr I'veque, lequel, hdlas! a ce moment,
etait deja atteint d'une maladie mortelle. La consicration de cette croix fut un des derniers actes de sa vie,
car, le 4. aodt 1893, son Ame alla recevoir au ciel la couronne de gloire qu'il avait bien meritie.
Le 5 septembre, les cloches furent benites par le rivdrendissime vicaire capitulaire, M. Jean Winterer; enfin,
le 6 dicembre 1894, A cause de I'absence du nouvel iveque
occupd a visiter le diocese, le meme vicaire capitulaire
benit Piglise. Des la veille (5 d6cembre 1894), les missionnaires: MM. Coloman Galambos, supirieur, et Joseph
Haring, ainsi que quatre freres coadjuteurs, etaient entres
sans apparat dans la maison.
Bient6t, avec un zeie ardent, ils se mirent a travailler a
la conversion desAmes, et la benediction du ciel ne manqua
pas A leur divouement.
Enfin, au printemps suivant, le 24 avril 1895, le nouvel
eveque, Mgr Leopold Schuster, consacra I'eglise avec la
solenniti ordinaire, et aussit6t une mission y fut donnde.
Que le Seigneur bUnisse les fils de Saint-Vincent; par eux
il vit ici encore comme autrefois, durant sa vie, placi an
milieu des pauvres. Puissent-ils faire porter A cette vigne
du Seigneur, si longtemps desolee, des fruits pricieux.
MAISON DE VIENNE
POUTHONGASSE --

SCOLE APOSTOLIQUE

1893

C'est la troisi6me maison de la Congregation de la Mission a Vienne; elle est comme une succursale ou une
annexe de rasile Saint-Antoine, dont on doit faire remonter
la fondation & M. Barthdlemy Touvre, missionnaire tirs
zeil, envoyd de France en notre province. Cclui-ci, eneffet, touchi de la misere des femmes et filles qui. sortant
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des prisons publiques, ne sont reques par personne, travailla i leur trouver quelque refuge oh elles pussent, par
un travail honnete, se procurer de quoi vivre. A cette fin,le pieux missionnaire se mit a recueillir des aum6nes;
mais emportd par la mort, il laissa a d'autres rexecution
de son dessein.
Quelques annies apres, un autre missionnaire non moins
actif, encourage par M. Martin Derler, supirieur de la
maison de Vienne (Kaiserstrasse), reprit cette ceuvre
vers 188o. 11 reunit, dans les batiments de 'asile SaintAntoine, une societe composde de membres des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, pour atteindre la fin dont
nous venons de parler.
La binddiction divine ne manqua pas a ces hommes
devouis, de telle sorte que, des 1887, ils commengaient i
bitir une maison dans le camp militaire appel Schmell.
Mais en mdme temps, ils miditaient de construire une
iglise dont its voulaient remettre la direction aux missionnaires, pour lesquels ii fallait aussi construire une petite
habitation. Ayant alow fait l'acquisition d'une maison
particulibre au prix de 80ooo00 francs et l'ayant convenablement adaptie a sa fin, la Societe en fit la proprietd de
notre Compagnie, ne demandant qu'une chose, c'est que
deux missionnaires auraient soin de 1'6glise ainsi que de
lasile.
Mais depuis longtemps les supirieurs disiraient que le
petit siminaire de la maison de Vienne (Kaiserstrasse ),
oi Pon instruisait les enfants qui etaient 'espirance bien
modeste (ils 6taient au plus quatorze etudiants) de la Compagnie, prit de Pextension et devint une plus grande 6cole
apostolique; la nouvelle maison fut tr6s heureusement
adaptee Acette fin.
Dans l'rt de 1893, tout itait acheve : l'eglise, didide i
saint Antoine de Padoue, et, de chaque c6td, l'asile SaintAntoine et I'ecole apostolique. C'est pourquoi, le 27 aoit
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1893, 1'eglise fut solennellement consacrie par S. G. Mgr
Edouard Angerer, 6veque auxiliaire, et la premiere messe
fut celebrde par M. Guillaume Mungersdorf, visiteur de
cette province de la Congrigation.
L':glise, de style roman, a une valeur de 3ooooo francs,
Le maitre-autel, dedid a saint Antoine, est de marbre. Les
statues des autels latiraux, qui representent, a droite la
bienheureuse Vierge avec saint Vincent et le bienhureux
Jean-Gabriel; a gauche, saint Joseph avec sainte Barbe et
sainte Philomene, sont peintes sur cuivre. Le chemin de
croix est en bronze, la croix est du seizieme sikcle. L'orgue
a iet donni par le frrre coadjuteur Joseph Macher. Toutes
ces choses sont vraiment remarquables.
Le superieur, M. Louis O116, entra dans la maison le
5 octobre 1893, avec deux freres coadjuteurs. Quelques
semaines apres, arriva encore un autre pretre M. Lang,
charge des 6tudes; les jeunesitudiants dtaient environ cinquante.
Les occupations ayant augmenti, un troisieme pretre fut
encore ajouti, ainsi que bon nombre de freres coadjuteurs.
Car, en outre du soin de 1'dglise, les missionnaires
devaient s'occuper des ielves de I'ecole apostolique, et de
la direction des Filles de la Charitd; ils devaient enfia
donner leur ministere religieux A I'asile. Dans cet asile
sont reques: ti les femmes et les jeunes filles qui, apres
avoir subi leur peine a la prison, sont mises en libert6; on
s'applique i les occuper utilement et a leur procurer le
moyen de vivre honnitement dans le monde; a* les servantes qui, dpuisees par 'Age ou la fatigue, ne peuvent plus
se procuri- de quoi vivre; 3 parfois aussi on reooit les
petits enfants, de peur que, restant oisifs tout le jour, ils ne
vagabondent dans les rues; on les instruit de la religion et
on leur donne aussi la nourriture ndcessaire, de telle sorte
qu'on pourvoit et & 1'ame et au corps. Qui ne voit
qu'on fait ainsi beaucoup de bien aux pauvres et que
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par IA les fils de Saint-Vincent sont ici tout a fait i
leur place?
SAINT-JOSEPH -

MAISON DE BRUNNDORF,

PRtS MARBOURG

A Brunndorf, pres Marbourg, ii y avait ddji en 1625 une
petite chapelle dEdide a saint Joseph, qui prit peua pen les
proportions d'une eglise. Grice aux libdralitds et aux largesses de Wolfgang de Synersberg qui, en 1698, lui fit
de grandes largepses, on put ilever, au lieu du premier
temple, la grande dglise que ron voit aujourd'hui, avec ses
trois autels d6dies respectivement A saint Joseph, A la Purification de Marie et a saint Andrd; de plus, un bendfice y
fut annexe.
Le 5 juillet 1766, cette eglise Saint-Joseph fut consacree
par Mgr Charles, comte de Attems, dveque de Gorice,
mais en 1788, le bdndfice etant passeil'gliseSainte-Madeleine, elle demeura fermde environ cent ans.
Enfin, en 1896, sur les conseils de M. Thomas Rozanc,
chanoine honoraire, doyen et curd de l'glise Sainte-Madeleine de Marburg, l'iglise Saint-Joseph fut confide i la
Congregation de la Mission et nos missionnaires furent
chargds de pracher la parole de Dieu aux habitantsde Brunndorf, pour la plupart ouvriers, de reconcilier les pecheurs
avec Dieu parla confession et de travailler au salut des
Ames dans les contrees voisines.
La chose reussit a merveille, d' aveugls memes eussent
reconnu la le doigt de Dieu. Vers la fin de I'annde 1896, on
commeoca a traiter de cette affaire, et au mois de juin 1897
1'approbation de 1'Eglise et de r'Etat, la confirmation du
Superieur gdndral, M. Fiat, fournirent tous les lIements
necessaires. On nous ceda la maison et I'glise, dont on
para Pautel d'un nouveau tabernacle, anistement ciseld par
un frere coadjuteur. L'dglise est assez grande, mais la
maison n'a que huit appartements.
M. Joseph Javsovec, jusque-la suplrieui de la maison de
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Cilli, fut nommi supirieur de la nouvelle maison, en
compagnie de M. Michel Navinsek; trois freres coadjuteurs
furent aussi destines a aider les missionnaires.
Le 12 septembre, fete du nom de Marie, 1'ev&que de
Lavant (rdsidant A Marbourg), Mgr Michel Napotnik,
homme rempli de 1'esprit apostolique et tres devoud a notre
Congregation, et qui avant d'entrer dans les fonctions de
l'piscopat fit sa retraite spirituelle chez nos confreres de
Vienne, introduisit solennellement les missionnaires dans
leur nouvelle demeure. Les habitants de Brunndorf avaient
dejA, la veille, manifesti avec eclat leur joie, en sonnant les
cloches et en faisant resonner leurs instruments de musique; ils joignirent des pieces d'artifice. Le jour mime, a
dix henres, les magistrats de la cite, les pretres en grand
nombre, et les missionnaires requrent 1'eveque en grande
solennit. .Apres avoir bini le nouveau tabernacle et celebrd
la messe pontificale, le prdlat s'adressa au peuple en allemand, puis en slave (on parle ces deux langues dans le
pays), prenant pour texte ce verset : Dominus custodiat
introitum vestrum et exitum vestrum ex hoc nunc et
usque in saccula. En cette occasion, il fit preuve d'une
grande estime pour notre saint fondateur et pour la Congrdgation, et se plut a citer plusieurs passages de nos saintes
regles. Un Te Deum solennel termina la f&te.
Nos missionnaires entreprirent aussit6t courageusement
l'oeuvre de Dieu. Le grand nombre des ames ( 5oo ouvriers, les femmes et les enfants) leur rendait la tache
laborieuse, d'autant plus qu'il fallait parlerles deux langues
de ce pays. Bient6t on adjoignit a ces deux pretres un troisikme ouvrier. Mais M. Joseph Navinsek, par son zele
peut-etre excessif, fut emporte six mois apres. 11 fut atteint
d'une affection pulmonaire, et le 19 juillet, jour mdme de
la fete de saint Vincent dont il fut un fils fidele, il partit
pour le ciel, A peine Agd de vingt-huit ans. Plaise a Dieu
qu'il ne cesse d'interceder aux cieux pour la maison de
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Brunndorf, et que ce grand sacrifice attire sur elle les binedictions divines I
MAISON DE PILIS-CSABA,

EN HONGRIE

Le premier visiteur de la province d'Autriche, M. MarieDominique Schlick, avait dijA dit un jour : < II ne peut
pas se faire que la Congregation de la Mission ne soit pas
introduite un jour en Hongrie, ce royaume de Marie. Si
les Filles de la Charitd et les missionnaires se fixent dans
ce pays, ajoutait-il, alors, dans la Hongrie tout entikre,
celles-la maintiendront 'etendard de la charite et ceux-ci
l'etendard de la vraie foi et de la vie chretienne. ,
Ces paroles ont iti prophitiques, car il etait encore
visiteur lorsque les Filles de la Chariti entrerent en
Hongrie, et sous son successeur, M. Guillaume Mingersdorf, elles s'dtaient repandues d'une maniere etonnante.
Mais Dieu voulut que les fils de Saint-Vincent suivissent
les Filles de la Chariti, ce qui ressort clairement de ce que
la divine Providence suscita plusieurs pratres du clerge
siculier (parmi lesquels on remarque Mgr Georges
Schopper, iveque de Rosenau, et le docteur Michel Bundala, directeur du sdminaire central de Pest), qui prirent
tous les moyens pour que la prophitie du visiteur dont
nous avons precedemment parl requt son accomplissement.
Les obstacles cependant et les difficultis ne manquaient
pas. Le grain de froment, en effet, comme parle le divin
Sauveur lui-mime, doit auparavant tomber a terre et
mourir; alors on peut en attendre du fruit. Ce grain, s'il
est permis d'expliquer ainsi les voies de la divine Providence, itait en effet dans ce cas de tres bonne qualit6, comme
la suite nous le decouvrira.
Dans une partie de chasse, Ladislas, jeune prince, tres
digne fils d'un tres digne pere, larchiduc Joseph, tres
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devoud aux Hongrois, fut blesse par un coup de feu et
perdit ainsi misdrablement la vie, le 6 septembre 1896.
Alors le pere, homme plein de foi et brtlant du desir de
propager de plus en plus la viritable religion dans la Hongrie, pensait souvent dans ses prieres par quelle ceuvre
pieuse it pourrait perpetuer le souvenir de son fils difunt.
Apres de pieuses delibirations et recherches, il s'adressa
i notre Congregation, pour I'introduction de laquelle il
employa desormais tous les moyens. Dans cette intention il alla trouver M. Guillaume Mungersdorf, visiteur
de la province d'Autriche, qui a cause du manque d'ouvriers ne put acceder a sa demande; pour la mime raison,
du Supdrieur general, auquel il fit par ecrit sa demande, it
ne reuut pas non plus une r6ponse favorable.
Mais l'archiduc, voyant en cela la volonti de Dieu,
n'hesita pas a aller trouver le Souverain Pontife lui-meme,
qui, satisfaisant a sa demande, exhorta le Superieur gindral a accorder des missionnaires a la nation hongroise.
Alors M. le Superieur general se conforma tres volontiers aux disirs de Sa Saintet6. D'apres un ordre du visiteur, M. Guillaume Mungersdorf, la premiere pierre de la
nouvelle eglise des missionnaires & Pilis-Csaba, pres du
chateau de 'archiduc Joseph, fut posee le 8 septembre
1897, jour anniversaire de la naissance de la bienheureuse
Vierge Marie, qui fut aussi le jour de la naissance de la
Congregation de la Mission dans la Hongrie. En meme
temps, le chAteau de I'archiduc, situe i Pilis-Csaba, non
loin de Budapest, capitale de la Hongrie, fut mis, en attendant leur maison, A la disposition des missionnaires.
Dans cette fondation, I'administrateur des biens de I'archiduc, le distingud M. Adolphe de Libits, conseiller
royal, prit tons les moyens pour que l'dglise et la maison
des missionnaires fussent parfaitement adapties a leur
destination.
Lorsque enfin, au dibut de l'annie 1898,tousles travaux
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furent finis, le visiteur, M.Guillaume Mungersdorf, fixa au
24 avril le jour oh la Congregation de la Mission entrerait
dans la nouvelle maison.
Or, cette annee, ce jour-la qui est I'anniversaire de la
naissance de saint Vincent, fut en meme temps celui de
la fete de la translation de ses reliques; de plus, c'est le
dimanche oi on lit I'evangile du Bon Pasteur : toutes
choses qui ne manquaient pas de signification pour Pinauguration de la nouvelle maison.
Mgr Philippe Steiner, iveque d'Alba-Reale (ou SzehesFehevar), dans le diocese duquel est placde cette premiere
maison de la Congregation de la Mission en Hongrie,
voulut lui-meme introduire les missionnaires dans leur
nouveau domicile. Aussi, au jour fixe, il vint en compagnie d'un grand nombre de chanoines, de cures et d'autres
pretres; se trouvaienten outre presents: le visiteur, M.Guillaume Mungersdorf; M. Adolphe de Libits, remplacant
l'archiduc empchi ce jour-la; les missionnaires : MM. Ferdinand Medits, superieur, avec trois autres missionnaires
et trois freres coadjuteurs et un grand nombre de fideles. Le
prilat binit Plglise et y celebra la messe pontificale.
Les missionnaires n'etaient point inconnus dans la Hongrie, mais ils y sont nouveaux, en ce sens que c'est maintenant seulement qu'ils ont acquis dans ce pays un veritable
domicile. Auparavant, venant de Vienne ou d'autres risidences, ils avaient fait de nombreuses missions, a la grande
joie du peuple; maintenant ils continueront leurs travaux
et en entreprendront de nouveaux : que le Dieu tout-puissant repande abondantes ses benedictions sur leur oeuvre!
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POLOGNE
LES FILLES DE LA CHARITI
ANN•ES

DURANT LES HUIT PREMIERES

DE LA PROVINCE DE VARSOVIE

Une publication, editee & Cracovie, a donna sur les trois premitres
Filles de la Chariti envoyees i Varsovie par saint Vincent de Paul
et par la vendrable Louise de Marillac, des details qui laissent i desirer, parce que les sources consultees ont et6 insuffisantes.
Sur ce sujet, il faut recourir aux Conferences et aux Lettres de
saint Vincent: son coeur y d6borde de joie et de reconnaissance
envers Dieu en parlant de la generosite, du courage, de la prudence
de ses trois Filles de Pologne, et il admire la bonte divine qui se
sert d'instruments si chetifs pour oprrer les merveilles de sa misericorde dans un pays etranger, en proic aux desastres occasionnes
par la peste et la guerre. Les anciens proces-verbaux des Conseils
tenus par saint Vincent de Paul et sa fiddle coopdratrice, la tradition
conserveefidilement &Varsovie, et quelques documentsofficiels offrent
encore une source tres sfre oil se trouvent des renseignements pr6cieux sur les debuts de la province de Pologne et sur le ddvouement
admirable des premieres soeurs.

Les soeurs Marguerite Moreau, Madeleine Drugeon et
Frangoise Donelle, Filles de la Charitd, parties de Paris
le 6 septembre 1652, envoydes par saint Vincent de Paul,
sur la demande de la reine Louise-Marie de Gonzague,
arriverent en Pologne en octobre.
Elles descendirent a Lowicz, ville distante de quelques
heures de voiture de Varsovie, of se trouvait alors la reine.
Celle-ci les garda pendant quelques semaines pour les
habituer un peu a la langue et aux usages du pays. Le
8 decembre, elles furent installies dans une maison de
louage pr6s de l'6glise de Sainte-Croix, A Varsovie, ou elles
debutirent par les soins des pestifdres. Toutes les trois,
jeunes encore, ne craignirent pas d'exposer leur vie en
ramassant dans les rues les pauvres victimes de l'epid6mie,
pour les abriter dans les ambulances organis6es par les
missionnaires, et en enterrant elles-memes les morts.
Des qu'elles en eurent la possibilitd, elles commencdrent
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A Varsovie l'cole des petites filles; elles portaient aux pauvres les aumones de la reine; dans les environs de la capitale,et mime plus loin en province, elles erablissaientaussi
des f Charites a. En un mot, elles s'efforgaient d'exercer
les euvres auxquelles elles avaient te forntees en France
par leur fondatrice, Mile Le Gras, qui les guidait de
loin, leur ecrivant souvent, leur donnant des conseils,
leur envoyant, pour les diverses ceuvres et offices, des
reglements faits par elle-meme. Dieu benissait ces dibuts,
la petite communauti prenait de l'extension, et la reine
riclamant a M. Vincent trois seurs de plus, le saint i'assura que Mile Le Gras s'occupait du nouveau depart.
Au mois d'aoit i655, trois Filles de la Charitz, choisies
pour la Pologne, quitterent Paris. A la tite de cette nouvelle
colonie etait sceur Marguerite Chitif, qui, cinq ans plus
tard, allait succider a la veneree fondatrice, comme superieure de leur Compagnie; ce qui prouve le soin apporte
dans le choix des sujets pour cette mission lointaine. Mais
apeine arrivees A Rouen, elles recurent 1'ordre de rentrer
a Paris; la guerre declar6e entre la Suede et la Pologne
rendait le passage impossible. Elles rapporterent avec
elles la leure que la vindrable Louise de Marillac adressait
aux trois sceurs de Pologne.
Nous en citons un extrait qui montre lunion touchante
qui existait entre ces trois Filles de la Chariti, vivant
depuis trois ans loin du berceau de leur vocation, et rexcellent esprit qui les a toujours animies :
19 aofit i633.
Enfin, voici le temps que la divine Providence a choisi pour le
partement de nos cheres seurs, que nous laissons partir avec douleur, nous siparant d'elles, et avec joie, pour I'assurance que nous
avons qu'elles vont faire la volonte de Dieu, et s'unir avec vous pour
'accomplissement de ses saints desseinsdans le royaume de Polognc.
0 mes cheres sceurs, qu'ils sont de grande importance! Je supplie
la bonte de Dieu vous le faire connaitre, m'assurant que cette connaissance operera en vous une grande humilite et confusion de vous voir
choisies pour tel emploi, et vous donnera la volonte de ne vous en
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point rendre indignes... Vous m'avez toujours mande que vous n'itiez
qu'un ccur en vos trois personnes; au nom de la tres sainte Trinite que vous avez honoree et devez honorer, je vous prie de 1'clargir
et que nos trois scurs entrent dans cette cordiale union, de telle
sorte qu'il ne paraisse point les trois premieres et trois dernieres.
Je vous assure qu'elles vont dans cette disposition, dans un esprit
de purement plaire & Dieu, sans attachement i leur interet, pas mEme
a leur propre satisfaction...A 1'igard de Dieu, c'est pour faire sa sainte
volonte, servant les pauvres en esprit de soumission et charite: &
i'egard de la reine, c'est pour honorer les graces que Dieu fait a
Sa Majeste et lui obeir en toutes choses, 6tant assurees que jamais
elle ne leur ordonnera rien qui les iloigne de Dieu ni de leurs obligations; et i votre 6gard, mes chores scurs, elles y portent l'estime
du choix qu'il a plu & Dieu faire de vous, pour etre les pierres fondamentales de cet 4tablissement, pensant que la divine Providence
vous a mises A I'abri de ses ailes pour vous conduire a l'aveugle, ne
sachant bonnement ot vous alliez... J'espere, ma chere scmur Marguerite, que vous ne leur d6nierez point les petits avis dont elles
auront besoin, car elles seront toutes dans P'ignorance de la maniere
dont les pauvres sont servis dans ce lieu. II me semble que je ne saurais assez me rejouir de I'union que je crois qui sera entre vous en
paroles et actions, qui edifiera toute la famille et au dehors, en sorte
qu'il n'y aura point de secret pour vous six, et que tout sera secret
pour le dehors de ce qui se passera parmi vous six.

Pendant la guerre suddoise, la reine emmena les trois
sceurs en Silisie, ne voulant pas les exposer aux grands
dangers qu'elles auraient a courir dans la capitale envahie

par l'ennemi.A Oppeln, en Silisie ( Opole en polonais), elles
ne resterent pas oisives : elles faisaient 1'cole aux petites
filles et portaient les secours aux pauvres malades qu'elles
visitaient.
Lorsque les troupes suedoises, qui avaient aussi assidg6
Cracovie, s'en retirerent et que la reine put s'y rendre sans
danger, les trois soeurs la suivirent. La, la Providence leur
prdpara un nouveau genre de divouement; pros de Cracovie, les ambulances dtaient remplies de blesses; elles y
resterent pour les soigner. Quelques semaines plus tard,
lorsque les ambulances furent fermdes, elles se rendirent a
Cracovie, aupres de la reine qui les logea dans son palais,
A Wawel, oh elles reprirent les memes oeuvres qu'a Opole.
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La province de Pologne dans la suite des temps, devait
tre divis&e en trois provinces diffdrentes : celle de Varsovie, celle de Cracovie et celle de Culm; Opole fait partie
de cette derniere. Ne semble-t-il pas qu'il entrait dans les
desseins de la Providence d'amener ces trois Filles de la
Charite, pendant leurs piregrinations de deux annies, sur
le sol de chacune des futures provinces, comme pour y
deposer les premices de cet esprit d'union fraternelle et
d'immolation qu'elles recurent directement des fondateurs
de leurcommunautd? II est consolant pour toutes les generations des Filles de la Charite qui se succedent en Pologne
de se souvenir de cette sainte et noble origine!
Rentries avec la reine a Varsovie en 1657, les sours continuereat les oeuvres qu'elles avaient commencies avant la
guerre. En i658, la reine les installa dans une vaste maison
qu'elle avait fait bitir expres pour elles et y itablit pour
0oo petites filles I'orphelinat qu'elle dota gindreusement.
Dans la mdme annie, le s6minaire des Filles de la Charite
y fut organisd. La vinerable Louise de Marillac veillait de
loin A ce que tout y ftt regld comme a la maison SaintLaurent, a Paris. Saint Vincent, dans une letire i
M.Ozenne, dit : Mile Le Gras envoie a ma sour Marguerite la copie du Reglement pour la gouvernante du seminaire des Filles de la Charite, fait par elle-mime. * C'est
ainsi que cette maison, connue des son origine sous le nom
d'lnstitut de Saint-Casimir, devint la maison centrale de la
province de Pologne, et elle l'est encore aujourd'hui de
celle de Varsovie.
En 1659, la pieuse fondatrice projeta de nouveau de
faire partir trois seurs pour cette mission lointaine, la
reine les demandant avec instance et les besoins des oeuvres, qui augmentaient, les riclamant impirieusement;
:mais au lieu de recevoir de ses mains ce renfort si ardemment disire, ses trois anciennes filles allaient bient6t pleurer
la mort de leur Mere vendrde. Le 9i mars i66o, saint
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Vincent ecrivait a M. Desdames, supdrieur des missionnaires a Varsovie : a Voici une lettre pour la scer Marguerite qui affligera ces pauvres Filles de la Charitd. II
a plui Dieu de disposer de Mile Le Gras. Je vous prie
de les preparer a cette ficheuse nouvelle et de les aider
a porter la peine de cette perte. x Le 15 mars 166o, la
fid&le servante de Dieu etait allie recevoir la ricompense
d'une vie riche en mirites, entierement employee au service de son divin Maitre pour le soulagement des pauvres
(A suivre.)
et le salut des imes.

GRFCE
L'ann6e derniere, la Semaine religieuse de Paris (p. 83) a donne
les lignes suivantes:
so juillet 1901.

Les religieux en Grece. - Dans une etude qu'il vient de publier
sur le developpernent de la langue franFaise en Grece, M. Homolle,
directeur de l'Ecole franraise d'Athdnes, rend cet hommage aux
ordres religieux:

L'enseignement du francais est surtout r'euvre des congregations d'hommes on de femmes : Lazaristes et Oblats de
Saint-Francois-de-Sales, Sceurs de la Charite, Sceurs de
Saint-Joseph-de-lApparition et Ursulines. La plus ancienne
fondation est celle des Lazaristes, qui ont succide dans rile
de Santorin aux JUsuites en 1783; la plus recente, celle des
Oblats, qui sont dtablis an Pirde et a Naxos depuis moins
de dix annies.
Nous possedons, grace a ces ordres religieux, des dcoles :
pour les garcons, a Santorin (Lazaristes); a Naxos, au Piree
(Oblats); pour les filles, a Athnes, au Pirde (Saint-Joseph);
a Syra (Saint-Joseph et Sceurs de la Charite); a Naxos et
Tinos (Ursulines); a Santorin (Soeurs de la Chariti); a Corfou (Soeurs de la Compassion).
Les congregations ont accompli ici de ces prodiges qui
leur sont coutumiers :A Pencontre de toutes les regles de la
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sans ressources assuries et faisant face Atout a force d'ordre,
d'iconomie, de divouement. Telles les Ursulines de Tinos,
qui out fondd, avec 6oo francs, le pensionnat module de
Lutra, qui oat commenc6 par coucher a la belle itoile,
et recoivent aujourd'hui, dans des bitiments confortables,
au milieu de vastes jardins, ioo internes et une trentaine
d'orphelines; habillent, nourrissent, soignent les malades
du voisinage, assistent matdriellement et moralement tous
les malheureux.
A Athenes, au Pirie, memes trmeritis, memes succes :
les dipenses engagees par les Soeurs de Saint-Joseph, dans
leurs deux maisons d'Athines et du Piree, par le P. Berthet dans ricole Saint-Paul, depassent, pour chacune,
1oo ooo francs, et la retribution scolaire est peu elevie, pas
toujours r4gulierement payde; cependant, chaque annie,
on ambliore et on amortit. Je cite les plus frappants exemples, mais, pour le devouement et les services, tous les
ordres, et partout, rivalisent et sont
agaux. Leurs progres,
s'ils excitent quelques jalousies, inspirent partout le respect. La dignitd de leur vie, la discretion scrupuleuse de
leur foi exempte de proselvtisme, la haute moraliti de leur
enseignement, la fermetd douce de leur discipline, leur charit6 comme leurs aptitudes pidagogiques ont gagnd la confiance des families, et la confiance a triomphi mime de Ia
loi qui interdit aux maisons religieuses de recevoir des pensionnaires , orthodoxes s. Le succ6s 6tait a ce prix, car les
catholiques ne sont en Grece qu'une minorite, une minoriti pauvre et de condition m6diocre.
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TURQUIE D'EUROPE
RAPPORT DR M.

iM.

CAZOT, PRkTRR

DE LA MISSION,

SUR LES CEUVRES DE LA MISSION BULGARE DE NACEDOINE
Zeitenlik, le 22 juin 1go2.

Une mission bien digne d'attention c'est celle qui a 0t6
confide A la Congregation de la Mission aupres des Bulgares de la Macidoine, et je suis heureux de rendre compte
de nos travaux durant le cours de la presente annie.
t* Siminaire de Zeitenlik'. - Le siminaire est l'oeuvre
nicessaire par excellence dans la mission, et l'on n'arrivera
a des rdsultats sdrieux que lorsque tous les vieux popes,
qui pour la plupart ont passe par le schisme, auront etd
remplacis par dejeunes prdtres instruits et vraiment catholiques. D'autre part, c'est une oeuvre tres laborieuse.
D'abord, il nous faut prendre de jeunes enfants de huit A
dix ans. Chaque fois que nous avons recu des enfants plus
ages, nous avons echoud malheureusement; car, quand un
enfant nous arrive a quatorze ou quinze ans, apres avoir
passe par d'auires ecoles, son esprit est deformd, des idees
schismatiques y sont deja entries et il est bien rare qu'on
puisse 1'en debarrasser entierement.
Meme avec les jeunes enfants nous eprouvons bien des
difficultds, car rignorance est si profonde parmi le peuple
en Macedoine que les enfants ne reqoivent aucune education chretienne: les meres ne sachant rien ne peuvent rien
apprendre a leurs enfants, les popes ne s'en occupent pas,
1'enfant grandit pour ainsi dire a I'tat sauvage et ii
perd bien vite la candeur de l'enfance. Voila les elements
sur lesquels il nous faut travailler pour en faire des pretres. Oh ! qu'il est difficile de faire entrer la piedt dans un
i. Zeitenlik est i environ 2 kilometres au nord de Salonique.
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coeur d'enfant quand il ne I'a pas puisie au sein de la
famille sur les genoux maternels!
De plus, quand ces enfants arrivent au siminaire, ils n'ont
aucun desir d'etre pretre; nous choisissons bien ceux qui
nous semblent les plus intelligents et animis des meilleures dispositions, mais le choix est fort difficile. Les
parents, en nous les envoyant, n'ont qu'un desir, celui de
les voir s'instruire et s'elever au-dessus de leur condition,
et les enfants entrent facilement dans ces idees. Aussi quand
a dix-sept ans ou dix-huit ans ils se sentent suffisamment
instruits, quand les passions commencent a fermenter, on
en voit, qui jusque-li avaient donne des esperances, nous
dire qu'il n'ont plus de vocation.
Enfin, les vacances dans la famille leur font beaucoup de
mal, a cause de tout ce qu'ils voient et entendent; aussi
'heureuse influence que nous avons exercee sur eux est
vite detruite et ii nous faut trois mois, a la rentree, pour les
remettre en place. Pour remidier a cet inconvinient, nous
avons pris la determination, cette annie, de supprimer la
plus grande partie des vacances : les enfants ne passeront
que quatre semaines chez eux et ils ach6veront le temps
des vacances au siminaire. Nous avons hisild longtemps a
prendre cette determination, qui ne peut que grever notre
budget et imposer un supplement de travail au personnel
de la maison, qui aurait cependant bien besoin de repos.
Mais c'etait une mesure necessaire pour ne pas perdre tout
le fruit de nos travaux.
A toutes ces difficultes, il faut ajouter le peu de coqsiddration dont le pretre jouit dans les pays schismatiques, ce
qui n'est pas de nature A encourager les vocations, et les
passions politiques qui fermentent en ce moment dans la
Macedoine et auxquelles nos enfants ont bien du mal a
rester itrangers.
Cependant l'annie qui vient de s'6couler a et& bonne
pour le siminaire, et si nous n'avons pas eu de nouveaux
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prdtres, du moins nous avons eu deux nouveaux clercs qui
ont commencd leurs itudes ecclisiastiques.
Le siminaire de Zeitenlik a compti cette annee : itudiants ecclisiastiques, 3; petits siminaristes dans les cours
secondaires, 46; apprentis pour diffirents metiers, 9.
Le but de nos efforts parmi eux a eid, tout en nous occupant s&rieusetaent de leurs etudes, de rehausser a leurs
yeux l'iJee du sacerdoce, de cultiver la pie&i dans leur
cceur, et de les porter h la communion frequente et fervente, atin que Dieu puisse susciter parmi eux de nombreuses vocations.
z2 Residence de Coucouch'.- Quand, en l'annee g9oo,
nous avons eu nos deux premiers prdtres cdlibataires, nous
avons risolu, afin de les maintenir dans le sentier de la
vertu et d'assurer leur persdvdrance, de les faire vivre ensemble, sous la direction d'un missionnaire. Aussi, a cette
epoque, nous avons etabli une rdsidence dans la ville de
Coucouch.
Coucouch est le centre le plus important de la mission.
On y compte environ deux cents maisons catholiques, et il
y a aussi dans cettte ville une maison de Somurs de Charite,
fondee par la sceur Pourtals, Fille de la Charite, avec orphelinat et ecole. La reside habituellement Mgr Scianow.
Malheureusement, jusqu'ici, Pinstruction religieuse du
peuple a ete tres negligde, faute d'ouvriers apostoliques, les
popes elant incapables de s'en occuper, vu leur ignorance,
et l'icole des garcons l'a eti plus encore, faute de direction.
Depuis que nous sommes ktablis A Coucouch, le missionnaire que nous y avons placi a pris la direction de
l'ecole; les deux jeunes prrtres bulgares, avec deux autres
professeurs, se sont occupis des classes, et grace a Dieu,
i. Ou Koukouch, A huit heures de chemin au nord de Salonique.
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- 54depuis ce jour, l'ecole a prosperd : alors qu'elle ne comptait qu'une soixantaine d'elaves quand elle nous a it
confide, elle en a eu cette annie 165.
De plus, le missionnaire et les pretres bulgares se sont
occupes avec soin de 1'instruction religieuse du peuple, de
la confession et de la visite des malades, laissant aux popes
le service materiel du culte.
Enfin, nous avons profite de notre prisence a Coucouch
pour y ouvrir un petit orphelinat de garcons et reunir quelques orphelins. Nous en avons maintenant une douzaine
que lon 4leve avec un soin tout particulier dans la vraie
foi.
Nous n'avons qu'& remercier Dieu du bien que nos
jeunes pretres bulgares ont fait i Coucouch, de la conduite
qu'ils y oat tenue et de la manitre dont ils ont ete accueil-

lis par la population.
Les oeuvres des Sceurs de Chariti a Coucouch, dispensaire, orphelinat et icole ont prosperi• galemenr; leur visite
des malades a domicile a det tres appricide, et lesTurcs
eux-memes viennent souvent les chercher de villages tres
iloignes pour soigner leurs malades. Malheureusement la
mort a emporti cette annie la soeur Pourtales, fondatrice
de la maison, a qui sa fortune personnelle avait permis
d'etre la providence de Coucouch.
3* Residence de Ghevghili. - Ce que nous avions fait
A Coucouch en igoo, nous avons voulu ie rialiser &Ghevghdli l'annie derniere, quand la divine Providence nous a
donni trois nouveaux pretres bulgares.
Ghevghili est une ville importante et un centre pour la
mission. Autrefois, il y avait eu la un certain nombre de
families catholiques qui avaient disparu dans la tourmente.
En ces dernibres annees, il ne restait gutre d'autres catholiques que les deux popes et leurs families. Mais on pouvaitespererressusciter le passe. D'ailleurs, tout autour de
Ghevghdli, nous avons un certain nombre de villages catho-
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liques, et d'autres qui ne le soot plus mais qui cherchent A
se rapprocher de nous. Enfin, non loin de la, A Paliortsi, se
trouve la maison-mere des Sceurs Eucharistines qui devaientaussi ouvrir une maison, A Ghevgheli, le jour o&
nous nous y etablirions.
Aussi depuis longtemps nous disirions ouvrir une residence dans cette ville, et c'est ce que nous avons fait au
mois de septembre dernier : lA, nous avons envoye un missionnaire avec deux jeunes prdtres bulgares, en meme
temps que les Soeurs Eucharistines venaient s'y etablir de
leur c6te.
Les difficultes n'ont pas manqud, car nous n'avions pas
d'icole d'ouverte et, quand on vent ouvrir une dcole en
Macidoine, on se heurte & toutes les difficultis at A toutes
les intrigues.
Aussi, je crois que nous n'en serions pas venus a bout
si, cette ecole ayant dtd port6e parmi les dtablissements
protdges par la France, les incidents qui viennent d'avoir
lieu entre la France et la Turquie et les arrangements
qui en sont rdsultes n'itaient venus nous tirer d'affaire.
Mais quand 'autorisation d'ouvrir 1'Ncole nous fut accordde, c'tait trop tard: nous ne pouvions plus esperer la voir
prospirer dans la prdsente annie. Aussi icole de gargons
et ecole de filles n'ont eu que peu d'eleves. De belles espirances semblent s'annoncer pour Pannie prochaine.
D'ailleurs, nous n'avons pas perdu notre temps a Ghevgheli et il y a actuellement dans cette ville vingt et une
families catholiques, et ce nombre serait plus considdrable,
si les deux popes catholiques, craignant pour leur influence,
n'avaient dtd les premiers A nous susciter des difficultis; ils
sont le principal obstacle au diveloppement du catholicisme dans cette ville.
Tout en s'occupant de Papostolat AGhevghdli, nos jeunes
pretrc. bulgares ont 6tendu leur zele jusqu'au village voi-
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sin de Mouine, oh ils sont allis pracher et catdchiser chaqu.,
dimanche. II y a 1a une vingtaine de families catholiques
et un bon pope qui ont persiver6 depuis plus de vingt ans,
quoiqu'ils n'aient qu'une miserable itable pour dglise.
Cette annie, du moins, j'ai pu relever le toit de la nouvelle eglise qu'on avait essaye de leur construire et qui
itait tombee en ruine a peine achevee, et leur procurer
une cloche. Quoique l'relise ne soil pas terminee, la joie
de ces pauvres gens est immense et l'effet a etd considerable
dans le pays pour le catholicisme.
Les Soeurs Eucharistines continuent leurs ceuvres avec
succes. Elle sont maintenant de douze quinze. Elles ont un
orphelinat de filles a Paliortsi, des ecoles a Paliortsi, i
Bogdantsi et i Ghevgheli, et leur noviciat dans cette derniere ville. Aussi nous avons placi a Ghevgheli, comme
missionnaire, M. Joseph Alloatti, leur fondateur, afin qu'il
puisse leur apporter les secours spirituels dont elles ont
besoin.
4' Apostolat dans les villages. - Nous avons continue
avec fruit ce genre d'apostolat que nous avions inauguri it
y a trois ans et qui nous est devenu d'autant plus facile que
nous avons des residences dans les principaux centres de
Coucouch et de Ghevgheli.
Chaque semaine, les missionnaires s'en vont tour a tour
visiter les diffrrents villages. Ils partent le samedi et,
aussit6t arrives, its s'occupent tout d'abord dans la journee
des dcoles qu'ils visitent, examinant les enfants, leur faisant le catechisme, encourageant les maitres et surveillant
leur travail. Le soir, ils riunissent le peuple pour causer
avec lui et Pinstruire, tout en prenant part A ses interats et
i ses souffrances. Enfin, le dimanche, apris avoir prdchbe
la sainte messe et fait de nouveau le catechisme, ils continuent a visiter leurs ouailles et A les consoler jusqu'au
moment de leur depart.
C'est ainsi que chaque mois, tous les villages catholiques
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de notre mission oat tc visitds par le missionnaire, et nous
pouvons affirmer que le bien que nous avons fair ainsi
depuis trois ans est immense et que nos populations en
sont plus catholiques. Et puis, n'est-ce done rien de confesser ainsi ces pauvres gens trois ou quatre fois par an et
de leur procurer le bienfait de communier en dtat de
grice!
Actuellement, le missionnaire latin peut aller dans tous
les villages bulgares sans inspirer de defiance : il est partout bien reju, meme par les schismatiques, et on s'ouvre a,
lui avec la plus entiere confiance.
5Euvres d'apostolatauprisdespopes. - En attendant
5"
que la divine Providence nous permette d'avoir partout
de pretres pieux et instruits, nous aimons a nous occuper
avec un soin special .de nos popes catholiques, venus
pour la plupart da schisme, pauvres, ignorants, mais pretres cependant, et, a ce titre, dignes de tout notre inteirt.
Cette annee, nous avons pu leur procurer, au seminaire
de Zeitenlitz, le bienfait d'une retraite a laquelle tous ont
pris part. Ils ont fait cette retraite avec une edification dont
nous avons etd touches. Je crois que rarement ils en ont
retire autant de fruits : ils sont retournes chez eux contents, retrempes dans la vraie foi et dans la pratique de
leurs devoirs.
C'est une lourde charge pour nous, que cette retraite
eccl6siastique, car non seulement nous devons pourvoir a
la nourriture des popes pendant tout le temps que dure la
retraite, mais nous devons encore leur payer leurs frais de
voyage, aller et retour. Et cependant cette retraite leur est
si necessaire et les fruits en ont et6 si consolants, que nous
ferons tous les sacrifices pour la renouveler chaque annee.
Mais nos popes n'ont pas seulement besoin de la refection de l'me, ils ont aussi besoin de la- rdfection du
corps, car leur casuel est bien minime. Aussi nous leurs
procurons des honoraires de messes et il nous en faut rou-,
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ver de 8 & toooo chaque annee. C'est pour nous une
cause de grands soucis et une source de beaucoup d'ennuis.
Mais encore faut-il donner du pain a ces pauvres popes et
A leurs families. Nous leur procurons igalement des vetements, et les soutanes et les manteaux que nous leur donnons, quoique difraichis, font leur bonheur et les rendent
un peu prisentables.
A lissue de la retraite, nous avons voulu organiser des
conferences mensuelles pour ies popes, dans nos residences
de Coucouch et de Ghevghili. Les popes devaient se reunir chaque mois dans ces deux residences, pour y entendre
une conference spirituelle et une instruction sur le catechisme t: les devoirs de leur ministare. Des agapes fraternellesdevaient terminer la reunion. Mais la saison etait deja
trop avancee : nous avions a peine commence, que bient6t
e-t survenu le travail des vers A soie, et devant les vers &
soie, tout autre interet disparait.
Nous esperons reprendre cette idee au mois d'octobre
prochain, car j'ai la conviction que ces conferences sont
necessaires pour maintenir nos popes dans la bonne voie et
leur donner un peu plus d'instruction.
6"... Malheureusement, le budget est absolument insuffisant. Par exemple, les traitements des maitres d'ecole
sont riduits A 2oo francs, chiffre derisoire, et c'est une
desolation profonde et la ruine du vicariat, si bient6t on
n'avise cette situation.
7* Statistique de la mission:
i* Vicaire apostolique;
2o 8 Missionnaires Lazaristes, 6 freres coadjuteurs avec
un grand et petit s6minaire, 2 residences et i orphelinat de
garcons;
- 3° 4 jeunes prdtres indigenes celibataires;
4" 24 popes;

5° 7 Smeurs de Charit6 avec i maison,
dispensaire;

icole, orphelinat,
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6* t2 a s5 Sceurs Eucharistines avec i orphelinat,
3 residences et 3 ecoles;
7* 1o

icoles de garqons avec 14 professeurs;

8° 3 icoles de filles avec 3 maitresses;
9* Environ de i ooo a i 5oo families catholiques bulgares.
Tel est 1'itat de notre mission; j'ai la confiance qu'il
sera un sujet de consolation. Car le resultat de nos travaux,
c'est que 8 a o ooo chretiens de rite oriental sontentres
dans le giron de la sainte Eglise catholique, et ii est pen de
missions qui aient obtenu de pareils risultats.
Ex. CAZOT, C. M.

ASIE
CHINE
TCHE-LY SEPTENTRIONAL -

PEKIN

La santm du v6ntre eveque de Pekin a ete eprouv6e dans ces derniers mois. Le journal I'Univers, du 27 novembre, a requ communication de la lettre suivante adressee par 1'eminent vicaire apostolique i sa venerable mere :
Plkin, l3 octobre
octobre.
BIEN CHERE MERE,n

La volontd du bon Dieu a etd qu'un coup de sang me
mit A bas, le 25 aodt; mais elle n'a pas 6ti jusqu'a permettre que ce coup de sang me tuat. Tu avais dedjafait ton
deuil du vieil Alphonse au moment des Boxers, j'espere
que tu Fauras fait aussi joyeusement cette fois. Mais enfin,
puisque le bon Dieu le vent, continuons a vivre tons les
denx.
Tu n'aurais jamais eu une si longue lettre, si je n'etais
pas couch6. Voici le bilan actuel : en rialit6, je n'ai ete en
danger que pendant deux jours, et encore bien content; le
bras gauche seul etait paralyse, en :ajoutant cependant une
petite contracture A la langue. J'itais a l'h6pital, en visite;
aussi ai-je ete immediatement soign6.
Je suis rentr6 au Pi-tang et dorlotd aussi bien que tu
pourrais le faire. Aussi la convalescence marche-t-elle, et je
crois bien que le bon Dieu ne veut pas que je meure cette
fois; s'il ne le vent pas, moi non plus, ni toi. Alors je me
soigne jusqu'& parfaite guerison.
11 ne reste plus rien maintenant de 1'accident, sinon la
paralysie du bras gauche qui disparaitra pen A pen; la tte
n'a pas &t6 attaquie, et le cceur non plus.
Remercie bien les bonnes Carmelites et toutes les per-
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sonnes qui ont prii pour moi. Tenons-nous toujours prets
a partir, car nous avons 1'age tous les deux.
Adieu, bonne maman, embrasse-les tous pour moi.
C'est un bon petit Bourguignon qui me tient la plume, et
je ne suis pas embarrasse pour remplacer ma main paralysie; je n'ai que lembarras du choix.
A. FAvIER.

Adieu encore.
La lettre se termine par cette note:

L'dtat de Monseigneur s'ameliore de jour en jour, et
tous, au P&-tang, nous esperons, avec I'aide de Dieu, oue
la maladie finira par disparaitre. Du reste, ici comme en
France, ce ne sont pas les prieres qui manqueront.
H. BEAUBIS.

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de Mgr FERRANT d la s•ur BERKELEY, Fille de la

Charitd, it Ning-Po.
SUR,
M CRE

MA CHERE SCEUR,

Nan-tchang, le 24 oillet 190go.

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Vous serez heureuse d'apprendre que je vais jeter le fondement d'une ceuvre conque d'apres le plan et les r6glements de ce que vous appelez a Ning-Po a (Euvre de la
Jeunesse ouvriere D. C'est peut-etre employer un mot prdtentieux que de me servir de cette expression a jeter le
fondement d'une oeuvre a, car ce que je me propose de
faire d'abord sera chose bien modeste. II ne s'agit, pour le
moment, ni de construire de vastes ateliers, ni de faire une
installation grandiose, ni d'employer un outillage considdrable. Tout cela est, A l'heure actuelle, au-dessus de mes
moyens, tant sous le rapport des fonds pecuniaires que dil
personnel des directeurs qu'il faudrait pour une oeuvre
etendue. Comme dit le proverbe chinois : a A. chaque
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embarcation sa voile proportionnelle z; aux nacelles la
voile minuscule, aux grands vaisseaur la voile majestueuse.
Au debut, je vais me contenter d'un tout petit noyau
d'enfants, cinq ou six, au plus sept ou huit, que je placerai sous la direction d'un honnete quvrier, pour faire
quelques travaux d'imprimerie chinoise. Ils occuperont
quelques modestes constructions, dans l'enceinte de la
mission catholique, et ils y seront sous !a surveillance du
missionnaire, tant pour ce qui regarde leurs intieres spirituels que pour ce qui touche au succes de leur apprentissage et, par suite, au bien de leur avenir. En somme, un
tout petit grain de sinev6 que je vais planter dans notre
terre de Nan-tchang. Je vous I'avoue, ce modeste debut ne
rdpondra pas, il s'en faut, a ce qui fait l'objet de mes raves.
Mes aspirations sont plus grandes, et je reve, ai Nantchang, une oeuvre proprement dite de la Jeunesse
ouvriere, oeuvre considerable qui occupe une multitude de
bras, qui forme un grand nombre de jeunes gens, en les
sauvegardant des dangers de l'apprentissage dans un milieu
paien et corrompu, et qui leur procure, avec une dducation
chritienne, les moyens d'etre, plus tard, des ouvriers honnetes et habiles dans leur metier. Dans mon grain de
senevd, je me plais de voir, pour I'avenir, un grand arbre
qui dtendra au loin ses rameaux et sera une protection pour
bien des ames.
Void les motifs qui me portent a commencer, quoique
dune maniere restreinte, 1'oeuvre des apprentis.
Le grand ecueil pour la jeunesse, en Chine, lepoque
critique, c'est, vous le savez, le temps de 1'apprentissage.
Nous le constatons toius les jours, par une douloureuse
experience. Des enfants montraient les plus heureuses dispositions durant les quelques annees passies dans nos
coles : leur pieti, leur bonne conduite nous faisaient augurer le meilleur avenir au point de vue de la vie chretienne. Mais est venu le moment de les mettre en appren-

-63

-

tissage. A ddfaut d'ateliers chretiens, de magasins chretiens,
il a fallu les placer dans un milieu oi tout, idies, mmeurs,
habitudes de vie, etc., i:spire le paganisme avec ses erreurs
et ses vices. Neuf fois sur dix, les pauvres enfants y ont
fait naufrage sons le rapport de la moralitd, et plus d'une
fois, quoique momentanement, sous le rapport de la foi...
II y aurait tout un livre, chronique, helas! bien lugubre,
a ecrire sur ces dangers de l'apprentissage chez des maitres
paiens, et sur les enfants qui en ont etd les malheureuses
victimcs. Je n'insiste pas, vous savez la chose aussi bien que
moi.
Pour eviter cet icueil et, en consequence, pour sauvegarder la foi et les moeurs de ceux qui doivent rtre les chefs
des families chritiennes de I'avenir, il faut des 6tablissements, ateliers ou magasins dans lesquels les jeunes chretiens puissent passer les annies n6cessaires i Fapprentissage
de leur metier respectif. Ce genre d'etablissement s'impose;
il s'imposera aussi longtemps que la situation de nos missions de Chine n'aura pu se transformer et que le nombre
des catholiques restera portion infime par rapport & la
population paienne.
Necessaires, ou du moins souverainement d6sirables dans
tous les vicariats de Chine, des dtablissements de ce genre
sont indispensables dans une mission comme la n6tre
et dans un milieu comme celui de Nan-tchang. Ici, vous
le savez, la mission est presque A ses debuts; je puis dire
qu'elle commence a peine A sortir de terre. (Euvres d'Cvangelisation et de charitd, presque tout est i faire, A crier.
Nous avons un assez bon noyau de neophytes; la ville
et les villages aux alentours comptent environ un millier
de catholiques baptises, et les catechumenes abondent en
qualiti comme en nombre; ils donnent de belles espirances
pour Pavenir. Mais tous ces niophytes, comme du reste
c'est l'ordinaire dans les debuts d'une mission, sont des
gens pauvres vivant au jour le jour du produit de leur tra-
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vail : les pauvres sont partout les premiers appelds an
royaume de Dieu. Notre-Seigneur I'a dit : Evangelisare
pauperibus misit me. Ces families pauvres, dans les villes
et les grands centres surtout, sont, par la force des choses et
par suite de leur condition, obligdes de placer leurs enfants
en apprentissage chez des itrangers. Cest 'exception,
quand les peres de famille peuvent eux-mdmes former leurs
enfants et continuer d'exercer a leur dgard la surveillance
si indispensable pour leur conduite actuelle et pour I'honorabilit6 de leur vie dans ravenir. En attendant done que
nous ayons parmi nos catholiques un certain nombre de
,chefs de maisons, de magasins, d'industries, d'arts divers,
qui puissent former leurs propres enfants et recevoir
comme apprentis les enfants des autres families chretiennes,
il nous faut aviser a quelque moyen pratique de former
nous-mnmes la jeunesse ouvritre. Notre petit d6but d'oeuvre
est un essai entrepris dans ce but.
- Dans ma pensde, Poeuvre que je commence est appelde a
prendre t6t ou tard des ddveloppements proportionnds aux
ressources dont je pourrai disposer. A c6td de I'imprimerie,
viendront pen A peu s'etablir et s'organiser d'autres
industries plus usuelles, plus pratiques pour la condition
future des apprentis.
Si, ce que j'espere, le bon Dieu binit nos efforts et que
Poeuvre prenne des proportions assez considdrables, mon
intention serait de confier I'oeuvre a quelque communauti
de Freres. De par leur vocation, ils sont formds a ce genre
d'oeuvres, et les graces de leur itat en font non seulement
des maitres dm6rites, mais aussi de vrais peres et de vrais
ap6tres pour leurs eIlves. Tel est done mon reve. Assurement la rialisation est encore loin de la simple conception.
II faudra auparavant, je. le prdvois, bien des ann•es
d'efforts, de travaux pour organiser et constituer les divers
ateliers. Mais si Dieu veut l'oeuvre, il saura la faire prosp6xeret la completer.
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II ne me reste plus, ma chere seur, qu'a vous remercier
de l'intiret que vous portez a nos enfants, en vous priant de
le leur continuer par vos prikres et vos recommandations
aupres des Ames charitables.
Croyez-moi en Notre-Seigneur, etc.
t P. FERRANT, C. M.

KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de Mgr Vic, Vicaire apostolique, d M. FR. GATTRINGER, prdtre de la Mission, a Vienne (Autriche).
- .

Kouei-khi, 18 aoOt igo
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspourjamais!
Je suis bien en retard avec vous, ne vous ayant pas
encore accusd reception de votre magnifique cadeau. Mais,
de plus en plus, je suis absorbM par les voyages; ayant si
peu de pretres, je visite le plus possible les chrdtiens. Puis
il faut porter secours aux confreres isolis et visiter les nouvelles constructions, car, vous le savez, sauf Fou-Tchdou
qui, heureusement, nous fut conserve intact, nous devons
recommencer partout ailleurs. C'est une rude et bien
pdnible besogne. Nos soeurs sont de retour a Yao-Tcheou
depuis le 25 mars. En meme temps que les premieres,
quatre seurs montaient s'installer A Ki-Ngan. Les n6tres
auront pu, j'espere, prendre possession, ces jours-ci, de
leur nouvelle maison, plus grande d'un tiers que celle qui
fut ddtruite. Elles habitaient jusqu'ici le futur h6pital,
construction plus legere, devant leur maison.
Ayant dit venir ici remplacer M. Gonon, qui a 6td oblige
de descendre a Shang-hai, j'ai eu occasion de voir dernierement M. Sageder. Je lui ai amend un jeune compagnon
pour le temps des chaleurs. C'est Joannes Fang, un de
nos trois siminaristes les plus avancds, que vous dutes
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connaitre jadis i Ki-Ngan. Je les ai ordonnis tous trois
pr&res & la fete de saint Pierre; il y a Petrus Ting et
Thaddaus Tchang. M. Sageder va bien et travaille encore
mieux & Ho-Keou. Sa risidence, sans etre finie a Pint&rieur, a quelques chambres habitables i Fitage. C'est
actuellement notre plus belle residence du vicariat.
Le choldra sevit assez cruellement A Shang-hai, parmi les
Europeens surtout. Nous avons &t~ bien douloureusement
surpris d'apprendre la mort de M. Marion; c'est actuellement une grande perte pour notre mission de Chine.
Mgr Bruguiere a, lui aussi, perdu un jeune confrere,
M. Portes, mort A la ville de Chouei-Tcheou, apres trois
ou quatre jours de maladie, de l'6pid6mie qui regne depuis
six ou huit mois au Kiang-Si, et qui, A Nang-Tchang seulement, a decimin la population. Une tres grande misere,
sinon la famine, y contribua pour beaucoup. Pas de
recolte depuis trois ans, et le riz A un prix qu'on n'avait
jamais vu si eleve. Les families aisees n'en ont pas manquA, mais les pauvres, qui sont 1'immense majoriti,
n'arrivaient pas A se procurer une nourriture suffisante; la
terre glaise entrait pour le tiers quelquefois dans leur
nourriture. Cette annee, heureusement, a part les rares
endroits inondes, moisson superbe et surabondante. Aussi
le prix du riz a baisse de deux tiers en un mois.
Le Kiang-Si mdridional, Dieu merci! tient bon. J'ai eu
hier des lettres de Vincentius Liou et de Matthaeus King.
Le premier est A Ning-Tou, compagnon de M. Festa, qui
fut gravement battu, I'annee derniere, avec M. Schottey,
par les gens de Yu-Tou, au gros marchd de Lo-Tsuen, a
60 lys de Ning-Tou, lorsqu'il se rendait pour occuper ce
nouveau poste. Dernierement, les mandarins, repandant A
dessein de fausses rumeurs, ont reussi Afaire partir M. Festa,
qui s'est retire A Kou-Tchdou. On s'occupe A Shang-hai de
le faire rentrer.
Le jeune Matthaus m'icrit de Tsi-chen-Tou, ou il
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reconstruit la chapelle; il avait auparavant relevi les
ruines de Siao-han et traite d'ici et de 1A une infinitd
d'affaires. Je pense que M. Lecaille est a Ouan-Ngan. M.
Legris est chargi du seminaire a Ki-Ngan. M. Pirs est
assistant et provicaire. Comme au vicariat oriental, chacun
des quatre departements a etc drigd en district.
Presentement, les mandarins ne sont pas bien disposds;
nous marchons quand meme. C'est du monde qu'l nous
faudrait.
Croyez-moi, etc.
-" C. Vic, C. M.
TCHE-KIANG
Lettre de M. CYPRIEN AROUD, prrtre de la Mission,
a M.

BOSCAT, visiteur de la province de Chine.
Wentchow (Oueng-tcheou), 4 juin 1902.

MONSIEUR ET V9N-RE CONFRARE,

La grdce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous!
Vous savez P'preuve que la mission a subie, du moins
dans sa direction, par le changement de rdsidence du regretti M. Louat.
Aussi, je recommande A vos prieres et saints sacrifices la
mission, la belle mission de Wentchow, ses chrdtiens, ses
catdchumenes, ses innombrables paiens, ses prdtres et surtout son pauvre chef, votre serviteur et confrere.
Cependant, j'ai confiance. Je crois le bon Dieu avec nous
et pour nous, et j'espere que nous ferons du bon travail.
Au retour de I'assemblee domestique, j'ai visit6 de nouveau
toutes nos chritientis du Sud. Elles sont en itonnante voie
de prospiritd. Vous savez sans doute qu'une de nos oeuvres
principales, une de celles qui nous demandent le plus de
sacrifices pecuniaires, est I'oeuvre des catichistes et des chapelles.
De 8 catichistes que nous avions A la fin de Pannee
derniere, le nombre est montd a 22. Oui, A Wentchow

-

68 -

seulement, nous avons 22 catichistes pridicateurs, residant dans les consos, y recevant les chritiens, instruisant les catichumenes et, en outre, faisant 1'ecole aux
enfants. Dans mon dernier voyage, qui a duri vingtcinq jours, j'ai visit6 une quinzaine de consos. Partout,
'icole etait friquentie et prospere; partout les catichumines affluent; partout j'ai trouve grand esprit de z6ee, de
charit6 et d'apostolat. Nos chrdtiens baptisis se font tons
ap6tres de la vraie religion aupres de leurs amis et parents,
et nous amenent un grand nombre d'imes.
Quelle fut ma stupefaction spicialement a Kiaing-Sid,
ville murde de 15 ooo A 20 ooo habitants; i Vou-sa-deou,
petit port oh le commerce est considerable; a Siotro, A Mousica! Dans tous ces endroits, j'ai eprouvi la plus douce
satisfaction qu'il soit donni au missionnaire de ressentir.
L'annee derniere et il y a deux ans ces localitds etaient A
peine connues au point de vue catholique. On y comptait
soit une, soit deux, tout au plus trois families de chritiens
on cat6chumenes. Le zidl M. Louat, avant son ddpart, y
ouvrit des chapelles, y placa un catdchiste a la fois pridicateur et maitre d'ecole, et, i la fin de mai dernier, quel
changement!
A Siorso, 14 enfants a l'icole et i5o catechumenes; a
Mousica, 16 enfants a l'cole et plus de 200 catechumenes;
a Vou-sa-deou, beau port de mer, 1o enfants A 'dcole et
8o catechumenes; ATong-Sa, i4enfants A l'ecole et 18o catechumenes; partout grand zele pour frdquenter la chapelle,
grand travail pour apprendre les pridres et la a doctrine a.
Tout ce petit peuple itait heureux et priait avec foi, suppliait pour obtenir le bapteme. Selon de sages conseils,
nous soumettons ces convertis d'hier a 1'epreuve du temps;
nous les trions, les choisissons, veillons A ce que les loups,
les faiseurs d'affaires, d'entreprises louches et injustes n'entrent pas dans le bercail, et, le choix fait, la bergerie, la
petite chapelle est encore pleine, archipleine. et chaque
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jour nous ressentons durement sa pauvreti et sa trop grande
etroitesse par larrivie de nouvelles recrues.
A Wentchow, il n'y a point de proces ni aucune affaire;
c'est la mission, la predication, la confession qui prennent
tout notre temps.
Je terminerai cette lettre, Monsieur et vdnird confrere,
en vous priant de recommander a la bonne Vierge de la
mndaille miraculeuse les deux oeuvres qui sont 1'avenir de
la mission, si Dieu les benit et si nous pouvons les soutenir et les multiplier : 'Peuvredes catechistes et la construction des chapelles. Partout il faut agrandir; dans sept ou
huit endroits, il faudrait construire grand et vaste. 11 est
des chretientes iloignees qui auraient grand besoin d'avoir
a elles un catdchiste et une icole. Mais il faut attendre les
secours materiels et aussi faire la selection des hommes
aptes A cet office. J'en ai six ou sept ddj. A peu prbs prdpards; ils n'attendent qu'un poste pour exercer leur z~le.
Veuillez prier pour cette belle mission et aussi pour votre
confrere, a qui vient d'etre imposee la lourde responsabilitd
de directeur d'un si grand et si beau district.
Cyprien AROUD.

PERSE
Lettre de M. MALAVAL,.supdrieur de la mission de Tauris,
d Mgr CHARUKTANT, directeur gdndral de l'(Euvre des

Ecoles d'Orient.
Tauris, le 5 octobre 1902.
MONSEIGNEUR,

Je viens faire part des resultats obtenus et aussi de nos
espirances dans cette nouvelle mission de Tauris, A laquelle
vous avez ddji donni tant de marques de votre intirdt.
D'abord un mot de notre petit seminaii-e armenien, destind i la formation d'un bon clergi indigene, ce qui estu
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Iobjet de notre plus grande sollicitude. Nous y voyons, en
effet, l'oeuvre par excellence et la pierre fondamentale de
notre mission aupres des Arminiens. A peine a ses debuts,
ce siminaire compte diej neuf eleves, faisant des itudes
completes. A mon humble avis, c'est une fondation on ne
peut plus importante, je dirai meme essentielle : on ne
ramenera a l'uniti catholique les Arminiens, Gregoriens
on dissidents, si attaches a leur nationaliti, qu'autant qu'on
leur demontrera que le catholicisme ne touche ni a leurs
traditions, ni a leur nationalite, ni i leur liturgie : il est
au contraire ce levain puissant, capable, plus que tout
autre, de conserver aux petites nations chrdtiennes, comme
perdues dans une masse ennemie, la force et I'energie, et
aussi les sentiments bleves de cet esprit national et chretien.
Leur accession A la grande famille catholique, ripandue
dans l'univers entier, ne peut que les tirer de leur isolement
sdculaire et leur procurer d'un seul coup de nombreux
freres eloignes, appartenant a toutes les races, A toutes les
nations, leur assurant ainsi une sorte de supdrioriti en
meme temps que l'estime et le respect de tous ceux qui les
entourent, ce qui leur vaudra peu a peu d'etre mieux administrds, au lieu d'etre tyrannisis comme par le passe.
Certes, c'est surtout en Orient qu'on volt la grande efficaciti du catholicisme. Sans doute, les dissidents ne cessent
de parler de trahison. Tous nos catholiques sont pour I'ordinaire les plus pauvres, et naanmoins ils sont les plus
resistants, surtout devant l'apostasie. Au contraire, ceux
qui sont separes de nous fldchissent souvent au moindre
choc, flottent a tout vent de doctrines : ce sont des bateaux
disempares, qui n'offrent presque plus de risistance. Cest
une remarque que les dissidents eux-memes ne manquent
pas de faire, et qui ne laisse pas de les impressionner fortement.
D6s lors, un pritre vertueux, instruit, appartenant Aleur
rite, ne peut que produire une bonne impression, acquerir
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de linfluence, et bient6t briser la glace si epaisse que des
prijuges, aliments souvent et surtout par lignorance, ont
formee et fortifient de jour en jour davantage, d'autant plus
qu'ils ne sont guere a mime de comprendre cette lutte politico-religieuse qui, depuis si longtemps, A leur grand scandale, sevit si malheureusement dans certains Etats de
1Europe.
Former de bons et savants pretres, tel doit done rtre
notre but, d'autant plus que dans la nation armenienne se
forme aujourd'hui une c'asse d'hommes d'ilite, dont le
nombre augmente tous les jours, et qui, par leur savoir,
sont la gloire de leur nation, une gloire reconnue et
respectee de tous. Il y a quelques annees, les RR. PP.
Mekitaristes de Venise, et surtout ceux de Vienne, itaient
considdrds par leurs compatriotes comme des parias, des
membres separes du corps national et dignes de mepris.
Aujourd'hui, au contraire, on les celebre a l'envi dans
toute l'Armenie. Par leurs publications nombreuses, savantes et saines, ce sont eux, en effet, qui donnent a la
langue arminienne un veritable eclat et relevent le niveau
intellectuel de la nation.
Dans le clergd gregorien, d'ordinaire I'dveque s'occupe
fort peu du saint ministere, accordant presque exclusivement ses soins aux affaires civiles de son peuple, dont ii
devient le jouet; ne celebre le saint sacrifice qu'aux jours
des plus grandes fetes, et, d'autre part, ses etudes ne Pont
gu6re prdpare a la pratique de la perfection chretienne. Je
ne dirai rien du bas clergd gregorien qui, lui, cherche bien
plus a gagner sa vie qu'a paitre son troupeau dont ii ne
s'occupe guere que pour en tirer sa substance materielle.
11 est vrai que c'est le sort du schisme: le rameau detachi
du tronc et prive de s&ve cesse bient6t de donner ses fruits...
Mais treve i ces considerations bien affligeantes, et revenons a notre dcole-collge.
Comme j'avais 'honneur de vous le dire, dans une de
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mes dernieres lettres, les examens que nous faisions passer
a la fin du mois de juin satisfaisaient les parents, et, bien
qu'il y eat quelques sympt6mes contraires, nous nous
attendions & voir les eleves se presenter en plus grand
nombre. Nos esperances n'ont pas ete deques.
Des la fite de Paques, le codveque armenien et son nombreux corps professoral avaient entrepris contre nous une
campagne qui predageait pour notre icole de mauvais risultats.
Gette campagne entreprise contre nous ne pouvait guere
nous itonner, et tout porte a croire qu'elle se prolongera
encore, tout en s'affaiblissant.
Mais la reponse des famiiles.a 6td formelle. Nous n'avons
eu A proprement parler: que deux defections, et qui ont
etd plus que compensees par les nouvelles recrues. Si nous
avions voulu accepter tous les enfants qui nous ont eti presentes, nous aurions plus que- doubld le nombre de nos
elives. Mais le manque de ressources, et aussi de personnel,
nous oblige A modirer nos bien d1gitimes desirs. Nous en
sommes au chiffre de 74. Neanmoins, dans nos progr6s,- je vois quelque chose
d'embarrassant, er qui mdme. augmente notre travail. 11
nous a eti difficile de former, jusqu'a present, des cours
proprement' dits. Cependant nous y arriverons avec le
temps, car nous en prdparons aujourd'hui les didments.
Ddji meme,' pour. les enfants plus jeunes qui ont commencd le francais avec nous, un .cours est- fair, d6s cette
annde, en notre langue, sur les sciences, lPhistoire et-la giographie. A Paques nous pourrons en- former deux autres,
dont Fun surtout sera pour nous un tres grand encouragement. Nous continuons done notre oeuvre avec confiance,
certains que le bon Dieu saura ficonder et faire lever la
semence qu'aujourd'hui nous confions a la terre.
Avant de terminer, permetez-moi de vous recommander
une autre oeuvre essentielle, je veux parler de 'etablisse-
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ment des Soeurs de Charit6. S. G. Mgr Lesni a du vous
en entretenir et vous dire que Penclos est d6ik achetd.
Pour ma part, j'y ai consacre une grande partie du secours
extraordinaire que vous m'avez transmis pour la fondation
de la mission. Nous ne pouvions absolument pas laisser

aV~ FRANCOIS

LESNE,

C. M.

ArchevEque titulaire de Philippopoli, d6!egau apostolique de Perse.

dchapper une occasion extrdmement avantageuse et qui ne
se serait peut-etre jamais representie. Je ne m'etendrai pas
sur le bien que procurera a FEglise l'dtablissement des
soeurs : pour moi, leur succes est assurd, et deia on parle
de leur arrivie dans les meilleurs termes. C'est dire qu'on
les ddsire, et a bon droit, car les enfants de Fautre sexe recevront enfin une education bien diffrente, et superieure &
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cette pritendue instruction superficielle qu'on leur donne
aujourd'hui.
Veuillez agreer, Monseigneur, etc.
S. MALAVAL,
Missionnairelayariste, supirieur.

Lettre de la swur GuINm,

Fille de la Charite, a la tr&s

honorde Mtre KIEFFER.
Tehtran, maison Saint-Joseph, le z7 novembre 19o2.
MA

iTRsRONORtE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais!
Je me hate de vous donner des nouvelles de notre voyage,
car, connaissant votre bonte et votre maternelle sollicitude
pour vos filles, it me semble que vous les desirez, ma trbs
honoree Mere, autant que je desire vous les donner.
Grace i Dieu, aux prieres faites pour nous de tous c6tes
et aussi aux soins si devoues de Mgr Lesni et de M. Demuth, notre voyage a ete tr6s bon malgr• les dangers de
la route et le mauvais temps de la derniere semaine. La
mer n'a pas ete tres mauvaise, si ce n'est le premier jour de
mer Noire; cependant toutes, plus ou moins, avons gotti
du terrible mal de mer. A Tiflis, en Russie, ma sceur
Maurel et moi, nous noussommessiparees de Monseigneur
et de nos trois compagnes; puis, conduites et protdgees par
le bon M. Demuth, nous nous sommes dirigies vers
Bakou, ou nous nous sommes embarquees de nouveau
pour traverser la mer Caspienne et debarquer sur la terre
de Perse, le futur champ de nos labeurs. A Batoum et a
Bakou, nous avons eic recues par les consuls frangais,
avertis de notre arrivee; its se sont montris tres bienveillants.
Nous dtions un peu effraydes de la traversie de la
mer Caspienne, presque toujours tr6s mauvaise; mais
notre Mere immaculie et les bons anges veillaient sur
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nous : la mer devint trbs bInigne pour notre passage
Enzeli entre
et nous dsbarquAmea heureusement a
deux tempites. LA, nous fumes obligees de prendre des
voitures, car it etait plus penible de voyager: la pluie rendait les chemins difficiles a traverser. A Recht, la premiere
station, nous avons eu malheureusement quelques jours
de retard, faute de chevaux. Le ministre anglais et le
ministre russe, qui venaient de passer, avaient eu besoin de
tout Pattelage. Nous sommes restees trois longs jours calfeutrees dans un a h6tel a, si ce nom peut atre donn6 A une
vraie masure; c'etait encore ce qu'il y avait de mieux dans
la ville. Nous tAchions de prendre gaiement et pieusement
les choses, faisant tons nos exercicesde pieti en commun, et
seloan notre pouvoir, nous nous dedommagions de la
pinible privation de la sainte messe et de la sainte communion.
Nous avons quitt6 Recht le 7, sons le patronage de
notre cher martyr, le bienheureux J.-Gabriel Perboyre. 11
pleuvait toujours, la route etait changde en un etang de
bone qui dclaboussait de tous c6tes. Pendant deux jours
entiers nous avons voyag6 dans des montagnes arides,
rocheuses, oa la nature presente un aspect sauvage, un vrai
chaos; tout y rappelle le passage du ddluge, non loin du
mont Ararat, o6 s'arrdta l'arche de No6. Dimanche 9, nous
arrivions au sommet des montagnes, oi la neige tombait
sans cesser; les chevaux y itaient enfonces jusqu'au poitrail et avaient de la peine a avancer; le plus effrayant,
c'etait le voisinage des precipices profonds. Enfin, nous
sommes passdes sans encombre, et de 'autre c6te de la montagne la route etait plus facile. Nous rencontrions de longues caravanes de chameaux et de mulets, 'conduits par des
hommes a la barbe et aux ongles teints en rouge, de nombreuses troupes de moutons. Les maisons, tres basses et
faites en terre pitrie, ressemblent a d'immenses tirelires
grises; un trou en guise de porte, et quelquefois un autre
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trou au milieu du toit plat,en terre egalement, pour servir
de cheminee... et c'est tout!
Entin, mardi matin i3 novembre, nous arrivions dans la
plaine de Teheran et bient6t nous apercevions au loin une
voiture dans laquelle nous devinions des cornetes!...
C'etait ma sceur Tardy et une compagne qui venaient i
notre rencontre. Quelle joie de part et d'autre; nous nous
retrouvions enfin en communautd, en famille apres ce
voyage de trois longues semaines! Et alors, toute fatigue
etait oublice. L'accueil que nous avons requ a la maison
Saint-Joseph a it6 des plus affectueux ; on y sent la cordialiti et runion des cceurs, et cela fait plaisir; aussi je crois,
ma tres honor&e Mere, que je m'habituerai vite, quoique
au premier coup dceil le champ paraisse bien itroit et
le terrain bien aride. Notre-Seigneur n'est guere connu ici
et son regae parait difficile a etendre!
Sceur GuiNt.
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VICAIRE APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE.

I. -

Les lettres postulatoires.

Au mois de janvier 1902, a paru le Recueil des lettres

postulatoires adressies au Souverain Pontife pour solliciter
l'introduction de la cause de beatification du a serviteur de
Dieu Justin de Jacobis, de la Congregation de la Mission
de Saint-Vincent-de-Paul, ivaque de Nilopolis et vicaire
apostolique d'Abyssinie P.
Dans ce recueil plusieurs lettres sont intigralement
cities. Entre celles des eminentissimes cardinaux nous
mentionnerons les lettres du vicaire de Sa Sainteti, le
cardinal Respighi; celle du prdfet de la sainte congregation
du Concile, cardinal di Pietro; celles des cardinaux-archev4ques de Tol6de, de Compostelle, du primat de Hongrie;
du cardinal Gibbons, de Baltimore.
Suivent les lettres des archevdques de Burgos, en Espagne;
de Brindisi, en Italie; de Cambrai, en France; de Dublin,
en Irlande, etc.
Enfin, les lettres des vedques; celles des princes, de
S. A. Parchiduc Joseph d'Autriche, du duc de Norfolk,
etc.; celles des abbes.places i la tete des monasteres; celles
des r6virendissimes chapitres de Cambrai, en France; de
Brindisi, en Italie, etc.
En tete des lettres postulatoires adressees par les supirieurs generaux d'ordres : Dominicains, Freres mineurs,
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Conventuels, Capucins, Carmes, J6suites, etc., se trouve la
letire de M. A. Fiat, Superieur gienral de la Congregation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul. Elle risume
la vie du serviteur de Dieu. En voici la traduction :
STRas SATrr-ParE,

a Aujourd'hui, attentifs a la voix du pasteur et prince
souverain de F'Eglise, qui se fait entendre notamment aux
peuples de 1'Orient, de 1'Afrique et des Indes, des fils
viennent de loin vers Dieu en confessant la foi catholique;
il paraitra done peut-dtre particulierement opportun de
rappeler la vie et les travaux de ceux qui furent les pricurseurs et les prdparateurs de ces conversions, en ivangilisant
les peuples de I'Orient et de I'Afrique.
a Parmi ces ap6tres brille cerrainement an premier rang
Justin de Jacobis, de la Congregation des pritres de la
Mission de Saint-Vincent-de-Paul, eveque de Nilopolis,
vicaire apostolique de I'Abyssinie, qui, apres de grandes
tribulations gienreusement supporties pour le salut des
Ames, obtint des fruits nombreux de conversions, et mourut
en i86o sur cette terre que le Souverain Pontife lui avait
donnie A evangiliser.
K Si grand itait, Asa mort, son renom de saintet6, qu'un
timoin oculaire et d'une prudence consommie, celui qui
fut plus tard P'dminentissime cardinal Massaja, n'aurait
pas hesitl a dire pendant qu'il etait A Rome revetu de la
pourpre: * S'il ne d6pendait que de moi, Justin de Jacobis
« serait immediatement elevd sur les autels. s
a Ne en x8oo, dans la ville de San Fil, du diocese de
Murano, en Italie, d'une famille d'ancienne noblesse,
Justin de Jacobis se fit remarquer ds sa plus tendre
enfance par sa pite et une modestie, an dire de tous, angdlique. Admis dans la Congregation de Saint-Vincent-dePaul, il devirt par son esprit de zele et sa charite le digne
emule du zele ardent et de la charite de son bienheureux
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Pre ; il se distingua spdcialement en exercant le ministere
dans la ville de Naples. II fut jug6 digne de remplir la
charge de directeur des novices et plus tard de gouverner
comme superieur la maison dei Vergini.A cette epoque deja
on lui attribuait des prodiges qui manifestaient par Pin-

xM JUSTIN DE JACOBIS
de la Congregation de la Mission, vicaire apostolique d'Abyssinie.

tervention divine sa saintetd : il fut lui-meme assurdment
un prodige d'abnigation et de charit6, lorsque, au milieu
des ravages exerces dans la ville par la peste asiatique, il
ne cessa de porter courageusement des secours aux infirmes
et aux moribonds.
SVoulant eviter les honneurs ecclesiastiques auxquels
tout le monde le disait apte, il s'offrit promptement pour
les missions dtrangeres, et bient6t, un ordre du Souverain
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Pontife venant combler ses desirs, il traversa la mer Rouge
et aborda en Ethiopie.
, Ni la barbarie des habitants, ni les intemperies du
climat, ni les persecutions des rois et des princes ne purent
jamais abattre sa patience ni son courage.
a Attachi de cceur a la chaire de Pierre, ii ne ndgligea
rien pour ramener au vrai et unique vicaire de JesusChrist la nation ethiopienne, esclave depuis des siecles du
schisme et de l'hedrsie. C'est pourquoi, accompagn6 d'un
petit troupeau d'Abyssins, ii vint a Rome afin d'obtenir
pour lui et pour les siens la benediction du Souverain Pontife, qui fut tres touchd de cette marque d'attachement.
a D'une douceur et d'une humiliti qu'on trouve rarement parmi les hommes, il se conciliait tous les cceurs par
PIamdnitd de ses manieres et la suavitd de ses discours. 11
ne fallut rien moins que les appr-hensions d'une persecution imminente pour le decider a recevoir, suivant ladisposition du Saint-Siege, la consecration episcopale; la cdrdmonie se fit dans une humble cabane, la nuit, sur les
rivages de Pile de Massaouab, au milieu des embaches des
persicuteurs.
a Place a la tite des missions d'Eiiopie et des contries
voisines, d'abord comme simple pretre, ensuite comme
vicaire apostolique, Justin de Jacobis fit toujours briller
en lui les vertus d'un ap6tre, principalement quand les
hiretiques le poursuivirent de leur haine et qu'il eut a
subir diverses persdcutions suscitCes par ce roi cruel et
pervers qui, cdlebre sons le nom de Theodoros, mourut
ensuite miserablement.
a Quant au serviteur de Dieu, Justin de Jacobis, il finit
pieusement et paisiblement sa vie : on croirait assister &
une scene biblique, quand on le voit, traversant le disert,
entoure d'un petit troupeau de fideles et de clercs, et s'arrdrant tout a coup pour les instruire et les exhorter une derniere fois: a II est temps, dit-il, que je revienne vers mon
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a Dieu a; ses disciples ie descendent aiors du mulet qui le
portait, le diposent sur le sable, placent une pierre sous sa
tte et font cercle autour de lui. II leur recommande la foi,
la persiv6rance, Pobiissance au Souverain Pontife, demande
et regoit au milieu de ce disert brilant le sacrement de rextrmme-onction. Enfin, il les benit tous avec de douces paroles, se fait voiler la tete et rend paisiblement son Ame a
Dieu.
a Durant sa vie, il opira, dit-on, bcaucoup de prodiges.
II ne reste done, apres sa mort, qu'a obtenir un temoignage
authentique des verus et des mirites qui brill&rent en ce
veritable ap6tre de 1Abyssinie.
a C'est pourquoi, tres Saint-Pare, prosterni humblement
aux pieds de Votre Sainteti, je la supplie de daigner introduire et promouvoir la cause de beatification dudit Justin
de Jacobis.
a Implorant votre bdnddiction apostolique pour moi et
pour toute la famille de Saint-Vincent-de-Paul, etc.
a Ant. FAr, Sup. gen.
Les lettres postulatoires sont au nombre de cent cinquante-sept; esperons que ces voix nombreuses et puissantes hAteront l'introduction de la cause du vaillant serviteur de Dieu et ap6tre, Mgr Justin de Jacobis.
II. -

Les dcrits.

Sous une sdrie de cent quatre-vingts numeros indiquant
les dcrits de Mgr de Jacobis, la sacrie Congregation des
Rites a rendu, le 22 avril 1902, un dicret confirm6 ensuite
par le Souverain Pontife (Voy. Analecta ecclesiaslica,
aotft 1902). II y est declare que, revision faite de ces Ccrits
et oui le rapport du cardinal Aloisi-Masella, ponent on
rapporteur de la cause : a Rien dans ces ecrits ne s'oppose
a ce que la cause suive son cours. a
C'est un nouveau pas apres lequel, nous 'espirons, le
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serviteur de Dieu ne tardera pas a pouvoir etre honore du
titre de Ven&rable; apres quoi commencera le proces canonique en vue d'arriver a lui dicerner le titre de Bienheureux.
III. - Souvenirs biographiques.
Dans un livre plein d'interrt, intitule: Une mission en
Abyssinie (Paris, Poussieljue, 1902), le P. Alfred, de
Carouge, O. M. C., a puise abondamment dans les admirables et precieux recits du cardinal Massaia, qui passa
trente-cinq ans enAbyssinie et qui connut tout particulikrement Mgr de Jacobis, a qui il avait confere la consecration
episcopale. Nous citons ces fragments qui interesseront certainement nos lecteurs et montrent quelle estime Feminent
cardinal avait pour le vener6 Mgr de Jacobis.
C'est au savant voyageur francais, M. Antoine d'Abbadie
(i838), que l'on doit l'ouverture de la mission lazariste en
Abyssinie et celle des Galla.
Mgr Laurent Massaia, capucin, nommi vicaire apostolique des Galla, en se rendant a sa mission, apportait un
ordre de la Propagande qui lui enjoignait de se rendre A
Massaouah pour y ordonner les clercs de M. de Jacobis, le
prefet apostolique d'Abyssinie. II itait accompagni de quelques-uns de ses religieux.
Vers la fin d'octobre, les voyageurs aborderent i Massaouah. Cette ile dtait alors soumise a 1'empire turc et habitee principalement par des marchands arabes. Les nouveaux missionnaires se rendirent chez l'agent consulaire
francais a qui ils 6taient recommandes.
Mgr Massaia confia une lettre A deux jeunes gens qui
partirent contents pour Gouala, oi le prdfet se trouvait
alors.
Les yeux souvent tournes vers la plage, nos missionnaires attendaient avec anxietd quelque bonne nouvelle,
quand, plus 16t qu'ils ne l'esperaient, ils apercurent I'un
des jeunes Abyssins venant les privenir de larrivie de
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M. de Jacobis. Une barque, en effet, s'avanqait. Huit ou
dix passagers la montaient. L'un deux portait un parasol
de paille et avait un habit de simple toile blanche. Si la
figure et la couleur n'eussent rdvil en lui un Europeen,
personne ne I'aurait pris pour le prefet de la mission lazariste.
A peine furent-ils debarquds que M. de Jacobis le premier
et apres lui tous les autres se prosternerent : a Passe, dit
I'ivqque, passe pour les autres, mais vous, vous ktes notre
superieur. - L'ace que nous accomplissons vous est justement dd, repondit le prefet, oui, il vous est dd, parce que
nous vous desirons ardemment, et plus encore parce que,
depuis trois siacles, aucun eveque catholique n'a fouli
cette terre abandonnee de Dieu. Aujourd'hui, je commence
a esperer que l'heure de la misericorde est arrivee pour ces
pauvres malheureux.
On s'embrassa avec effusion et I'on s'achemina vers la
maison de Iagent consulaire frangais, ou un repas etait
prepare. M. deJacobis pria de faire avertir imm6diatement
les chritiens qui itaient dans file, afin qu'ils se rassemblassent a Imakoullou (Moucoullo). KCar, dit-il,il faut que je
profite des courts instants que je passerai dans ces parages
pour instruire le petit nombre de neophytes qui s'y trouvent
et pour leur administrer les sacrements. z Le veritable
ap6tre n'a en vue que le salut des Ames et c'est ainsi
qu'agissait M. de Jacobis.
Quand les nouveaux venus furent seuls avec lui, ce fut
une veritable effusion de coeur, une joie presque delirante.
Ils passerent la nuit a s'entretenir des affaires d'Europe, des
6venements de Rome et de I'avenir de leur mission.
Des le matin, le prefet partait pour Imakoullou, laissant deux jeunes gens pour le service des missionnaires
capucins. Ceux-ci vinrent ry rejoindre et repartirent Je
21 novembre. Is se dirigerent avec M. de Jacobis sur Harquico et arrivcrent ensuite au pied du Tarenta, qui conduit
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gouverni par le ras Oubie.
Arrives au sommet de la montagne, ils parent, pour la
premiere fois, contempler dans sa splendeur le vasie plateau de FAbyssinie. Enfin ils arriverent heureusement a
Gouala, demeure habituelle de M. de Jacobis. L'heure etait
avancee et sa nombreuse famille recitait la priere du soir.
On la terminait par le chant du Pater en langue abyssine.
Ces accords de timbres si varids, au milieu desquels se
d6tachaient les voix gracieuses et argentines des petits
enfants, leur sembla une harmonie celeste, - et leur
coeur s'abandonna a de douces et chretiennes esperances.
On etait au mois de decembre, la guerre avait iclate
entre Oubid, ras du Tigrd, et le ras All, chef de toute
1'Abyssinie. Elle fut acharnde et dura depuis le mois de
novembre jusqu'A Piques. Tous les chemins dtant fermis,
nos missioanaires durent rester a Gouala. Ils en profiterent pour faire une retraite et supplierent M. de Jacobis
de la leur pricher. Apres bien des objections, le saint
homme y consentit : • Trente annees se sont icoulees,
raconte Mgr Massaia, mais je pourrais rapporter en grande
partie les sermons que nous entendimes alors, tant fut
grande l'impression produite sur nous par la parole de cet
ap6tre.
Des le commencement de la retraite, il s'ileva a une telle
hauteur 4u'il ressemblait i un homme qui chemine sans
toucher la terre, et tandis qu'il paraissait 6tranger a tout
artifice oratoire, il ravissait les coeurs par sa parole.
Chose non moins admirable, apres nous avoir quittes, il
passait la journde parmi les occupations les plus variees,
tant6t au milieu de sa famille, qui pouvalt s'appeler un
peuple, tant6t avec les indigenes, tant6t avec les pauvres,
tant6t avec les petits garcons. Se ddrobant ensuite A tous
ces soins, il venait pres des retraitants, caine et recueilli,
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pmme s'il avait passe la journde entiere A itudier ce qu'il
devait leur dire.
Apres ces dix jours de retraite qui leur parurent bien
courts, il fallut penser aux ordinations. Mgr Massaia avait
requ de Rome les pouvoirs pour exercer le ministare pastoral mdme en Abyssinie, mais on lui avait prescrit de confirer
les ordres selon le rit latin, a la condition que les ordonnds
resteraient dans le rit ithiopien.
Ne connaissant pas la langue indigene, ni la capaciti de
chaque sujet, il dut s'en rapporter au jugement de M. de
Jacobis. 1 fut arreit que les ordres seraient d'abord confiris A ceux de la maison et ensuite A ceux du dehors. On lui
prisenta quinze sujets, lui faisant connaitre successivement
le merite et la capacite de chacun d'eux.
Dix devaient recevoir le sacerdoce et le reste les ordres
infirieurs. I1 fit ainsi plusieurs ordinations.
Apres avoir accompli le mandat qui lui avait eti
donni, Mgr Massaia eft desir6 reprendre la route de sa
mission, mais voyant l'impossibiliti de s'avancer du c6te
du sud A cause de la guerre, il profita d'une occasion pour
s'adjoindre deux petits garcons galla qu'il acheta d'un marchand d'esclaves, pour les instruire et s'exercer avec eux
dans la langue de leur pays. L'un de ces enfants avait huit
ans, l'autre douze. Celui-ci fut appelh Pierre et I'autre
Paul. On les baptisa solennellement A Paques. Dans la
suite, Pierre se mit au service d'un Europden et demeura
toujours fiddle A la foi. Paul, emmene A Aden, y continua
son education; il vint, apres, dans l'intdrieur avec les missionnaires, et fut ordonnd pretre A Kaffa, en i86i.
L'hiver itait venu. L'hiver abyssin, c'est notre eti. Les
pluies 6quatoriales de juillet Aseptembre empechaient alors
toute communication. Le temps ne se passait cependant
pas dans loisiveti; les missionnaires aidaient M. de Jacobis selon leur pouvoir, et s'adonnaient Ai 'tude des langues
abyssine et galla, toutes deux difficiles. Entre temps, Mon-
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seigneur confirait les saints ordres et administrait frequemment la confirmation.
De retour a Zeilah oh ii etait alid, Mgr Massaia recut
des lettres d'Europe et d'Egypte, parmi lesquelles se trouvaient les pieces pour la consecration dpiscopale de M. de
Jacobis.
Les tentatives que fit alors Mgr Massaia pour vaincre
la resistance de H. de Jacobis a se laisser consacrer furent
inutiles. II ne fallut rien moins, un pen plus tard, que la
persecution et des bruits de guerre qui circulaient. Cette
fois-li, ii n'y eut pas de temps A perdrie. On avait hati les
ordinations et renvoyd dans leur pays les ileves et les ordinands. Dej P'on avait transportie
Massaouah tous les
objets de la maison et de l'eglise et pris le parti de s'y
retirer.
L'agitation dans la ville etait extreme. On craignait
l'arrivee des Abyssins auxquels on n'etait pas en mesure de
resister. Les missionnaires redoutaient, de plus, que la
population musulmane ne se livrAt a des represailles sur
les quelques chretiens de Massaouah.
a II est encore temps, s'ecria Mgr Massaia; jusqu'ici
votre refus m'a retenu ici; ii laisserait sans ordination
nouvelle et sans pasteurs aux pouvoirs suftisants votre
chreiienti dispersee et persecutee. Je vais procdder A votre
consecration episcopale ici mime on i Dahlak 4, o& nous
devons nous mettre en sfiretd. x
It fallait se decider. La ndcessitde vidente et la volontd
divine emportaient enfin comme d'assaut la volonti jusqu'alors inebranlable de ce saint homme.
Tout heureux de cette d6cision qui lui avait coitd tant
de demarches et de sollicitations, Mgr Massaia ne perdit
pas un instant. Immediatement, ii s'ingenia a tout preparer
pour I'auguste fonction.
- i. Dahlak, ile voisine de Massaouah.
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La plus grande salle de la maison devait servir de chapelle. II fallait improviser I'autel, le petit autel ou credence, les tr6nes episcopaux. Trois caisses formerent 'autel
qu'on couvrit et ajusta, et quatre petits chandeliers y furent
places; deux autres caisses composerent le petit autel, et
deux autres qu'on revdtit d'une itoffe rouge devinrent les
deux tr6nes.
Ces priparatifs occuperint le personnel jusqu'a minuit.
Pendant qu'on les achevait, Monseigneur faisait a deux
pretres indigenes une repetition de cerimonie assez sommaire, helas ! car ils ne savaient meme pas servir la messe
du rit latin.
Apres avoir averti qu'on les rdveillit vers les trois
heures, nos missionnaires se retirerent pour prendre un
pen de sommeil. Quel sommeil! M. de Jacobis ne cessa de
geicir et de pleurer. Mgr Massaia, plein de sollicitude pour
le danger qui les menaqait, cherchait les moyens d'y
ichapper.
A trois heures la cirimonie commencait. Voici la mise
en scene de cet imouvant episode. La maison donnait d'un
c6te sur la mer; une barque sur laquelle s'dtaient refugies
quelques Europeens attendait les missionnaires. Appuyes
sur le rebord de la fenetre, deux voyageurs fran;ais regardaient avec imotion la ceremonie. C'etait M. Arnaud et
M. Veissiere, qui venaient dtudier les ruines de Labo, dans
1Arabie Heureuse, et se rendaient A Aksoum en vue de
faire de nouvelles recherches.
L'autre c6td regardait la ville. Le frere Pascal, capucin,
une paire de pistolets au travers de sa corde, en gardait la
porte contre toute attaque possible des musulmans. Cette
faction vigilante ne 1'empechait pas d'assister a la messe et
de se preparer a la sainte communion.
C'itait le jour de I'Epiphanie. Que de simplicit4, quede
pauvrete dans cette ciremonie presque nocturne! Celui
que I'on consacrait faisait en meme temps Poffice de cerd-
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moniaire, tenant le pontifical ouvert pour en suivre attentivement les details et 1'offrant de temps en temps au prelat
consdcrateur. Celui-ci n'ayant qu'une crosse, la passait aux
mains du nouveau prilat et lui donnait un anneau d'argent
orne d'une pierre fausse, le seul qu'on ait pu trouver.
Voila pour lexterieur; mais comme les anges durent
se pencher sur ces deux ap6tres que le zele le plus pur
animait!
L'ceuvre divine est accomplie. Vite, tout en essuyant les
dernieres larmes, on se hate de d6faire la chapelle et de
charger les bagages; puis l'veque des Galla et ses compagnons enjambent la fendtre et sautent dans la barque qui
vogue vers Dahlak.
Quant a Mgr de Jacobis, il veut rester a Massaouah, afin
de partager jusqu'au dernier moment le sort de ses chrdtiens. Une autre barque est prite pour Pemporter avec eux
si un danger plus imminent les y force.
Mais l'ouragan sembla presque apaisd. Faute de vivres,
les milices abyssines ne peuvent supporter de longues campagnes. Sur les plateaux, elles vivent de rapines; mais
dans les pays bas qui ne sont pas ensemences, elles ne
trouvent pas de quoi se nourrir. Les populations nomades,
a leur approche, emmenent leur bitail et il ne reste rien a
piller. Aussi, y avait-il a peine trois jours que les missionnaires et les chretiens itaient a Dahlak, qu'on vint leur
annoncer que tout danger avait disparu. Ils retournerent
done a Massaouah.
L'Abyssinie avait disormais un vicaire apostolique, et
la mission pouvait se suffire A elle-mdme (p. 25 et
suiv.).
La vie de Mgr de Jacobis dtait un enseignemeut vivant,
capable de faire pientrer au plus profond de l'me de ceux
qui le connaissaient la necessitz de Fabsolu devouement
au salut des ames.
Quand, sur la plage de Massaouah, Mgr Massaia vit
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prosternm a ses pieds le prdfet apostolique d'Abyssinie,
quand ii entendit cette parole de foi: * Monseigneur, cet
honneur vous est di : vous 2res le premier 6veque catholique qui foule ce sol africain ., une rivilation se fit a son
ame. 11 comprit le coeur de 'ap6tre. Mais Dieu lui minageait une etude plus approfondie de ce saint missionnaire.
II vicut avec lui pendant un an, le revit a plusieurs
reprises et put se rendre compte de sa vie, aussi conqut-il
pour lui une viritable admiration et fit-il de ses venus le
friquent sujet de ses meditations.
M. de Jacobis portaitl'habit des indigenes, souvent mime
il 6tait plus miserablement vetu; sa charit6 le poussait a se
ddpouiller de ses propres vitements pour lesachanger
contre les haillons de quelque pauvre. II s'asseyait par
terre au milieu de ses disciples, les instruisait familierement et s'entretenait avec eux comme un pere avec ses
enfants. Il ne voulait jamais prendre sa nourriture a part,
ni accepter d'aliment particulier. Quelquefois le bon frere
cuisinier, touchi d'un sentiment de compassion, lui preparait quelque mets un peu plus fortifiant; ii le recevait
avec reconnaissance, mais apres y avoir touchi, ii le distribuait aussit6t a ses pr8tres et i ses religieux. En voyage, ii
marchait souvent a pied, pendant qu'il faisait monter sur
son mulet, soit un prdtre, soit un catichiste, ou mime son
propre domestique.
Combien de fois encore ne se privait-il pas de la peau de
vache qui lui servait de lit, pour la donner A son compagnon! Combien de fois ne cheminait-il pas sous les
rayons brilants du soleil pour laisser a quelque autre
Pusage d'un miserable parasol!
Chargd, comme nous Pavons d6jA dit, par le prince
Oubie, de conduire & Rome une d6putation d'Abyssins,
bien loin ie prendre l'attitude d'un supirieur, :1 se fit le
serviteur de toute la caravane. Dans la longue traversee de
la mer Rouge jusqu'au Caire, traversie qui fut tres
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fatigante, it fit pour eux ce que la m&re la plus tendre
n'aurait pu faire pour des enfants bien-aimes. S'occuper
de leur nourriture, leur porter de l'eau, leur laver les pieds,
preparer leurs lits,se lever la nuit quand run d'eux se plaignait de quelque mal, s'entremetire aupres des mariniers
pour les faire bien traiter, leur procurer toujours la meilleure place, r6pondre avec affabiliti a toutes leurs futiles
questions, etre toujours pret a les servir et Asatisfaire leurs
insatiables pritentions: telles furent ses occupations; pour
tout dire, il ne s'accordait pas un instant de repos et il est
incroyable qu'un homme ait pu faire tout ce quiii a fair.
Comme ces Abyssins ne pouvaient comprendre le motif
surnaturel d'une telle conduite, ils s'imaginaient qu'il
agissait pour quelque interet secret, ils en devinrent plus
orgueilleux et meme insolents. Quelques-uns s'imaginerent qu'il complotait sourdement pour les vendre i
quelque marchand. Le voyaient-ils parler A quelques
musulmans, aussit6t ils s'approchaient pour savoir de quoi
il s'agissait. On alla parfois jusqu'a le menacer. II ne
repondait alors que par le silence, et il esquissait un sourire comme remerciement de l'injure qui lui itait faite.
A mesure que le voyage s'avanqait, les dispositions malveillantes diminuErent. Cette conduite inexplicable apparut
a quelques-uns ce qu'elle itait en rdalit6, et ils comprirent
la charitr de lhomme de Dieu. Arrivds au Caire, sans avoir
et6 trahis et vendus, ils n'eurent plus de doute sur la chariti extraordinaire de PAbounaJacob, comme on l'appelait,
et qui put des lors leur fair. des conferences sur la foi, sur
le pape et sur quelques autres points de religion.
M. de Jacobis parvint a conduire une partie de la ddputation jusqu'A Rome oi elle fut parfaitement accueillie du
Souverain Pontife. La splendeur du culte, la pietd des
fideles dont elle fut timoin dans le centre de la chretienti,
lui inspirerent de vives sympathies pour l'Eglise catholique. Un de ses membres, tombi gravement malade, abjura
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A Rome mime, et, revenu a la sante, persivira dans la
vraie foi. Un autre, son ami, ame forte et loyale, se convertit apres le retour, fut ordonni pritre et subit un long
et glorieux martyre. C'etait Ghebra-Mikael, dont M. Coulbeau, lazariste, vient de publier rhistoire idifiante.
Quant au vicaire apostolique, il ne changea rien, durant
ses douze annies d'ipiscopat, A la simplicite de ses habitudes, prefirant les pauvres vdtements d'ap6tre a P'clat des
habits episcopaux. Ainsi ii vicut, ainsi ii mourut dans le
desert, humble et pauvre, sons un petit mimosa.
ils l'impiessiond::ils,
:
Mgr Massaia conn!t t..:s enarent vivement et se graverent profondiment en son ame.
Et quand, trois ans apres la mort de l'ap6tre, il vit les terribles nomades du ddsert, tout remplis de son souvenir,
pleurer avec de grands g6missements celui qu'ils appelaient leur pere, quand il entendit un moine partisan de
1'heritique Salama dire ces paroles: a Si Abouna Jacob
(Mgr de Jacobis) n'itait pas mort, la moitid de 1'Abyssinie
laurait suivi dans sa foi ,, alors il comprit le secret de
Papostolat, et I'ap6tre de Jesus-Christ lui apparut dans
toute sa beaute (p. 35 et suiv.).
En 1864, Mgr Massala dut se rendre en Europe. II organisa son depart pour la c6te en prenant la voie de Toukounda, et se mit en route avec Ghebra Mariam et quelques
amis.
Ils entrirent dans le pays des Sohos. Cette race descend
apparemment des anciennes colonies, les uneseuropeennes,
les autres asiatiques, qui dominerent autrefois sur les c6tes
de la mer Rouge. I1 en est de mdme des Dankalis, des
Adal, des Somalis et des Irob habitant Alitiena et les alentours, qui appartiennent A la meme race. Ces Sohos sont
paiens.
Admirable timoignage de la puissance de la sainteti et
du zele apostolique : les catholiques et les paiens avaient
conservd de Mgr de Jacobis, dicdde depuis trois ans, un
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tel souvenir de vienration et de reconnaissance, que tout le
long de la route la vue de Mgr Massaia, qu'ils appelaient
le frere d'Abouna Jacob ( Mgr de Jacobis), leur parlait de ce
dernier comme leur apparaissant de nouveau. Ils ne cessaient d'en faire 'eloge.
Cet amour pour leur ap6tre dtait si vivant et si fort, qu'ils
s'attachaient aux pas de Mgr Massaia et voulaient le suivre.
Plusieurs Paccompagnerent pour le conduire au lieu ol
!'Abouna Jacob (Mgr de Jacobis) avait rendu le dernier
soupir. C'itait au milieu du desert. Arrivds A lendroit
precis oh, sous une tente, s'tait endormi dans le Seigneur
son vaillant envoyd, ils se plac6rent en cercle. Accroupis,
la tte dans les mains, ils se mirent tous A gimir, A sangloter, a pleurer absolument comme s'ils avaient sous les
yeux l'ap6tre expire. C'etait la mame douleur qu'au jour
de la nouvelle terrible pour eux de la perte de leur pere, et
ceux'qui pleuraient ainsi, apris des ann6es de ce dic6s,
dtaient, en grand nombre, de simples paiens.
Se tenant un peu A l'cart, Mgr Massaia affaibli regardait,
ftonne, les noirs visages de ces rudes habitants du desert
mouilles de pleurs et exprimant la plus profonde disolation.
A cette vue, imu jusqu'au fond de l'me, il se prit aussi
A pleurer. O puissance dc la charit6 apostolique i elle avait
conquis ces Ames et attache pour toujours ces coeurs de
barbares A celui qui avait dte leur ap6tre, leur bienfaiteur
et leur pere! II y eut, ce jour-la, pour 1'dveque Massaia, une
leqon qu'il n'oublia jamais (p. 227).
Jusqu'ici, nous avons cite le beau livre o&, sons ce titre :
Une mission en Ethiopie, sont racontis les travaux apostoliques de Mgr Massaia et ot sont cites ordinairement, avec
ses propres paroles, les tdmoignages d'admiration du vaillant ap6tre, plus tard cardinal, sur Mgr de Jacobis.
A notre tour, avant de clore ce r6cit, nous ajouterons ce
souvenir personnel.
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Dans les dernieres anndes de la vie du cardinal Massaia,
lorsqu'il s'etait retire A Rome, nous trouvant nous-mdme
dans cette ville, nous allames le saluer au palais de la Propagande, oi il habitait. Nous etions avec M. Foing, un de
nos confreres. Le vendri prelat nous accueillit avec bonte
et nous requt dans la petite, on peut dire la pauvre chambre
qu'il habitait, et qui etait adaptie aux moeurs du religieux
bien plus qu'a celles du cardinal.
A c6td de son simple lit dtait un petit cadre contenant le
portrait que nous reconnfimes pour celui de Mgr de Jacobis. C'est celui qui a servi de type a ceux qu'on a publics
depuis. Le cardinal Massaia nous raconta que c'etait a lui
qu'on etait redevable d'avoir conserve les traits de Mgr de
Jacobis. a Un jour, nous dit-il, pendant une retraite qu'il
prichait a des jeunes gens enthousiasmes de sa parole
d'ap6tre, je dis a ces enfants : a Eh quoi, il n'y a done pas
" parmi vous quelqu'un qui me dessinera le portrait de cet
" homme que vous admirez tant?... a Or, le lendemain
matin, pendant que M.de Jacobis parlait A son jeune auditoire, 'un des jeunes gens traca cette image. Les regles de
l'anatomie n'y sont pas parfaitement gardees, mais on y
retrouve tres bien les traits de Mgr de Jacobis.
Et comme nous disions au venere cardinal Massaia
qu'un jour viendrait peut-itre ot Fon introduirait la cause
de biatification de Mgr de Jacobis, il nous repondit par ces
paroles: a Si cela ne regardait que moi, des demain Mgr de
Jacobis serait plac6 sur les autels. *
Alfred MtLON.
VICARIAT APOSTOLIQUE

DE MADAGASCAR-SUD
Dans un journal imprimd en Afrique (Hec Maurice), nous lisons:

MGo CRoUZ-r. - Le jour de 1'Assomption, le Souverain
Pontife a requ en audience particuliere Mgr Crouzet,
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vicaire apostolique de Madagascar meridional, de la Congregation de la Mission. Sa Grandeur a prdsent6 ensuite au
Souverain Pontife trois de ses confreres americains, qui
sont restes imerveillks de la juvenile activiti du pape et
confondus de ses paternelles bontes.
Mgr Crouzet avait etd l'objet d'une flatteuse attention de
la part du Souverain Pontife. Le correspondant romain de
1'Univers a donne a ce sujet les details suivants :
a Appeld par le pape, Mgr Crouzet s'avance prs du tr6ne
pontifical, au milieu du cercle forme par les cardinaux et
quelques autres personnages de distinction, et, i la
demande du Souverain Pontife, il donne quelques brefs et
clairs renseignements sur sa mission de Madagascar-Sud.
Sans se perdre dans les details, il expose que le travail
d'apostolat, commence seulement depuis six ans dans les
regions du Sud, produit djia des fruits. z 5o8 enfants ont
passe par les icoles, de jeunes menages catholiques sont
disperses comme la bonne semence au milieu des villages,
o& on leur laisse, d'ailleurs, toute liberti. Une liproserie
vient d'8tre fondee, pour laquelle la colonie donne quelques subsides.
a Le pape pose lui-meme diverses questionsa MgrCrouzet;
par exemple, il lui fait expliquer ce que sont les tribus malgaches du Sud, leur genre de vie, leurdegre de civilisation,
les caract6res de la propagande protestante; puis il exprime
son admiration pour la gdndrositi des catholiques francais
qui soutiennent les trois vicariats de Madagascar, et il
souhaite & Mgr Crouzet de voir son z6le promptement
ricompensd par de nombreuses conversions. g Tout le
a Sacrd College, ajoute-t-il, que vous venez d'intercsser
a vivement, unit ses vceux aux n6tres. a

AMtRIQUE
MEXIQUE
Nous donnons d'abord quelques renseignements generaux sur le
Mexique :

La conquete du Mexique date de Ferdinand Cortez, qui
entra a Mexico en 152i, et la domiaation espagnole dura

depuis cette epoque jusqu'en 181o; la periode d'independance a commencd &cette date et se prolonge jusqu'a nos
jours.
La religion catholique penetra dans ces contrees avec les

Espagnols, mais la cupiditd de quelques Europiens les
riduisit a une bien triste situation.
La periode de son independance a eti funeste a ce pays.
L'ambition des hommes politiques se substituant au bien
public, les guerres civiles, consequences de cette ambition,
les ruines qui en ont ete la suite, oat exerce la plus malheureuse influence. De plus, sous les gouvernementi rdpublicains qui se sont succidd, et en particulier sous la presidence de Comonfort et de Juarez, l'Eglise a etC depouillee
de ses biens; elle est riduite A vivre, maintenant, de son
casuel et des aum6nes des fideles. Mais les fideles sont
genereux pour leurs iglises et pour leurs pretres : la splendide basilique de Notre-Dame-de-Guadeloupe en est un
t6moignage 6clatant.
Les communautis religieuses ont etd dipossdides et
chassdes par la rivolution, mais la guerre religieuse a pris
fin depuis longtemps, et la sage administration du president
actuel, Porfirio Diaz, I'auteur de la constitution qui rigit
i. Dictionn. de thdologie, de Vacant; v° Amerique.
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ce pays, leur a permis de revenir, non pas comme commumautes, avec les droits qu'elles avaient jadis, mais sous le
binifice du droit commun.
11 n'y a pas de concordat entre le Saint-Siege et le
Mexique. Cependant, Mgr Averardi a etd envoye recemment dans ce pays pour essayer pricisiment d'arriver A une
entente et faire cesser lgalement une persicution qui n'est
plus qu'un souvenir, mais qui, vivant encore dans les lois
et reglements de police, pourrait eclater de nouveau. On
ne dit pas que sa mission ait riussi sons ce rapport. II n'y
a pas encore un diplomate accriditd pres le Saint-Siege
pour representer le gouvernement du Mexique.
Au point de vue de l'instructior, le Mexique a quatre
facults de thiologie et de droit canon ; elles sont etablies a
Mexico, a Guadalaxara, Puebla et Merida. Celle de
Guadalaxara est la plus renommee.
Les iveques, riunis en differents conciles provinciaux,
qui se sont tenus en 1896, ont unanimement rsolu la fondation d'ecoles catholiques, mais les difficultis tant avant
tout d'ordre financier, la question n'a etc risolue que pour
ks paroisses riches, c'est-i-dire pour une faible minorit-.
Le Mexique compre, A I'heure presente, six archevech6s
et vingt-trois 6veches, soit en tout vingt-neuf sieges, et,
dans ce nombre, sont compris sept dioceses qui ont ete
crees depuis x89o.

La population totale du Mexique, d'apres le dernier
recensement, est de x1millions d'habitants. Le Mexique
est administrativement divisi en trente et un Etats. Parmi
ses vingt-huit dioceses, dix-neuf ont pour limite celle des
Etats. En voici la liste. Nous allons la parcourir par provinces :
ix Antequera ou Oaxaca, archev4chb

ayant pour suffra-

gantsles dveches de Campiche, Chiapas, Tabasco,Tehuantepec et Merida (Yucatan).
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20 Durango, archevechi, a pour suffragants Chihuahua,

Sinaloa dont I'eveque reside a Culiacan, et Sonora.
3° Guadalaxara, archeveche, a pour suffragants les dioc&ses d'Aguas Calientes, de Colima, de Tepic et de Zacatecas.
4° Linares, ou Monterrey, a pour suffragants les trois
dioceses de Saint-Louis de Potosi, Saltillo et Tamaulipas.
5° Mechoacan, dont le siege mitropoli tain est a Morena,
a pour suffragants trois dioceses: Leon, Queretaro et Zamora.
6° Enfin, Mexico est Ia plus importante des provinces
ecclesiastiques du Mexique. Elle a, comme suffragants, les
si&ges de Chilapa, Cuernavaca, Tlascala ou Puebla, Tulancingo et Vera-Cruz.
Lettre de M. JEAN-MARIE FERNANDEZ,
pritre de la Mission,d M. A. FAT, Superieur gendral.
Mexico, 18 ddcembre igol.

Je crois, mon Pere, rdjouir votre coeur en vous tracant
ici un abrege des fruits et des benedictions dont Dieu s'est
plu a favoriser les missions de cette annee, dans lesquelles
j'ai du, par obeissance, remplir loffice de directeur.
Du 20 octobre 19oo a la fin du mois d'aott suivant,
nous avons donni neuf missions. Dans cette republique i!
est impossible d'aller plus vite : les circonstances ne le permettent pas. En effet, les paroisses sont tres itendues;
parmi les habitants, il s'en trouve qui ignorent le catdchisme; il y a peu de pr'tres et l'immoralit6 s'est beaucoup
accrue, par suite de la propagation de ce que nous appelons
ici a les idies liberales a, qui sont arrivees a faire perdre la
foi, ont perverti les moeurs et multiplid les scandales, parfois
jusque dans le sanctuaire. Prions pour que Dieu ne nous
chatie pas. Malgri tout cela, nos missions sont presque
toujours tr6s bien accueillies et un grand concoursde peuple
assiste a nos predications, particulierement a rinstruction
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du soir. Dans ces neuf missions nous avons eu environ
4000 communions d'enfants et 15ooo de grandes personnes. Nous avons bien fait I ooo mariages de personnes
qui vivaient mal. Beaucoup de gens d'Age mar et m~me
des vieillards s'y sont confesses pour la premiere fois.
Beaucoup d'ennemis se soot rdconciliks et beaucoup
d'individus ont abandonn6 les prejuges, la haine mime
qu'ils avaient contre la religion. Pour lordinaire, nous
avons soin d'itablir ou de ranimer les associations religieuses, particulirement la Confrdrie des Dames de la Charite pour les pauvres malades.
Nous proclamons done, pleins de gratitude, que nous
sommes immensiment redevables a&Pintercession de la
sainte Vierge, que nous aimons A invoquer sous le vocable
deNotre-Dame-de-la-Guadeloupe,le 28 juin.Comment ne pas
penser a ['augmentation de gloire que chaque bonne oeuvie
de chacun de nous procure dans le ciel a notre bien-aimd
PNre, saint Vincent?
Jean-Marie FERNANDEZ.

tTATS-UNIS
EMMITSBURG
CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE

A L'EGLISE SAINT-JOSEPH

D'ETMITSBURG (MARYLAND)

On nous communique le compte rendu de cette belle fete :
24-25 septembre 9goa.

Apr6s que lesSceurs de la Chagite d'Amdrique se furent
unies A celles de France, M. Mailer fut nommi leur directeur aux|Etats-Unis, et pen de temps apres, il regut, en
outre, la charge de premier supdrieur de la paroisse et de
la residence situde A quelques centaines de metres de la
Maison centrale de Saint-Joseph; lA est aussi la grande
dcole paroissiale de Sainte-Euphdmie, ouverte aux enfants
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des deux sexes, avec un batiment separe et bien installi
pour les enfants malades.
Apres avoir dit quelques mots sur l'historique de la
paroisse, nous raFpellerons brievement les noms si chers
des anciens pasteurs de ce troupeau du Christ, qui se reposent maintenant de leurs travaux et dont la memoire est
toujours en benediction parmi nous: MM. Rolando, MacCarthy, Landry et Kavanaugh.
Le 24 septeimbre vlt s'ouvrir les fetes du cinquantenaire
de l'eglise paroissiale d'Emmitsburg. Le superbe tableau
qui domine le maitre-autel fait aussit6t connaitre aux
pieux pelerins que le grand saint Joseph, le pere nourricier
de l'Enfant Jesus, est le patron de cette eglise.
M. Dubois, fondateur du college Sainte-Marie et qui
fut depuis eveque de New-York, s'etait charge de pourvoir
aux besoins spirituels des catholiques d'Emmitsburg. En
1852, les Lazaristes furent charges de l'eglise Saint-Joseph;
le plan du clocher fut dessine un peu plus tard par
M. Francois Burlando, de la Congregation de la Mission,
qui avait succ6de a son confr6re, M. Mailer, comme directeur de cette province et superieur de la paroisse et de la
residence d'Emmitsburg. Les fetes jubilaires eurent done
pour but de celebrer les cinquante ans deja dcoulds depuis
que les fils de Saint-Vincent-de-Paul ont assume les travaux et les responsabilitis de la paroisse.
Pendant une annie entiere, le cure de la paroisse,
M. O'Donoughue, a deploye un zele et une dnergie admirables pour preparer ce grand evinement. II fut secondd
par M. E. Quinn, son assistant, homme aussi capable
qu'ardent A la tlche, jusqu'au renouveliement complet de
1'eglise. Les decorations de cette maison de Dieu sont un
vrai chef-d'ceuvre de goftt artistique. La perfection de tous
les details en a fait un vrai bijou. On ne saurait retenir son admiration devant ces trois autels de marbre, ce
sanctuaire tout de marbre blanc. ces bancs de chine, ces
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vitraux d'un merveilleux eclat; on est 6tonni de la delicatesse des fresques et ravi par les merveilleuses peintures.
On sent qui a guidi le gnie de 'artiste; partout se
retrouve le souvenir de lIa Congregation de la Mission. On
y voit saint Vincent de Paul revdtu des insignes sacerdotaux, envoyant dans le monde entier des ap6tres de la
Chariti, ses pritres de la Mission et ses Filles de la Chariti,
tous animis de son esprit; et a c6t6 on reconnait tout de
suite I'apparition de Marie immaculee A la soeur Catherine
Labouri.
L'oeuvre conduite par M. O'Donoughue est une oeuvre
de grande valeur; c'est aussi la rialisation de ses voeux les
plus ardents. A loccasion du jubild de l'dglise SaintJoseph, il avait invite cordialement ses amis a venir participer a sa joie et i rendre a Dieu avec lui un tribut d'action
de grices. Aussit6t, pretres et fideles oat repondu a son
invitation. S. Em. le cardinal Gibbons, archevique de
Baltimore, a la grande satisfaction de toute la paroisse,
daigna presider la fdte et y assista sur un tr6ne de velours
cramoisi et richement decord, qui contribuait beaucoup a
faire ressortir 'ornementation du sanctuaire.
A c6te du clergi de la paroisse, de M. O'Donoughue, de
M. Hayden, son successeur, de MM. Quinn et White, on
voyait M. Lennon, directeur de la province des Filles dela
Chariti; MM. Mac-Hale, M. T. O'Donoughue, Mac Nelis,
Neck et Mallay, tous pretres de la Congregation de la
Mission. Mont-Sainte-Marie avait dipute son superieur,
MM. les professeurs de la Faculte, du college et du seminaire pour participer a notre jubild. La vallse Saint-Joseph
avait aussi sa delegation: on y voyait se derouler les longues
rangdes des cornettes blanches de la Maison centrale, puis
le personnel de Picole paroissiale de Sainte-Euphemie; en
ce jour tout le monde s'unissait dans les transports d'une
joie commune.
SCe fut un spectacle extraordinaire pour la petite ville
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d'Emmitsburg, que cette pompeuse procession de pretres
et de prelats se deroulant majestueusement du presbytere i
l'glise et terminie par le venerable cardinal et son escorte.
Sur les vrais catholiques, ce spectacle fait plus d'impression
que toutes les revues militaires. Le choeur musical vint
accueillir de ses plus harmonieux accords la procession i
la porte de l'glise, et a onze heures, la cerimonie commenqait.
Ce jour fut vraiment un jour de prieres et d'actions de
graces, ce fut une nouvelle consecration de ce temple maitriel au Dieu vivant. Le sermon fut donn6 par le
R. P. Flynn de la a Montagne ,. L'orateur promena d'abord un regard bienveillant sur tout ce qui P'etourait, et,
s'inspirant des circonstances, il prit ce texte si bien adapt6:
a J'aime, 6 Seigneur, A contempler les magnificences de
votre demeure et le sejour de votre gloire. a (Ps. xxv, 8.)
L'eloquence de sa parole excita le plus vif intdrdt; ii montra clairement que le culte et les ceremonies extirieures
doivent accompagner I'hommage intirieur que 'homme
rend i son Cr6ateur. Le predicateur rendit hommage au
celdbrant de la messe du jubild, M. V. Alien, ancien
a prdsident a de Sainte-Marie, aux pretres de la KMontagne ,, les premiers pasteurs de la paroisse; car I'amitid
la plus sincere et la plus etroite rigna toujours entre eux
et leurs successeurs, les Lazaristes. Dzs filicitations bien
sinceres furent adressdes par le predicateur aux fils de
Saint-Vincent-de-Paul; deroulant avec une touchante
affection les annales des cinquante dernieres anndes, ii
constata et leur modestie et le bien considerable qu'ils
avaient fait, notamment le grand nombre d'imes ramendes
dans la voie du salut par ces vaillants ouvriers de l'Evangile, animes de 'esprit de leur saint fondateur. Puis Porateur, faisant allusion aux peintures de l'glise, cita cette parole de Fra Angelico de Friesole : , Vraiment lartiste qui
a reproduit ces figures doit les avoir vues dans les cieux. a
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Le lendemain, 25 septembre, eut lieu un service pontifical
solennel pour les amis et pour les membres d6funts de la
paroisse Saint-Joseph.
Le maitre-autel avait 6tC dress6 pendant que M. White
exerqait les fonctions de curd de la paroisse; aussi ce
venirable missionnaire fut-il pri6 de venir de Germantown;
il vint et put goCiter en quelque sorte les fruits de ses
pdnibles travaux, en participant a ce jubili si longtemps
attendu.
Comme prilude a ce service solennel, le chceur du col16ge de Mont-Sainte-Marie, sous la direction de M. Brown,
executa 'hymne si connue: a Jerusalem, ma celeste demeure. N Ce meme chceur, durant la messe, fit preuve d'un
grand talent.
Cette fois la chaire etait reservee A M. Mac Hale, supdrieur du college Saint-Jean-Baptiste, A Brooklyn. L'orateur
prit son texte dans le m6mento des defunts : " Souvenezvous, Seigneur, s'dcria-t-il, de vos serviteurs et de vos servantes, qui -nous ont precides avec le signe de la foi et
dorment maintenant le sommeil de la paix ; ces paroles,
'Eglise les place sur les levres de ses ministres quand ils
offrent le saint sacrifice de la messe. Puis ii continua :
a Quel changement s'est opird! Hier, c'etait le jour de la
jubilation, des actions de grAces pour toutes les faveurs et
tous les bienfaits du passe. Le saint sacrifice etait offert
comme Pexpression la plus grande et la plus belle de nos
sentiments A l'dgard de Dieu, de qui nous viennent tout
bien et tout don parfait. Aujourd'hui, nous nous assemblons
de nouveau autour de cet autel, nous offrons le meme sacrifice, pour nos defunts, vos amis et les miens qui nous ont
precedds avec le signe de la foi...
a Oui, ii est juste de faire participer Anos fetes ceux que
nous avons connus et aimis, qui reposent maintenant dans
votre petit cimetiere, A l'ombre de cette dglise; ceux qui
ont contribue a la construction de cette eglise Saint-Joseph
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et en ont fait une demeure digne du Roi des rois. s
Ce magnifique sermon, si bien approprie aux circonstances, cl6tura ces belles ceremonies du jubild de l'iglise
Saint-Joseph.
INDIANOPOLIS
EXTRAIT D UNE LETTRE DE LA S(EUR N...,
SFILLE DE LA CHARITE

Vers le milieu de septembre dernier, pendant que le president des Etats-Unis, M.Roosevelt, etait en voyage, il lui
arriva un accident qui aurait pu mettre fin A ses jours; il
faillit 6tre tue, par suite de l'imprudence du conducteur
d'une automobile, qui vint se heurter contre la voiture du
president, au moment ofi celle-ci traversait une route; tout
le monde fut renverse par le choc, un homme fut tui sur le
coup, et le president recut une blessure a la jambe, au-dessous du genou. Neanmoins, il n'y attacha pas d'importance
et continua son voyage. Cependant, la plaie s'envenima et
un abces se forma; arrive a Indianopolis, ii fut oblige de
s'arrdter : les midecins ayant reconnu la nicessite d'une
operation, ii fut conduit A i'h6pital Saint-Vincent, o& les
Filles de la Chariti, aussi surprises que flatties de recevoir
un malade aussi distingue, n'ipargnerent rien pour lui
rendre son sejour dans 1'tablissement aussi agrdable que
possible. Lasceur supdrieure, sceur Boyle, fit faire la pho.tographie de la chambre occupee par le president,ainsi que
celle de la salle d'operation, qu'elle envoya i Mme Roosevelt; cette dame dcrivit aussit6t pour en accuser reception
et remercier.
Quoique son s6jour a rh6pital fuit assez court, le president
parut neanmoins tres favorablement impressionne de tout
ce qu'il y vit; on peut en juger par la lettre suivante, qu'il
adressa a la soeur Boyle, des son retour AWashington :
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* Maison-Blanche, Washington, It octobre 9go2.
SMADAME,

a J'Fprouve le besoin de vous dire combien j'appricie les
bons soins que vous m'avez prodigues pendant mon court
sdjour dans votre h6pital, !e mois dernier. Le service, fait
avec tant d'intelligence et de promptitude, est une preuve
ividente de votre compitence et de celle de vos subordonnies pour le ministere que vous exercez, et je vous suis
extremement reconnaissant, A vous comme i elles, des
bontes que vous avez eues pour moi, dans cette penible
circonstance.
a Bien sincerement a vous,

t

Thdodore ROOSEVELT.

Quelques jours plus tard, soeur Boyle recut une belle
photographie du president, au bas de laquelle ilavait ecrit:
a Aux soeurs de P'hpital Saint-Vincent, en souvenir de leur
malade reconnaissant.

a Thiodore ROOSEVELT.

*

En quittant I'h6pital,le president avait dit qu'il enverrait
son portrait, mais on ne comptait pas qu'il s'en souviendrait.
Le passage de cet illustre malade a ponr bonheur &I'h6pital; depuis ce jour, les demandes d'admission dans les
chambres payantes sont nombreuses; on ambitionne le
privilege d'dtre soigna dans an dtablissement honord par
la presence du chef de 1'EIat, et d'un chef tel que M. Roosevelt, qu'on appelle t 1'ldole de la nation s.

LOUISIANE
LA LiPROSERIE (LEPERS HOME),

HERVILLE PARISH

Nous avions connu, il y a deja plusieurs annies, en France
d'abord, puis a Rome, un jeune ecclsiastique divou6, M. I'abb6
Lafon, Frangais. Nous avons su r6cemment que ce prEtre gnidreux
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remplissait, i 1'heure actuelle, un office qui lnmande une grande
abnegation, celui d'aum6nier de la leproserie crey, en Louisiane,aux
Etats-Unis, et desservie parles Filles de la Charive de Saint-Vincentde-Paul. M. I'abbd Lafon a bien voulu nous communiquer, surcette
Idproserie, plusieurs interessants details dont nous le remercions; ij
nous a envoyd, en particulier, I'article suivant de la revue americaine, Donahoe's Magagine (Boston, Mass., septembre 19oo), dont
nous donnons la traduction. - A. MILON.
CHEZ CEUX

QUI N'ONT PLUS D'ESP51RANCE,

PAR LE REV. L. W. MULHANR

La lepre a toujours et&un fliau terrible pour l'humanitdi
c'est un mal aussi mystirieux que rebutant, et jusqu'ici la
science n'est pas encore parvenue a Parrter: elle ne pent
que la ralentir; son atteinte est mortelle. On I'a poursuivie dans toutes ses phases, mais ni le genie de l'homme, ni
les remedes n'ont pu la gudrir. La ~1pre n'est pas, comme
on parait le croire, un mal des temps passes, ni un fliau de
quelques regions sauvages et inconnues: c'est un mal actuel,
dpidemique pour certains pays et endimique pour plusieurs
parties de notre Amerique.
Nos nouvelles possessions, les iles Havai, les Philippines
et Porto-Rico comptent, parmi leurs habitants, plusieurs
victimes de la lepre. Au dire de certains, il y en aurait cinq
mille aux Etats-Unis. II y en a au moins une centaine i
New-York, deux ou trois cents en Louisiane, quelquesuns a San-Francisco, d'autres plus nombreux au Minnesota et chez les Dakotas, puis Ca et li quelques cas sporadiques. Toutefois, la Louisiane est encore le seul pays qui
ait songe & I'isolement de ces infortunis, et l'institution en
est encore bien recente.
On croit que la lepre s'introduisit dans la Louisiane par
les Indes occidentales. Dija, en 1785, on trouve un h6pital
destini i recevoir les lipreux qui mendiaient dans les rues.
Dans la cathidrale de la Nouvelle-Orlians, on voit, sur la
tombe du D' Andre Almonester, une inscription qui rend
temoignage a sa charite et qui nous le montre comme. le
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fondateur de I'h6pital des lepreux. Peu i peu, cet etablissement tomba en ruines et, selon un icrivain citi par It
D' Dyer, i la Confirence de Berlin, en 1897 : a En quelques annies, le nombre des lipreux diminua rapidement;
la mort et la deportation firent disparaitre le mal presque
entierement, et la terre des lipreux demeura longtemps un
endroit sauvage. * Aucune tentative ne fut faite dans le
but de restaurer la Idproserie, et bient6t les gens tomberent
dans une telle indifference et apathie A l'egard de ce mal
incurable, qu'ils ne s'en occuperent m.me plus. On ne
trouve plus aucune trace de lepre avant 1878, au moment
ou, de nouveau, plusieurs lepreux furent admis a Ph6pital
de la Charite. Ce fut en cette meme annde qu'on rdtablit le
conseil de salubrite et qu'on fonda une maison pour ces
malades dans les faubourgs de la Nouvelle-Orl6ans; les
malheureuses victimes y etaient envoyCes moyennant certaines conditions tout a leur disavantage.
Enfin, a cause des efforts constants des mddecins et des
rdclamations des journaux de la Nouvelle-Orleans, en
1894, 'Etat publia un decret crdant un conseil de contr6le
chargi de faire bitir une lproserie et de soigner les lIpreux.
Mais oh Pinstaller? Venait-on A trouver un endroit convenable, le conseil de la ville s'opposait a la construction de la
maison, et cependant, comme le dit le conseil de contrble,
dans son premier rapport annuel : a Depuis plusieurs
annies, les lepreux voyageaient dans les voitures publiques, prenaient leurs repas dans les restaurants, demandaient Paum6ne sur les marches, et ainsi iis mettaient en
danger ceux qui n'etaient pas assez prdcautionnes. 9 Finalement, on trouva un emplacement en louant, pour cinq
ans, le a vieux camp indien ik Herville, un immense terrain plante d'arbres sur la rive du Mississipi, au hameau de
Wbite.Castle, ou Cbhteau-Blanc, A 8o milles environ de la
Nouvelle-Orleans.
: Ce fut dans les derniers jours de novembre 1894 que les
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premiers lepreux furent transportis de nuit de la NouvelleOrleans a la leproserie. Ce transport ne se fit qu'avec de
grandes difficults, dans une barque A charbon, remorquee
par un vapeur.
Pendant quelque temps, la nouvelle leproserie fut menacee par les habitants d'Herville; toutefois, ceux-ci se calmerent bient6t et prirent pitie des pauvres lepreux, car ils
desiraient eux-mimes vivement cet isolement que la loi
leur imposait.
11 s'agissait donc maintenant de rassembler tous les
lepreux du pays; ce ne fut pas chose facile. On fit des
enquetes aupres des coroners de chaque comte. Les premiers rdsultats furent nuls et il a fallu recommencer a
plusieurs reprises. Enfin, la persuasion personnelle, les
instances et la force legale parvinrent a en reunir trente
et un; vingt-deux d'entre eux etaient n6s dans la Louisiane,
dont cinq A la Nouvelle-Orleans, deux autres etaient de
France et deux d'Allemagne.
Quatre Sceurs de Chariti furent chargees de ces pauvres
creatures...
(Nous avons racontd dans les Annales (t. LXI, p. 493 et
t. LXIV, p. 85) ce qui concerne les Filles de la Chariti.)
Lors de leur depart pour aller soigner les lepreux, an
moment o6 elles s'embarquaient, la foule s'agita et les
acclama avec enthousiasme. On se serait cru au depart de
quelque heros qui s'en va a une mort certaine, connaissant
l'impossibilit6 de la victoire. N'Wtaient-elles pas des
heroines, en effet, ces filles qui s'en allaient au champ d'honneur, sur une terre oui il n'y a aucun espoir de retour ?
L'angilus du soir sonna pendant que les derniers rayons de
soleil faisaient encore briller les cornettes blanches, et
venaient se reposer comme une ondee de benedictions
celestes sur ces ap6tres de la Charite qui se dirigeaient
joyeusement vers la terre des lepreux, et la foule s'ecoula
profondement imue.
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Le bail de cinq ans allait expirer; on le renouvela pour
Pannee suivante tt, dans le dernier contrat, il est entendu
que 1'Etat donnera la somme de 40000oooo livres pour batir
une leproserie: le conseil de contr61e espere que la maison sera prete pour novembre prochain. Les nouveaux
bitiments seront bien plus attravants que ne PItaient
prdcedemment les cabanes et les huttes jadis occupees par
les esclaves. Ils seront a proximite de la Nouvelle-OrIlans,
en sorte qu'on puisse y recevoir le secours d'un habile
liprologiste, probablement le D' Dyer; ils seront complitement isolis, i tres peu de distance du chemin de fer et du
Mississipi, avec une grande avenue qui donnera sur la rive
du fleuve. Naturellement, I'achat du terrain doit se faire
lentement, car les proprietaires voisins n'dpargnent rien
pour faire echouer Pentreprise.
Sur les recommandations du medecin, le conseil a propose de separer les lepreux, non seulement pour les races
et le sexe, mais aussi selon les degres de la maladie. Jusqu'ici, i cause de l'incommoditi du local, on n'a pu les
separer que pour le sexe; mais on espere que lacquisition
du terrain permettra de construire dix ou douze batiments
separds oi l'on mettra leslepreux selon 1'etat de leur maladie; puis on tachera de faire exdcuter le decret qui oblige
les shdrifs a veiller a ce que, dans leur comtd, tons les
lpreux soient envoyds dans cette maison.
Une leproserie est un lieu redoutd et dangereux; aussi
est-il bien rare qu'on puisse en visiter une. L'annie derniere, pendant 'hiver, j'obtins, grace la bonti du D' Dyer,
des lettres d'admission de la part de rautorit6 civile et
ecclisiastique. Je me risolus done a visiter White-Castie. Je partis de la gare de Crescent City; je voyageai
pendant quatre heures Atravers des plantations de sucre et
de riz, dont au moins cinquante hectares 4taient encore inondes a cause desdernierespluies; je vis encore sur mon chemin
un grand nombre de buttes et de cabanes habities par des
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negres, et finalement je ddbarquai au village de WhiteCastle. Les habitants, des qu'ils connurent le but de ma
visite, se montrerent tris aimables a mon igard. Au milieu
de cette population d'hommes, de femmes et d'enfants
criant a tue-teteen franqais, en creole et en mauvais anglais,
un marchand se prdsente a moi : il se dit Juif et me conduit
aimablement a travers des chemins presque impraticables
jusqu'& une espece de digue et me dit que la je pourrai
traverser le fleuve. I1 me montre aussi un vieux cor qui
etait la suspendu a un poteau; je m'en saisis aussit6t et a
peine en ai-je tire quelques sons, que diji je regois une
reponse de Iautre c6t6 du fleuve; mais je ne saurais dire
en quelle langue on me parlait. Bient6t je vois se d6tacher
de I'autre rive du fleuve une petite barque, et a mesure
qu'elle s'approche, j'aperqois une sorte d'homme au teint
livide, courbe sur les rames. Je gagne le bord du courant,
en m'enfoncant entre deux murs de terre; je me serai cru
entre deux rochers des Alpes. A peine pouvais-je toucher
du pied la petite embarcation que le batelier, sans hisiter,
me prend entre ses bras et me place a son c6td. Le vent
etait assez violent, les flots agites se couvraient d'une
icume blanchitre et venaient se briser contre notre frele
esquif, au risque de nous submerger; je ne me croyais pas
en complete sitrete. Mais, ayant recu 1'assurance de
mon batelier que je n'avais rien Acraindre, je gardai mon
calme et nous arrivimes bien vite & 'autre rive. Mon batelier dtait un brave n6gre : bien que d'un aspect un peu rude,
il etait plein de douceur, de deference et de courtoisie; sa
chevelure et sa barbe noires et Jaineuses me rappelaient
ces portraits tant de fois retracis par nos 6crivains.
Mais continuous le voyage. Je me dirigeai done vers la
lproserie situie a une demi-heure de IA; le chemin longeait le fleuve. D'un c6te, j'avais une campagne ou toute
culture etait abandonnie; de l'autre, je ne voyais que les
eaux agitees du grand fieuve d'Amerique (le Mississipi). La
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scene etait podtique: rien autour de moi; je n'entendais que
les rugissements de l'eau agitie, auxquels vint se meler soudain un dernier cri d'adieu de mon batelier. La route 4tait
deserte, pas un etre vivant, pas meme de traces de passage: c'est le chemin de la liproserie ; il est bien rare qu'un
visiteur s'aventure dans ces parages : pour beaucoup la
terre des lIpreux est une terre maudite. II arrive de temps
i autre que les bateaux du fleuve font une petite halte dans
ces environs pour deposer certaines marchandises pour la
leproserie, mais its ne tardent pas a disparaitre.
Personne ne me disputait le chemin, j'errais au milieu
d'un desert, quand soudain j'apercus dans le lointain une
maison blanche connue dans le pays sous le nom de
a White-Castle a : c'est la maison des Filles de la Chariti.
Cest un vieux chateau, celebre dans beaucoup d'histoires
par les crimes dont ii fut le theatre.
Non loin de la maison, sur le bord du fleuve, j'apercus
un vieux cheval qui se promenait dans cette solitude. A la
vue d'un 6tranger, ii se mit a hennir, i courir et a galoper,
comme s'il avait eu ses jours menaces ou comme si un
nouveau lipreux fit arrive dans la maison.
Quelques pas plus loin, je descendis de la digue et j'eus
enfin une vue complete de la leproserie de la Louisiane;
impossible de la ddcrire, ni d'en perdre le souvenir quand
on I'a vue. Elleest tenue, comme je l'ai dit, par les Filles
de Saint-Vincent-de-Paul et jusqu'ici 1'Etat a fait tres plu
de chose pour les assister.
Enfin j'arrive a la porte : aucun signe de vie. Je frappe
et aussit6t je vois paraitre la figure aimable et sourianted'une bonne seur: a Au nom de Dieu, s'ecrie-t-elle,
soyez le bienvenu! a
Jadis cette maison attirait par sa beaute les regards de
tous les voyageurs qui passaient sur le Mississipi. Sa construction avait codte des sommes enormes; mais ia guerre
civile ne l'avait pas epargne : elle en chassa les habitants
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et y laissa les traces de ses ravages. Depuis plusieurs annees
on ne s'en approchait plus a cause de la mauvaise reputation qui lui avait etd faite. Quand les soeurs vinrent s'y installer, elles trouv&rent les salles supirieures completement
dilabries; le plitre tombait des murs et les debris de lattes
qui pendaient Ca et 1A etaient charges de serpents. De PItage supdrieur. on reconnait tres bien les passagers qui montent ou descendent le fleuve; on voit ce courant impitueux
qui engloutit sans cesse dans son tourbillon les masses de
terre et de sable qui donnent A ses eaux leur couleur jaunAtre.
A peine ai-je franchi le seuil que je vois apparaitre la
sceur Beatrice Hart, supirieure de la petite communaute :
j'6tais heureux de causer avec elle et de lui rappeler un peu
les souvenirs du temps passe. Elle me conduit d'abcrd A la
petite chapelle et, apres une courte visite au tres saint Sacrement, elle m'emmene aupres de ses lepreux, qui itaient
logis dans des cabanes ayant servi jadis d'habitation aux
esclaves du chateau. Nous y trouvons quarante malheureux, de tous lesages, de tous les sexes, de toutes les races
et de toutes les conditions.
D'ordinaire, les lipreux sont tres sensibles et ils n'aiment pas qu'on leur parle, mais assures par la soeur que je
venais A eux comme un ami qui depuis longtemps s'intresse a leurs souffrances, ils me donnerent bient6t toute
leur confiance; ils s'assemblerent autour de moi comme
des dcoliers autour de leur maitre. Mais quelle ne fut pas
ma surprise de trouver parmi eux un homme portant les
insignes G. A. D. II me fit son histoire; c'6tait un vieux
soldat, un des braves tambours de Sherman ; aprs la guerre
il 4tait resti dans le Sud et avait contract I'affreuse maladie: ce que ni la poudre, ni les obus n'avaient pu faire, la
lepre I'accomplissait lentement.
J'avais d'abord eu l'intention de revenir a la NouvelleOrleans par le train du soir; mais I'heure avanjait et les
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tinebres enveloppaient deja a leproserie, et d'autre part
chacun me priait de ne pas partir sit6t; aussi je consentis
de bon coeur a passer la nuit et a jouir de cette cordiale
hospitalit6. Le petit orchestre, compose de cinq jeunes musiciens, s'empressa de m'offrir une serenade, et je fus en
consequence force de leur adresser la parole. J'avais devant
moi lauditoire le plus etrange qu'on puisse imaginer:
quatre Soeurs de Charite aux blanches cornettes, et trente
~1preux, trente amis de Dieu, de toutes les conditions.
Leur regard toujours triste, expression d'une ime qui a
perdu toute esperance, me fendait le coeur; il me semblait
les entendre crier: a O 6tranger, vous qui vivez heureux
dans le monde, n'avez-vous pas un peu de consolation A
nous apporter ? #
La nuit tomba bient6t et tout devint silencieux autour de
la l1proserie. L'excitation causie par ma visite avait fatigud ces pauvres enfants du bon Dieu; bient6t tout dtait
rentre dans le calme; seuls dans le lointain, les flots du
Mississipi troublaient le silence dont on etait envelopp6, en
se brisant contre les digues.
L'aurore vint aussi et nous promit une journee ddlicieuse
semblable Anos plus beaux jours d'avril dans le Nord. Ma
premiere visite fut i la petite chapelle, o& je fus aussit6t
rejoint par les sceurs et leurs malades, et de plus je vis an
milieu de nous une jeune fille dont je ne pourrais rievler
le nom sans manquer A une parole donnde, qui de son plein
gri avait suivi les sceurs dans leur exil pour les assister
dans leurs penibles labeurs. C'est une personne de grande
famille; mais l'amour de Dieu et le zele pour le salut des
pauvres lepreux lavaient arrachee aux douceurs de sa
famille et aniree a la lIproserie pour donner sa vie, en
aidant les soeurs, a cette grande oeuvre de la Chariti. Gette
petite chapelle fut alors le theatre d'une sc6ne inoubliable
pour celui qui en a etd temoin. La porte et les fenetres
entr'ouvertes laissaient penitrer l'air frais et embaum6 du
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matin et permettaient d'entendre le bourdonnement des
insectes a 1'extrieur. A part cela, aucun bruit; a peine
entendait-on le chuchotement des paroles du pretre qui
offrait I'hostie pure et sainte de la nouvelle loi, pour ceux
que I'ancienne rejetait sous le nom d' a impurs *. La messe
termince, le pretre donna une petite instruction, et puis,
comme c'etait vendredi, il y eut la benidiction du saint
Sacrement. Un enfant de choeur, un jeune lIpreux, dont Ia
figure rougie par le mal presentait un aspect hideux, servait
le prdtre a 'autel, comme un priviligie du bon Dieu. Apres
la benediction, le petit chaeur des lipreux entonna un cantique; il fut ripetd par toutes ces voix qui sortaient d'un
coeur enflamme; jamais pour moi chant n'eut autant d'expression : a Mon Dieu, mo disais-je en moi-mdme, binissez vos enfants; attirez-les & vous D, et je ne crains pas
d'avouer que je ne pus retenir mes larmes.
En quittant la chapelle, les enfants exprimaient le ddsir
de voir apparaitre bient6t quelque bateau sur le fleuve,
pour me montrer un de leurs principaux amusements que
les soeurs leur avaient minagis. Non loin de la digue et ea
face des bitiments on a ilev6 une grande terrasse au haut
de laquelle on a arbore un drapeau, et quand des bateaux
remontent ou descendent le fleuve, tous les lepreux tant
soit peu valides montent sur la terrasse et font flotter le
drapeau; les pilotes, de leur c6td, ne manquent pas de
rdpondre et de saluer par trois coups de sifflet, ce qui
r6jouit grandement les pauvres malades. Tous les pilotes
sont fid6les a cette coutume; tous connaissent c White-Castle et, on peut le dire A leur eloge, jamais ils ne manquent
de repondre aux joyeux signaux des lepreux. Bient6t j'eus
le plaisir d'assister A cette scene et d'entendre les acclamations de nos pauvres gens, qui, chaque fois que loccasion
se reprisente, y trouvent une nouvelle joie et un nouvel
amusement.
Cependant le moment de la separation dtait venu; le
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petit orchestre s'assembla de nouveau, entourd de tous les
lepreux, y compris le vieux militaire qui souriait A tout le
monde, et, Aquelques pas en arriere, se tenaient modestement les bonnes soeurs. A ce moment une petite fille, dgaleraent atteinte du mal, s'arrita devant moi et, avec toute la
courtoisie d'une personne de haute condition, m'offrit un
petit bouquet de violettes cueillies dans I'herbe encore
humide et lies avec un petit ruban blanc, et elle me
remercia de ma visite. Alors la musique se mit a exdcuter
un morceau, et de nouveau je laissai couler mes larmes,
car rien ne saurait exprimer tout ce qu'il y avait de ddlicatesse dans I'action de cette enfant. La petite fanfare fit
entendre ses notes les plus joyeuses et pour toute rdponse
je ne pus leur dire que ces mots : a Dieu vous b6nisse et
nous rassemble tous dans le ciel! i
II etait temps de partir; je dis adieu i ces pauvres enfants et je les recommandai a la providence de Dieu et aux
soins des bonnes Filles de la CharitY. Tandis que je m'dloignais lentement et comme A regret, le vieux soldat accourut
encore vers moi. a Dieu vous rdcompense de votre visite,
me dit-il, mais pourquoi nous quitter sit6t ? Votre d6part
nous fait grand'peine. )
Pour ces malheureux, en effet, une visite est une benddiction; elles sont si rares! Aussi pendant des semaines
entieres on ne fait que repdter les quelques paroles qu'on a
recueillies de la bouche du visiteur. Et moi, tout 6mu des
scenes dont j'avais etd le timoin, je pris le chemin du fleuve
et me dirigeai sur Creseent City; mais jamais je n'oublierai
cette memorable visite A la leproserie.

COSTA-RICA
9TAT DES (EUVRES

A LIMON ET CHEZ LES INDIENS

Les Lazaristes allemands, qui travaillent a Limon et dans
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les regions occupees par les Indiens de Costa-Rica, peuvent dire en toute viritd : a Evangeliarepauperibus misit nos 2; car on trouvera difficilement dans d'autres pays
une population plus pauvre.
i* La paroisse de Limon, confide a nos confreres, ne
comprend pas seulement la ville de Limon, mais aussi un
certain nombre de chapelles ichelonnees le long de la voie
du chemin de fer allant de Limon a San-Jose. Ces chapelles ont a tour de r6le le service religieux les dimanches
et ;ours de fdte. Cette population flottante (et qui se renouvelle frequemment) se compose de n6gres, d'Indiens et de
blancs, dont le plus grand nombre est protestant. Ce:te
difference d'origine et de langage oblige nos confreres A
pracher en frangais, en anglais et en espagnol. Les fi&vres
du pays, les difficults crdees par les protestants, l'ignorance religieuse de ces peuples et, par suite, leur indifference
rendent le ministere tres laborieux. Cependant, depuis que
nos confreres se sont charges de cette malheureuse paroisse, il y a un mieux sensible. Nombre de protestants
sont revenus au sein de •Eglise catholique.
2* Dans les regions des Indiens, on a confid A nos confreres deux grands districts, le premier en Talamanca, situe
le long de i'ocean Atlantique; le second, comprenant Terraba et Borrura, situ6 le long de I'ocean Pacifique. Mais
l'oeuvre est bien plus difficile que celle de Limon.
Dans la province de Talamanca il n'y a pas de villages,
mais des huttes eparpillees qa et 1i. Les voyages des missionnaires se font a pied, durent parfois des mois entiers et
sont excessivement fatigants, au point qu'on peut dire des
missionnaires, en toute viriti, qu'ils ont arrosd de leurs
sueurs les chemins qu'ils ont parcourus. Durant leur
sejour aupr.s des Indieus ils ont.bien des sacrifices a offrir
A Dieu, et ils ne rencontrent aucune des commoditis que
l'on trouve parfois dans la vie du missionnaire; ainsi, peu
de nourriture ou une nourriture malsaine, pas de lit con-
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fortable, mais la terre dure ou une peau de vache dans
tine hutte ttioite et malpropre. Ce pays ne compte que
oo00 habitants, la plupart indiens. Cependant sur les c6tes
on trouve environ 200 blancs et n6gres, dont les trois quarts
sont protestants. La plupart des Indiens ont et6 baptises
par les missionnaires et ii ne reste parmi eux que peu de
paiens. La pauvre residence de nos confreres se trouve a un
endroit qu'on appelle Sipurio, pres de laquelle ils ont installI une petite 6glise et une ecole A travers de grandes difficultis. II en cofitera encore beaucoup avant que l'on ait
fait de ces Indiens de bons chritiens. It faut avouer cependant que qa et li ils donnent des esperances fondies.
Ce pays de Talamanca a donne lieu A un diffrrend entre
la Colombie et Costa-Rica. On a soumis le differerid a l'arbitrage du president de la Republique franqaise; M. Loubet
a decid6 que Talamanca appartiendrait a la Colombie.
Mais jusqu'a present le statu quo a e6t maintenu.
Le second district, situi le long de I'ocean Pacifique, comprend les deux paroisses Terraba et Borrura, avec une douzaine de petites chrdtientis, ou l'on parie des idiomes differents. Ces deux paroisses mesurent une itendue considerable et il ne faut pas moins de cinq journies de marche
pour les parcourir. On trouve dans ce district une population de i 8oo habitants, dont la moiti6 est indienne. Tous
sont tres ignorants des choses religieuses. Ils n'ont pas
d'ecole. Les missionnaires ont bati, ca et 1a, quelques chapelles et restaure celles qu'ils ont trouvees. Les difficultes
ne sont pas si grandes pour 1'Nvang6lisation qu'en Falamania, quoique cependant les missionnaires soient obliges de
s'imposer bien des sacrifices, soit a cause du climat, soit A
cause des grandes distances qu'ils ont a parcourir. D'un des
comptes rendus recents, it resulte que les missionnaires
venaient de donner 8 missions et avaient baptisd 85 personnes, dont 20 Indiens encore paiens; de plus qu'on
avait confesse et communid 700 personnes, parmi lesquelles
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3o adultes etune femme de cent ans pour la premiere fois;
enfin, qu'on avait donni 159 catichismes, administri les
derniers sacrements a 3o malades et celebr 1 r mariages.
D.

SALVADOR
Lettre de M. CLAUDE LAFAY,pritre de la Mission,
a M. FIAT, Supdrieur gdndral.
San Salvador, le t6 octobre 190o.

MONSIEUR ET TRES HONORE P•RE,

Votre benddiction, s'il vous plait !
Nous avons donnd une grande mission de cinquante
jours, M. Daydi, M. Hetuin et moi, dans une des deux
paroisses de la ville de Cojatepeque.
Il y avait diej trois ans que le curd de cette paroisse avait
demande la mission, et que, de temps a autre, il insistait
pour obtenir ce qu'il ddsirait. Enfin, il a vu ses desirs satisfaits. Nous arrivames a Cojatepeque le 17 aoft, et le soir
mime nous commencAmes notre oeuvre. Pendant cinquante
jours nous avons fait tous les exercices de la mission, matin
et soir. Nous avons di changer quelque chose a I'ordre du
jour habituel, parce que des circonstances de temps, de
lieu et de personnes nous ont oblig6s A cela, et nous I'avons
fait sur la demande de M. le cure. C'etait le temps des
pluies, et les paroissiens, on du moins un grand nombre
d'entre eux, avaient une heure et demie de chemin et plus
a faire soir et matin pour assister aux exercices de la mission. Or, lorsqu'il pleut dans ces regions, les pluies sont
abondantes et presque toujours torrentielles.
II y a eu 5 899 confessions, et dans ce nombre je ne fais
pas entrer celles des personnes qui, pour un motif ou pour
un autre, se sont presentees plusieurs fois au tribunal de la
pdnitence. Sur ces 5 899 confessions, la moitid etaient des
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gens iloignes depuis longtemps de la pratique des sacrements; quelques-uns depuis dix, vingt, trente, quarante ans
et plus, et c'etaient ceux qui nous donnaient le plus de satisfaction. Quel enthousiasme parmi ces pauvres gens et parmi
ces pauvres Indiens! Car c'etaient des Indiens en grande
partie. Mais tous, quels qu'ils fussent, devaient prdsenter
leur billet de doctrina, par lequel il etait constat6 que la
personne qui se presentait dtait suffisamment instruite des
principales veritis de la religion.
Les vices dominants du pays, comme chacun le salt ici,
sont lamentables; ce sont l'ivrognerie, le vol, etc. Avec cela
et malgri cela,il y a dans ces pauvres gens un fond de religion extraordinaire, qui leur fait accepter tout de la bouche
du missionnaire et I'accomplir avec gendrositd.
Ces braves gens n'avaient certes pas des figures et des
regards d'ennemis quand ils nous contemplaient. Car 'c'est
A une veritable contemplation qu'ils se livraient a notre
egard dans les moments ou nous itions un peu libres. Ils
passaient, hommes et femmes, jeunes et vieux, des demiheures entieres a nous voir, A nous considerer des pieds A
la tte sans nous perdre du regard, tout le temps qu'ils pouvaient le faire, et parfois par bandes de deux ou trois cents,
a un metre de distance, ils obstruaient portes et fendtres,
orsque nous nous promenions, apres diner, dans une
grande chambre qui itait mise a notre disposition et qui
donnait sur la rue. C'deait bien un peu genant pour nous,
mais il n'y avait pas moyen de nous en delivrer. Nous faisions de temps A autre quelques observations, mais il y
avait tant de candeur dans tous ces yeux qui etaient braques sur nous, on y voyait l'expression de tant d'estime, de
confiance et d'affection, que nous etions obliges de tout
supporter. Les confessionnaux etaient litteralement assidges
du matin au soir, et parfois ii y avait quelque bataille
autour: alors le missionnaire etaitoblige d'intervenir pour
mettre Ia paix.
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II y a eu, non pas une plantation de croix commemorative de la mission, mais la pose d'une magnifique plaque
de marbre au pied d'une grande croix qui avait ite drigie
au c6te droit de l'eglise, a. l'occasion de la fin du siecle. II
y eut, ce jour-la, une belle procession et un sermon en
plein air, pour dire A tous ce que signifiait la croix et les
risolutions qu'ils devaient prendre afin de faire fructifier la
grace de la mission que Dieu, dans sa misiricorde, leur
avait accordie.
Le jour du depart des missionnaires a ite un jour de
larmes pour les habitants de Cojatepeque. II y avait sur la
place, devant l'eglise, plus de cinq mille personnes pour
nous faire leurs adieux. Tous auraient voulu baiser la main
du missionnaire et en recevoir une petite caresse; ils bravaient tout pour obtenir cela. Que de larmes dans les yeux!
que de promesses de prier pour nous!... Plus de deux
cents personnes - hommes, femmes, garcons - nous
accompagnerent a pied et en courant pendant plus de deux
heures; quelques messieurs, et le cure en tere, vinrent avec
nous, a cheval, jusqu'a un village qui est distant de cinq
lieues de Cojatepeque.
Nous voili de retour i la maison pour nous reposer quelque peu, car nous en avons un veritable besoin. De plus,
nous attendons M. le Visiteur. Mais les navires anglais de la
ligne dv Sud du Pacifique ne touchent plus A Buenaventura depuis deux mois, et nous ne pouvons pas prevoir
comment M.le Visiteur pourra arriver A Panama. Le journal d'ici, cependant, a annonce, hier ou avant-hier, qu'un
navire anglais etait allk A Buenaventura pour arranger les
fils du cable sous-marin; ce qui nous fait esp6rer que
M. Bret en profitera pour arriver.
Je suis en ramour de Notre-Seigneur, etc.
CLAUDE LAFAY.
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ET REPONSES

RENSEIGNEMENTS

20. ACx messes votives de la Manifestation de NotreDame de la Midaille miraculeuse, on se demandait, au
temps de la Septuagisime et du Carime et au temps de
Piques, quel graduel et quel Alleluia il fallait reciter. Ce
detail a eit fixd par le ddcret de la S. C. des Rites du
12 septembre 19o2, que voici :
PRO MISSIS VOTIVIS DE MANIFESTATIONE
B. M. V. A SACRO NUMISMATE.-

In missa propria
addantur seq.

S. C. R. 12 SEPTEMB. 1902

a Erit quasi signum a post graduale

In missis votivis a Septuagesima usque ad Pascha,
omissis Alleluja et f seq. dicitur :
a TRACTUS. Prov. 8. Ego diligentes me, diligo : et qui

mane vigilant ad me, invenient me.
*j.

Mecum sunt divitiae et gloria,

opes superbae et

justitia.
a j. Melior est enim fructus meus auro et lapide pretioso,
et genimina mea argento electo. a
Tempore Paschaliomittitur graduale, et ejus loco dicitur: a Alleluja, alleluia.
a j. Luc. i. Ave Maria gratia plena : Dominus tecum

benedicta tu in mulieribus. Alleluja.
a Prov. 8. Beatus homo qui audit me, et qui vigilat ad
fores meas quotidie et qui observat ad postes ostii mei.
Alleluja. a
CONGREGATIONIS

MISSIONIS

Ad humillimas preces Rmi D. Augustini Veneziani, P. Procuratoris Generalis Congregationis Missionis Sacra Rituum Congregatio,
utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro
Leone Papa XIII tributis, supra scriptum Tractum cum V.V., etc.
addendum Misse propria de Manifestatione Immaculatae Virginis
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Maria a sacro Numismate, una cum officio proprio Congregationi
Missionis die 23 julii 18q4 concessa benigne approbavit. Contrariis
non obstantibus quibuscumque. Die it septembris 9go2.
D. Card. FESATA,. Praf.

L. f S.

--PAmci, Archiep. Laodicen, Seer.

21. Les facultes donnees par bref du i" dicembre 1892
permettant aux Missionnaires de rosarier les chapelets des
Filles de la Charitd, et a celles-ci de gagner les indulgences
meme en interrompant le chapelet (voy. Recueil des Privileges des Filles de la Charitd,edit. de 1899, page 43)
ont etd renouveles pour une nouvelle periode de dix ans.

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES

M. Hypert (Casimir), pretre, decede i Dax (France), le
9 septembre i902; 66 ans d'Age, 44 de vocation.
M. Pendaries (Pierre), pr&tre, decede AOrleans (France),
le 2 octobre 1902; 66, 43.

Frere

Meuleman

(Hector),

clerc, dicede

A Bruges

(Belgique), le Io octobre 1902; 24,3.

M. Lacerenne (Bertrand), pretre, decede a Dax (France),
le I2 octobre 1902; 75, 46.

Frere Duhr (Jules), coadjuteur,

decede a Marseille

(Toursainte), le 19 octobre 192 ; 53, 3o.

M. Conte (Raphael), pretre, dieced A Naples (Italie), le
20 octobre

902 ; 76, 49.

M. Norris (Joseph), pretre, decede A Lujan (Ripublique Argentine), le 21 octobre 1902; 33, 14.

Frere Simon (Alberdi), coadjuteur, dicedde

Murguia

(Espagne), le 22 octobre 1902; 54, 21.

M. Delpech (Jean-Baptiste), prdtre, decede & Lujan
(Ripublique Argentine), le 3o septembre 1902; 57, 3o.
M. Amourel (Germain), preire,
decede a Marseille, le
27 octobre 1902; 65, 43.
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Frere Civera (Andre), coadjuteur, d6ecde A Casale (Italie), le 29 octobre 1902; 65, 43.

M. Laffond (Joseph), prdtre, decede i la Maison-mere, a
Paris, le 3 novembre 1902; 79, 57.

M. Lefebvre (Louis), prdtre, decedd a Loos (France), le
9 novembre 1902; 59, 37.

M. Bianchi (Robert), pretre, decedd a Rome, le 9 novembre 1902 ; 73, 57.

M. Depta (Joseph), pretre, dicede a Whittier (EtatsUnis), le 3 novembre go1902; 33, 13.
Frere Molina (Denis), coadjuteur, ddcedie
Barcelone
(Espagne), le 18 novembre 1902o; 66, 36.

M. O'Hara (Patrice), pretre,
Orleans (Etats-Unis), le

12

decede

novembre

a la Nouvelle-

1902;

27,

t.

M. Arana (Raymond), pretre, decede a Madrid (Espagne), le 26 novembre 1902; 54, 33.

M. Demarchi (Alfred),

pretre, decede i Davosplatz,

(Suisse), le i" dicembre 1902; 35, 12.

NOS CHERES S(EURS
Marie Chambon, decedee A la Maison de Charite Saint-Michel,
a Toulouse; 81 ans d'Age, 60 de vocation.
Catherine Larsebeau, Maison de Chariti de Toulon; 74, 54Josephine Salomone, Maison des Aliends de Florence; 55, 3o.
Marie Praxmarer, H6pital de Schwarzach, Autriche; 3o, 3.
Rose Hofner, Maison centrale de Salzbourg; 3i, I1.
Elisabeth Dodson, Hospice de Dublin; 49,

24.

Marie Salata, Ecole de Keszthely, Autriche; 29, 3.
Agnes Grienick, H6pital Saint-Roch de Budapest; 23, 3.
Marie de Ligonn6s, Maison de Charitd de Chartres; 62, 4o.
Catherine Ferrero, H6p. de la marine, a La Spezia, Italie; 29, 3.
Honorine Giiomar, H6pital de Pedro II, APernambuco, Bresil;
74, 51.
Julienne Gogolok, H6p. Wilhelmine, i Vienne, Autriche; 29, 6.
Hedwige Gagolok, H6p. Wilhelmine, a Vienne, Autriche; S5, 6.

Caroline Ray, H6pital Saint-Stanislas, a Budapest; 26, i.
Louise Gallo, H6pital d'Avellino, Italie; 39, I1.
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Marie Nezmah, Prison de Marianostra, Autriche; 51, 3o.
Maria Guerra, College Saint-Vincent, a Rio de Janeiro; 33, 12.
Marguerite Ocvirk, H6pital de Funfkirchen, Autriche; 24, 7.
Marie Raimbault, Orphelinat de La Boissikre; 44, 20.
Petronille Lacassagne, Maison de Charite Saint-Projet, a Bordeaux: 24, 4.
Maria Rivera, H6pital de Leon de Nicaragua, Amirique centrale; 58, 2o.
Ermelinda Brauner, Maison centrale de Turin; 3o, 5.
Josephine Delleani, Maison centrale de Turin; 38, 17.
Rosalie Frachon. H6pital militaire de Vincennes; 75, 45.
Eulalie Chenel, Coll. St-Vincent de Pernambuco, Bresil; 8o, 58.
Camille Remond, Maison de Char. St-BUnigne, A Dijon; 50,.24.
Marie Moulin, Maison Saint-Vincent, a 1'Hay; 68,47.
Honora Logsdon, Orphel. de Los Angeles, Etats-Unis; 88, 63.
Frangoise Boeuf, H6pital gendral de Riom; 35, 14.
Marie Colliaux, Maison de Charit6 d'Yvrd-l'EvEque; 3o, 8.
Esther Seguin, Orphelinat de Mustapha, Algerie; 74, 55.
Cilinie Ridez, Hospice de Thuin, Belgique; 70, 5 i.
Marie de Pichon, H6pital Saint-Michel, 4 Paris; 48, z3.
Simonas Lasheras, Hospice San Jose a Manille, iles Philippines; 69, 39.
Maria Albero, H6pital d'Avila, Espagne; 61, 37.
Ther6se Pickler, H6pital de New-Pest, Autriche; 21, 4.
Marie Lac6te, Maison de Charitd de Chateau-l'EvEque; 60, 39.
Marie Jombart, Maison de Charite de Clichy; 52, 27.
Maria Arrazubi, H6pital giniral de Valencia, Espagne; 41, 14.
Maria Aspiroz, Misericorde de Tolosa, Espagne; 62, 39.
Marie Michelec, H6pital d'Anina, Autriche; a3, 2.
Josephine Cavalier, Maison principale de Paris; 72, 52.
Philomene Schillar, H6pital de Schawarzach, Autriche; 20, 1.
Madeleine Primat, Maison de Chariti de Soissons; 52, 28.
Catherine Sabatier, Misericorde de l'Immaculde-Conception, i
Naro, Italie; 67, 47.
Leonilde Acquabona, H6pital de Grosseto, Italie; 61, 39.
Manuela Gonzalez, H6pital Saint-Francois de Borgia, i Santiago, Chili; 62, 36.
Maria Cardenas, Maison centrale de Quito, Equateur; 47, 31.
Caroline Gittere, Hop. Saint-Paul i Dallas, Etats-Unis; 3o, 6.
Marie Balois, Tourcoing; 19, 5.
Marie Mangon, Hospice Saint-Nicolas, A Metz; 37, 14.
Marie Roux, H6tel des Invalides, i Paris; 75, 53.
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Anne Michel, H6pital de Vic-Bigorre; 89, 67.
Thirese Perger, H6pital Saint-Roch de Budapest; 3i, ro.
Marguerite Serra, Misericorde de Jativa, Espagne; 77, 55.
Maria Paredes, Maison Amparo de Barbastro, Espagne; 5 , 29,
Valentina March, Maison centrale de Madrid; 43, 18.
Maria Anduaga, H6p. de San Juan de Burgo, Espagne; 28, 6.
Marie Garrigon, H6pital de Conception, Chili; 58, 36.
Caroline Maurel, Santa Casa de Rio, Brisil; 87, 59.
Maria da Gama, College de l'Immaculee-Conception de Rio;
So, 26.
Lucie Audonneau, Maison Saint-Vincent, a 1'Hay; 73, 48.
Josephine Vacher, Ecole de Port-Thewfick, Egypte; 56, 34.
Jeanne Forestier, H6pital d'Angers; 38, 9.
Ignacia Mugica, Asile de Barcelone; 58, 31.
Philomene Sarmiento, Hospicede Palma de Mallorca, Espagne;
26.4Honorine Riviere, H6pital de Trujillo, Pdrou; 75, 48.
Victoire de Marco, H6pital d'Isernia, Italie; 58, 32.
Antoinette Blanc, Maison Saint-Vincent, h 1'Hay; 46, 25.
Jeanne Marmier, Asile des Vieillards de Montevideo, Uruguay;
51, 3i.
Marie Girbonille, Mais. de Char. Saint-Vivien, a Rouen; 70,41.
Pauline Etgens, Maison centrale de Cracovie, Pologne; 6o, 31.
Helene Watton, Hospice d'Herve, Belgique; 82, 5i.
Josdphine Rougier, H6pital Saint-Joseph, a Lyon; 22, 3.
Juliana White, Maison centrale d'Emmitsburg; 83, 57.
Anne Pawek, Maison centrale de Gratz; 34, 8.
Jeanne Simeon, Maison de Charitd de Cannes; 27, 5.
Marie Dutour, Hospice civil de Versailles; 83, 59.
Josefa Gurgni, Hospice de Burgo, Espagne; 37, 12.
Josefa Domdjean, H6pital d'Angers; 75, 56.
Angilique Palacios, Maison de Charite de Barcelone; 74, 57.
Marie Ddmessieux, Hospice civil de Vichy; 80, 50.
Marie Darcy, Maison de Char. Saint-Louis de Versailles; 31, 4.
Maria Rebolledo, HIpital du Canal, a Panama; 34, 7.
Praxede Lausdei, Mais. St-Joseph de Grugliasco, Italie; 68, 37 .
Maria Stocker, H6pital de Schwarzach, Autriche; 36, 17..
Maria Pina, Maison Saint-Nicolas, A Valdemore; 35, 9.
Anne Gillen, Maison centrale d'Emmittsburg; 84, 62.
Climence Hirouard, Maison de Chariti de Roubaix ; 46,.21.
Rosalie Pint, H6p. Saint-Etienne de Budapest, Hongrie; 26, t.
Carola Paluella, Hospice de La Paz, Bolivie; 28, 6.
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Victorine Salles, Maison centrale de Sienne; 73, 52.
Perpetua Caballeria, Hospice gindral de Valencia; 6o, 36.
Gregoria Santa Maria, Maison centrale de Madrid 26, 6.
Ramona Martinez de Murguia, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, a
Grenade; 38, t.
Claire Bedard, Maison de Charitd de Pezenas; 72, 49.
Francoise Pcrrier, Maison des Forges de Denain; 77,49.
Leonor Villa, H6pital de Cali, Colombie; 26, 2.
Francisca Martinez, H6p. de Burgo de Osma, Espagne; 21, 3.
Marie Dupeyrat, Maison de Charite de Montolieu; 76, 48.
Marie Schvartz, Maison de Charitd de 1'Ange Gardien, A Marseille; 57, 33.
Jeanne Perrin, Maison de Chariti Saint-Jean, a Troyes; 56, 32.
Amanda Miran, H6pital de Neustadt, Pologne; 49, 3o.
Charlotte Scotti, Institut Saint-Vincent, i Virle, Italie; 66, 47.
Marie Aujollet, H6pital de Ia Guerche; 67, 41.
Isabella Franklin, Maison St-Vincent de Cabra, Irlande; 45, 19.
Marie Lesrel, Coll&ge Saint-Louis, a Madrid; 57, 36.
Madeleine Savarzeix, Hospice d'Ussel; 68, 48.
Francoise Fuchez, Maison Saint-Vincent, a Lyon; 66, 48.
Marie Geraghty, Maison centrale de Mill-Hill; 6o, 35.
Jeanne-Marie Berthy, H6pital Saint-Francois de Borgia, a Santiago; 39, 16.
Suzanne Flood, Maison centrale d'Emittsburg; 60, 37.
Victoire Coffy, Maison de Charite d'Elbeuf; 69, 46.
Teresa Corniola, Maison centrale de Naples; 56, 33.
Rose Kiernan, Maison centrale d'Emittsburg; 66, 40.
M. Clementine Zukowska, Maison centrale de Varsovie, Pologne; 48, 27.

Basilia Prieto, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, h Grenade; 29, 6.
Marthe Dastros, Misericorde d'Alais; 78, 55.
Margarita Gonzales, H6pital d'Oviedo, Espagne; 23, 3.
Dolores Crusalez, H6pital de Bdjucal, La Havane; 34, 13.
Victoire Belmant, H6tel-Dieu de Charleville, France; 33, 7.
Marie Le Roux, Hospice d'Hennebont, France; 78, 52.
Marie Mazaud, Maison principale, i Paris; 45, 23.
Melanie Favielle, Maison de Charitd de Clichy, France; 76, 57.
Marie Le Baudour, Hosp. des Enf.-Assistes de Bordeaux; 28, 4.
Marie Linard, Maison de Charitd d'Abscon, France; 47, 25.
Cecilia Alvaro, Maison centrale de Madrid; 67, 39.
Adrienne Dompmartin, Maison Saint-Vincent de Lyon; 68, 48.

Bridget Cooney, Hosp. des Enf.-Trouves, Chicago (E.-U.); 58, 38.
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Clotilde Balmary, Maison de Charitd Saint-Pierre, a Troyes,
France; 79, 57.
Antoinette Esteve, H6p. St-Barthelemy de Lima, Pdrou; 79. 54.
Louise Beray, Maison de Charite, a Brousse, Syrie; 68, 44.
Sybille Goth, H6pital gendral de Laibach, Autriche; 69, 45.

NOTICES
Voici la liste des intdressantes et idifiantes notices des Soeurs
publides dans la circplaire de la tres honorde Mere Kiefler aux
Filles de la Chariti, leI" janvier 19o3 :
goI, 16 juill.

V

6 sept.

r

8 sept.

0

4 nov.

0

S

8 nov.

io nov.
16 nov.

S

v

18 nov.

6 dic.

Soeur

Louise

BOUCHER,

a

rHospicedesvieillards(Circ.
1903, p. 3-5).
Sceur Marie-Hlene HART, a
1'Asile des 16preux ( Circ.
19o3, p. 6-13).
Saeur Anne MARTIN, a la Maison Saint-Vincent (Circul.
19o3, p. 148-149).
Soeur Marie BIANIOTTro. a
I'H6pital militaire de SaintBarthdlemy (Circ. 1903, p.
149-I 5o).

LA PAZ

(Bolivie).
LA LoUISIANE

(Etats-Unis).

CONSTANTINOPLE

LIMA

(Pdrou).

SoeurJeanne-Marie QUIQUAN-

DON, h la Maison de Charitd
de Saint- Louis- en -'Ile
(Circ. 19o3, p. 14-18).
Sceur Cdcile.SACHSE, a la Maison Saint-Vincent (Circul.
19o3, p. 19-27).
SceurJulianaAGUIRRE,al'Hospice (Circ. 19o3, p. 28-32).
Soeur Marie DE POURTALESGORGIER, i la Maison de Mi-

sericorde (Circ. 19o3, p. I 5o157).
Sceur Marie LEQUETTE, k la
Maison de Santa-Maria in
Cappella (Circul. 1903, p.
33-46).

PARIs.
COLOGNE

(Allemagne).
GRENADE

(Espagne).

KouxoucH

(Macidoine).

ROME.

-

g19O,ii dic.

1902, 10 janv.

N 14 janv.
20 janv.

*

A 23 janv.
25 janv.

a

S28 janv.

S 3 fivr.

»

17 fivr.

*

19 f6vr.

Six

mars.

3 mars.

S10o mars.

*

8 avril.
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Soeur Marguerite CoIRa, & la
Maison Santa-Isabel (Circ.
MADRID.
1903, p. 158-159).
Soeur Marie TaIRION, a l'Asile
VALPARAmSO
du Salvador (Circ. 19o3, p.
(Chili).
47-49).
Sceur Jeanne-Marie NIcoLAs,
& l'Orphelinat (Circ. 19o3, CONSTANTIE
p. 5o-53).
(Algirie).
SoeurJulie BRAUN, l'H6pital FONTAIN.BLEAU
(Seine-et-Marne).
(Circ. 1903, p. 162-165).
Sceur Henriette BOURGADE, a
RENNES
laMaisondesorphelins(Circ.
(Ille-et-Vilaine).
x9o3, p. 16o-162).
Soeur Adele PTrIT, i 1'H6pital MoNT-DE-MARSAN
(Landes).
(Circ. 19o3, p. 54-581.
SceurMarieJAYoL, laMaison
L'AziAL
de Charite (Circ. 19o3, p.
(Algirie).
59-65).
Sceur Laure ABRATE, k I'H6PLAISALCE
pital du Saint-Sepulcre(Circ.
(Italic).
1903, p. 66-70).
Sceur Josephine DUPRAT, I la
ARRAS
Maison de Charite (Circ.
(Pas-de-Calais).
1903, p. 71-87).
Soeur Marie-Rose CAMINADE, a
AGEN
'Hl6pital (CircuL 1903, p.
(Lot-et-Garonne).
88-91),
Sceur Anne AuLtGRE, a I'HoSUANG-HAI
pital general (Circ. 19o3, p.
(Chine).
92-98).
Sceur Simona ORoz, a la MaiVIANA
son des ecoles (Circ. 19o3,
(Espagne).
p. 99-1 11.
SoeurDominique Svio, k 'anVmL.
stitut Saint-Vincent (Circ.
(Pikmont).
19o3, p. t12-116).
SceurRestitutaRizzo, &laMaiNAPLES
son centrale (Circ. 9go3, p.
164-166).
(Italic).

1902,22 avril.

4 mai.

"

S14 mai.
S20

mai.

S22 mai.
S25 mai.

*

26 mai.

*

6 juin.

7 juill.

, 28 juill.
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Seur Alwine DAHL, a la Maison centrale (Circ. 19o3, p. COLOGNE-NIPPES

(Allemagne).
24-28).
Soeur Marie CLAIR, a la Maison de Ghariti (Circ. 1903,
CHAMPIGNY
p. 120-133).
(Seine).
Soeur Marie PsLissilc, i I'H6pital general (Circ. 19o3, p.
NARBONNE
166-172).
(Aude).
Soeur Jeanne BRiCHTr-CHANu,
A 1'Hpital civil de SainteMarthe (Circ. 1903, p. 17i
ACIREALE
119).
(Italie).
Soeur FALCOnn a 1'H6pital gSHANG-HAI
neral (Circ. 19o3, p. 96-99).
(Chine).
Sceur Elise LUCE, B l'Asile
PINAY - SOUSSainte-Helene (Circ. 19o3,
SiENAR
(Seine-et-Oise).
p. 170-173).
Sceur Melanie GILLET, A la
Maison de Charite (Circul.
MARETZ
1903, p. 173-175).
(Nord).
SieurAgnbs MouRAD, hl'HSpital gineral (Circ. 19o3, p.
AGEN
169-170o.
(Lot-et-Garonne).
Sceur Louise BAR, I'H6pital
militaire(Circ. 1903, p. 175BARI
(Italie).
177)Sceur Jeanne-Marie FRONCGE,
Sla Maison de Charite de
Saint-Jean (Circ. i9o3, p.
134-155).

24 nov.

.6

d~.

Sceur Marie-Louise LB GALL,
i PH6tel-Dieu (Circ. 19o3,
p. 155-156).
Semur Marie-Antoinette Rox,
a la Maison de Charitd de
Notre-Dame lCirc. io3, p.
156-158).

Lyon.

. AIENS
(Somme).

PARIs.

-
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GRACES
ATTRIBU-ES A LA MUDAILLE MIRACULEUSE
Juin 1902.

I1 y a dix ans, je fis porter la midaille miraculeuse, en
souvenir de ma premiere superieure qu'elles aimaient
beaucoup, a une demoiselle et A sa soeur mariee qui avaient
abandonni la pratique des sacrements et ne conservaient
guere qu'une elincelle de foi. Quelques annies apr6s, la
premiere, atteinte d'une maladie d'estomac, allait subitement mourir sans que sa soeur s'en apercut, lorsque le
beau-fr&re (qui ne pratiquait pas davantage) dit A sa
femme : a Mais, ta sceur se meurt : il faut appeler un pretre. a II 'alla chercher lui-mime. La malade lui fit bon
accueil, se confessa, et quelques instants apres, elle entrait
dans son eternitd. L'annee suivante, sa sceur faisait ses
paques et se remettait i la pratique des devoirs religieux.
Mon frere aine avait cesse depuis bien longtemps toute
pratique, mais sur mes vives instances ii portait la medaille.
Petit i petit il s'est remis i 1'assistance A la messe, i la
priere, i la lecture de 'Imitation; enfin, cette annee il a
franchi le grand pas : ii a fait ses piques. - Sceur N...
o

Novembre 190

.

Un homme du monde vient d'avoir une fin tres chritienne, grace sans doute A la m6daille miraculeuse. Ce
n'etait pas pricisement un homme hostile i la religion,
mais ii semblait avoir perdu de bonne heure la foi. Apres
sa premiere communion, il n'itait plus retournei A l'glise
que pour son mariage. Tombegravement malade, il refusa
pendant plusieurs jours de recevoir Ie prdtre. Cependant,
on lui presenta une medaille miraculeuse. [1 l'accepta pour
faire plaisir et avec un sourire fortement sarcastique, mais
enfin il l'accepta.
Elle a produit son effet. Quelques jours plus tard, il
consent a voir Ie pr&tre. Le premier pas 4tait fait : le rest
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suivit. Le soir du meme jour, ii se confessa avec des sentiments de foi extraordinaires. II pleurait en disant a sa
famille, qu'il avait voulu rassembler tout entiere autour de
son lit : %Je pleure, oui, mais c'est de joie et de bonheur.
Comme je me sens bien maintenant * Et il a continui
jusqu'i la fin de manifester les mdmes sentiments, &l'edification de tous ceux qui I'ont visiti.
Gloire a la medaille miraculeuse, et merci!

GRACES
ATrRIBUkES AU BIENHEUREUX

FRANCOIS CLET
Novembre 19o2.

... Notre pauvre voisine avait une tumeur que les medecins allaient operer. Elle fit la sainte communion le matin

mime, et on vint chercher ici tous les objets ndcessaires a
l'operation.
An moment oi, les docteurs etant rdunis, la triste operation 6tait sur le point de se faire, ils se regarderent et, d'un
commun accord, deciderent qu'elle ne pouvait avoir lieu
parce que la malade leur resterait dans les mains. Et ils se
retirerent en disant qu'elle n'avait plus que pour cinq on
six jours a vivre.
Nous commencAmes aussit6t une neuvaine au bienheureux martyr (Francois Clet), et ellb n'Wtait pas achevee que
Pint'ressante mere de famille itait ddja mieux. Elle a repris
pen &pen son petit travail de m6nage, et elle n'a pas manque une seule fois A venir tous les jours d'octobre riciter
le chapelet avec nous dans notre petite chapelle.
Septembre 19os.

Une soeur d'Autriche raconte cette gudrison obtenue par
'intercession du bienheureux Franqois Clet:
La semaine quipricedelaPentec6te,soeurH... K...tomba
.gravement malade d'une pleuresie. Dans la matinee du
.dimanche de la Pentec6te un second medecin, qui examina
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de nouveau son atat,ddclara que, outre linflammation de
la plavre, elle avait les poumons noyds, entouris d'eau, et
telle dtait, selon lui, la cause des grands efforts auxquels la
malade etait obligde pour respirer. Elle avait en effet la
respiration tres pinible, et sa figure ainsi que ses ongles
etaient bleuitres; aussi le docteur nous diclara qu'elle
expirerait dans la journee.
* Notre nouveau bienheureux Francois Clet pourrait
bien obtenir sa guirison du bon Dieu *, pensai-je alors.
Et je le priai a cet effet.
Contre toute espirance, la mort ne nous ravit pas notre
chere compagne. A dater de ce moment, sa respiration
devint plus facile et son etat de plus en plus satisfaisant.
Bien que la guerison n'ait pas et4 instantande, elle a iet
obtenue avec une rapiditi vraiment surprenante, puisque
quatorze jours ont suffi pour son entier rdtablissement.

GRACE
ATTRIBUAE A LA VENERABLE LOUISE DE MARILLAC

S.- Guirison d'une femme en grand danger de mort, a
la suitede deux operations tres graves. Aofit 1902.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
192. S. Martyrii, qui et Sahdona, quae supersunt opera
emnia edidit Paulus Bedjan, Congregationis Missionis.
Paris, rue de Sevres, 95; Leipzig, Harrassowitz, 1902.
In-8 de xxi-874 pages.
Comme M. Paul Bedjan le fait remarquer dans sa preface, 750 pages
de ce beau volume portent a la connaissance du public des textes
chaldeens inedits du sixieme et du septieme siecles. C'est un beau
present a ceux qui aiment 1'etude de l'antiquite chretienne.
La plus grande panie de I'ouvrage est consacr6e a la publication
d'un pr6cieux traiti asc6tique de Martyrius, appele aussi Sahdona
(ces mots sont synonymes), qui fut &v8que d'Edesse.
Suivent plusieurs homelies m6triques de Mar Jacques, 6veque
monophysite de Sarong (cinquimme et sixieme siecles) et diverss
pidces contenant la doctiine de quelques Pdres de I'Orient sur le
Purgatoire.
M. Bedjan, en publiant ces textes, les a enrichies de notes grammaticales ou littiraires et scientifiques qui en augmentent encore la
valeur.

193. Le Trisor de la souffrance, d'apr6s saint Vincent de
Paul, parJ. M. A. (Angeli) missionnaire apostolique. In32, Paris, librairie Saint-Paul, rue Cassette, 6.
Apres un.prI6ude, oh - d'apr.s quelques citations de Avangile et
des saints, de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome, de saint
Bernard, de sainte Therese, du bierncureux Grignion de Montfort
et d'autres - est exposEe la doctrine generale dela souffrance, I'auteur
donne I'enseignement detaill de saint Vincent de Paul. Pour dire le
charme et 'interet de ce petit traite il suffit de constater qu'il est fait
tout catier de paroles de saint Vincent de Paul.
Un oubli s'est gliss6 dans la ridaction. L'auteur indique tr"s fr6quemment le tome et la page d'ou ii a tire ses extraits; le lecteur se
demandera naturellement de quel ouvrage on indique ainsi la page
et le tome : nous n'en avons pas trouv6 la mention.

194. Novena al bienaventurado Juan-Gabriel Perboyre,
sacerdote de la Congregaci6n de la Misi6n, martirizado
en China, escrita por G. Ch., presbitero. Mexico, segunda
San Lorenzo, namero to, 19o2. In-i8, 32 pages.
Novena en honor del beato martir Francisco Clet, sacer-
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dote de la Congregaci6n de la Misi6n, escrita por G. Ch.,
presbitero. Mexico, Puerta falsa Sto-Domingo, num. 5,
1902. In-i8, 32 pages.
Gracieuses publicationscontenant, pour chaque jour de la neuvaine,
des considerations et des priires. On a joint a ces neuvaines un cantique en l'honneur de chacun des bienheureux.

195. Les Filles de la Chariti d'Arras, dernieres victimes

de Joseph Lebon a Cambrai, par M. Misermont, pretre de
la Mission. Deuxieme supplement. Cambrai, Deligne, 9go2.
In-8 de o08 pages.
Le zele de M. Misermont ne se ralentit pas pour ce qui concerne
ce douloureux et glorieux episode de la grande Revolution & Cambrai, la mor sur 1'echafaud des pieuses Filles de la Charitd de la
maison d'Arras.
II a precdemmentraconte la mort; ii publieaujourd'huidesrenseignements sur les premieres annees des martyres. Si, un jour, la cause
de beatification de ces hlroiques sceurs obtenait le resultat definitif
souhaitt, ces renseignements seraient particulierement precieux.

196. Sor Apolonia Andriveau, Hija de la Caridad y el
escapulario de la Pasion. Cebu, Inprenta del Seminario
de S. Carlos, 19oo. In-r8 de 372 pages.
Cette traduction de la Vie de la sccur Apolline Andriveau est due
a M. Orriols, C. M.; elle est sortie des presses du siminaire de C6bu.
aux iles Philippines, dirige par les Lazaristes. Elle fera connaitre
utilement et agreablement dans les pays de langue espagnole cette
pieuse Fille de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul et propagera la
devotion au scapulaire de la Passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ,

197. Le Midi de la Gaule avant I'6re chrdtienne. Introduction A Fhistoire du diocese de Montpellier, par Et.
Grousset, C. M. In-8, Montpellier 1902.
Ces pages sont le resultat des legons faites aux 6eeves du grand
seminaire de Montpellier. C'est une etude historique gdnerale sur la
periode anterieure A celle qui sera l'objet special du cours : i'origine
et les developpements du diocese de Montpellier.
11faut tracer conrenablement le fond du tableau, pour les scenes
que l'on se propose d'y.dessiner ensuite : c'est A cela qu'est consacrd
I'ensemble de cette introduction ou chapitre preliminaire. Les abondantes references indiquent qu- l'auteur avoulu remonter aux sources
historiques ellesmemes. C'est la methode qu'il faut employer.
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t98. C'est une publication d'une grande utilit6 que celle des Actes
du gouernement francais concernant la Congregation de la Mission
dite de Sa.int-LTare, fondee par saint Vincent de Paul. 3* edition. Paris, 19o2. In-4 de xx.v-254 pages.
Un v Avertissement a place en tete donne ces renseignements bibliographiques: a Ce recueil est la troisi6metdition des Actes, etc. La premiere edition, portant le titre de Piecesjustificatives,fut imprimee en
1863. Ladeuxiime, notablementaugmentee,futimprim6een 1876sous
le titre d'Archives, etc. Cette troisieme edition, completant les pr6cedentes sans avoir toutefois epuis le sujet, maigre de minutieuses
rechcrches, contient non seulement les Actes du Gouvernement franjais au dix-neuvieme siecle, mais encore les principales Lettres
patentes en faveur de la Congregation de la Mission, avant la Revolution. a
Les editions successives de cet ouvrage ont etC faites par le soin ei
sons la direction de la procure gEnerale de la Congregation de la
Mission.
199. Nous signalerons ici quelques travaux scientifiques qui peuvent avoir pour nous un intir6t tout particulier: telle est une 6tude
de M. P. Coste, C. M., sur le Subjectivisme, publide dans les
Annales de philosophiechritienne (janvier, f6vrier et mars 1902). M. Hubert Meuffels, C. M., sons ce titre : Un probleine i rdsoudre, a
etabli l'etat de la question sur un point fort interessant, c'est-&-dire
Ienseignement de la philosophie a donner soit en latin, soit dans la
langue nationale, dans les grands s6minaires (Revue neo-scolastique,
mai 1902). M. Meuffels avait deja donn6, dans la Quingaine,une tude
importante sur le neo-thomisme.
M. Ermoni, outre divers articles surdessujets de science religieuse,
a fourni pour le Dictionnairede la Bible publiE par M. Vigouroux
diverses etudes, notamment dans le dernier fascicule (Je-Jo), les
articles sur les prophetes Joel et Jonas. Dans la collect; .n Science
et Religion, dejA fort complete, publiee a la librairie Bloud et Barral,
il a donn6 la Bible et Porientalismeet les Origines de 'episcopat ;
M. Verdier, superieur du grand seminaire de Montpellier, a donne
dans la meme collection la Rievlation devant la raison.
200oo.Rendons aussi hommage A trois excellentes revues publiees
par les trois coll&ges de Niagara, de Chicago et de Los Angeles
tenus par les Missionnaires lazaristes aux Etats-Unis : Niagara,
Index; S. V. C. Index, Chicago, et S. V. C. Student, Los Angeles, imprimces avec luxe et avec de belles illustrations en chaque
numCro. On sent en leur allure que ces publications sont de la meme
famille,
Facies non omnibus una
Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum. (Ovm.)
Aux articles littdraires, scientifiques, varitAs, etc, contribuent les
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elOves des classes les plus elevees. On comprend quel moyen
d'emulation on a dans cette publication faite, sous la direction des
maitres, pour encourager le travail des jeunes gens.
Le c6t6 religieux a sa tres belle part. Par exemple, dans le numero
de PEtudicat du College Saint-Vincent, de Los Angeles, que nous
avons sous les ycux (juin 1902), nous trouvons un r6cit de Pordination d'un des jeunes professeurs, M. H. J. O'Connor, C. M., et un
article qui a ce titre gracieux: Rays from the Sanctuary (Rayonsdu
Sanctuaire).
Ced regarde les colleges. II est une autre revue crde pour la
paroisse Saint-Vincent-de-Paul, a Chicago : The monthly Maga.
Tine. Church of Saint-Vincent-de-Paul, Chicago.In chargeof the Vincentian Fathers.Published for parochial information (Revue mensuelle. Eglise de Saint-Vincent-de-Paul, i Chicago, desservie par les
P6res de Saint-Vincent-de-Paul. Publication donnant les renseignements paroissiaux).
Cette revue mensuelle, entrde au mois de janvier 1902 danssa troisiame annee, donne l'indication des cer6monies i l'dglise paroissiale
et le programme pour chacune des fetes.C'est un tres utile vademecum du paroissien. Elle a trente-deux pages, y compris les pages
d'annonces. On y glisse des articles interessants qu'on fait ainsi arriver dans les families avec grand profit pour la formation des mmeurs
et pour Ia religion.
2o0. Nous avons voulu nous rendre compte de ce qu'dtait Plouvrage dont nous avions remarqu6 le titre, Mmnoires dane Saur de
Chariti, publids par Mme Gagne (Elise Moreau); Paris, Perrin,
1902. In-18, nouvelle edition. Nous avouons que nous avons 6td un
peu desorientis. D'apres la preface, il s'agit des a seurs de 1'ordre
de Saint-Vincent-de-Paul a auquel appartenait la socur Thiotistc,
d&edice i Mozirres, ddpartement des Deux-Svres, en 1832.
A certains moments nous nous sommes demande si tout le ricit
n'6tait pas une fiction; d'autre part, il contient des noms connus et
historiques et semble par li avoir un fondement positif; c'est, du
moins, ce que nous croyons. L' 4 ordre de Saint-Vincent-de-Paul a
dont il est parl6 n'est pas celui fondd par le saint Vincent de Paul
historique. Les soeurs dont ii s'agit avaient et6 fondees, en 1624, i
Notre-Dame de Paris (?) par Francoise de Ia Croix (p. 75), leur
maison-mire etait situde a dans une rue sombre du vieux Paris a
Le recit est intdressant, mais les donnees sont insuffi(p. 93). santes pour que le lecteur puisse se faire une idle exacte de la base
historique de ce r6cir, ce par quoi it faut cependant commencer.
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LISTE DES ITABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITI

I
Dans le numero 4 des Annales de 19o1, tome 66, page
582, nous avons donnd, avec la carte gravde en 1792, une

liste des dtablissements qui ont existd depuis I'origine jusqu'& la fin du dix-huitieme siecle. Voici comment cete liste
doit itre complit6e ou rectifiee; nous suivons I'ordre chronologique :
I. -

DU TEMPS DE SAINT VINCENT

1642. Tougin (Ain).
i645.Serqueux(Seine-Inferieure)
x646. St-Rene (C6tes-du-Nord).
x647. Montreuil-sur-Mer (Pas-deCalais).
II. -

SOUS

Iii. -

1672. Liancourt (Oise).

I
1688. Pantin (Seine).
1689. Hebicourt (Eure).
Saint-Cioad (Seine-et-Oise).
1690. Sarcelles (Seine-et-Oise).
Silly (Oise).

Villevaudez (S.-et-M.).

SOUS M. PIERRON

1692. Yerres.
1698. Tonnay - Charente (Charente-Inferieure).
1699. Tarascon (Ariege).
V. -

(

SOUS M. JOLLY

Rosay (Seine-et-Oise).
Bezons (Seine-et-Oise).
Vitry-sur-Seine (Seine).
Loudun (Vienne).

IV. -.

1647. Chars (Seine-et-Oise).
1654. Lubld (lndre-et-Loire).
1656. Attichy (Oise).
Ussel (Correze).

M. RENE ALMARAS

j665. Villeneuve-le-Roi(S.-et-O.)
1667. Pithiviers (Loiret).

1674.
1675.
i68o.
x681.

DE PAUL

SOUS

1700. Blaizy (C6te-d'Or).
Moussy-le-Vieil (Seine-etMarne )

M.

WATEL

1710. Belesta (Ariege).
VI. -

SOUS M. BONNET

1713. Rethel-Mazarin (Ardennes).' I T174. Serqueux(Seine-Infdrieure)

-

139 1722. Betz (Oise).
Tarascon (Bouches - du Rh6ne).
1725. .Compi6gne (Oise).

1715. Villenauxe(Aube).
1716. Montrevault (Maine-etLoire).
Saint - Pierre - Montlimart
(Maine-et-Loire).
VII.

-

SOUS

I.

COUTY

1741. Belesta (Ariege).
VIII. -

SOUS

I.

DEBRAS

1751. Chftillon-sur-Seine (C6te- I 1759. Bolenne (Vaucluse).
d'Or).
IX. -

1766.
1768.
1775.
1781.

Meilhan (Lot-et-Garonne).
Toulouse, Dalbade. i
Taden (C6tes-du-Nord).
Montcenis (Sa6ne-et-Loire).
X. -

179o.

7r92.

-

L6rida

mai-

centrale.

-

- s -

(Espagne)

M. JACQUIER

1783. Pompignan (Tarn-et-Garonne). .
1784- Trois-Moutiers (Vienne).
1785. Vaison (Vaucluse).

SOUS M. CAYLA DE LA GARDE

(Espagne),

Barcelone

son

- « .--

SOUS

-/

bbpital.

i8oo. Madrid (Espagne), ecole.
Lezoux (Puy-de-If6me),
h6pital civil, dcole.

1793. Barbastro(Espagne), dcole.
1798. Nogent-le-Rotrou (Eure-etLoir).

Comme nous Favions fait pour les etablissements du
dix-septi6me et du dix-huitieme siccles, nous avons publiA,
A la fin du numro 4 des Annales de 1902, une carte pour
le dix-neuvieme siecle.
Cette carte devrait, comme la pric6dente, itre accompagnie de la liste des maisons. Nous nous contenterons de
donner la liste des itablissements r6tablis ou cries pendant
la premiere partie de ce siecle (18oI-1843). On trouvera
dans les Annales des Dames de la Charitt de cette annie
la liste des etablissements existant en

91.
g

-
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NorT. - Les abr6viations indiquent la natare de 'oavre : E, Ecole; E. L.,
cole libre: H, h6pital; H. C., h6pital civil; H. G., h6pital g6n6ral; i. M.,
h6pital militaire; H.-D., h5tel-Dieu; M. C., maison de Charitd, on Misdricorde ;
O, orphelinat ou ouvroir.
SOUS

LES VICAIRES GENERAUX

1800oo i 1827
J8oi. Paris, Maison-mire, rdtablissement.
Paris, Hospice La Rochefoucauld.
Paris, St-Roch., M. C., E.
Agde (Herault), H.-D.
Arras (Pas-de-Calais), M.
C., E.
Autun (Sa6ne-et-Loire),
Saint-Gabriel, H. C.
Cahors(Lot),Saint-Jacques,
H. G.
Condom(Gers),H.G., O.,E.
Mont-de-Marsan (Landes),
H. C., E.
Sable (Sarthe), H. C, E.
Thiers (Puy-de-D6me), H.
C.
Versailles (Seine-et-Oise),
Saint-Louis, M. C., E.
1802. Beziers (Herault), M. C.,
E.
Bordeaux (Gironde), SaintLouis, M. C., E. L.
Cazouls (Herault), H. C., E
Coulommiers (S.-ct -M.),
H. C., E. L.
Fontenay-le-Comte (Ven dee), StJacques, H. G., E.
Hesdin (Pas-de-Calais), H.
C., E. L.
Lavaur (Tarn), H. C.
Le Mans (Sarthe), H. G.
Moulins (Allier), M. C., E.
Paris, Saint-Eustache, M.
C., E.
Paris, Saint-Jacques-la-Boucherie, M. C., E.

180o.

Saint-Cloud (Seine), M.
C., E.
Saint-Cyr (S.-et-O.), Infirmerie militaire.
Sezanne (Marne), H. C., E.
Tours (Indre-et-Loire), M.
C., E.

Troyes(Aube),Saint-Pierre,
M. C., E.
Vannes (Morbihan), H.C.,
E.
Zalocze (Pologne autr.), H.
x803. Alencon (Orne), H. C.
Aumale (Seine-lnfirieure),
H. C., E.
Clermont (Puy-de-D6me),
Saint-Genest, M. C., E.
Madrid (Espagne), Maison
centrale.
Nancy (Meurthe), H.C.,E.
Paris, Blancs-Manteaux, M.
C., E.
Paris, hospice Le Prince,
M. C., E.
Paris,

Saint- Nicolas-des-

Champs, M. C., E.
Paris, Saint-Sulpice,
C., E.

M.

Pezenas (Hrault), H. C.
Saint- rieuc ( Ctes-duNord), M. C., E.
Saint-Pol (Pas-de-Calais),

H. C., E.
Tarbes (Hautes-PyrCndes),
H.C.
Valogne (Manche), M. C.
1804. Montmirail (Marne), E.
x805. Brienne (Aube), M.C., E.

---
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i8o5. Montcenis (Sane-et-Loire),
H.-D., E. L.
Pampelune (Espagne), E.
Paris, Invalides.
lie de Re (Charente-Infdrieure), St-Martin, H. C.
18o6. Angers (Maine-et-Loire),
Saint-Jean, H.
Bordeaux (Gironde), SteEulalie, M. C., E.
Lyon (Rh6ne), St-Nizier.
Rambouillet (Seine-et-Oise)

H. C.
1807. Amiens (Somme), NotreDame, M. C., E. L.
Carcassonne (Aude), H.-D.
La Rdole (Gironde), H. C.,

E.
80o8. Nogent-sur-Seine (Aube),
H.-D., E. L.
1809. A!bi (Tarn), H. C.
Marans (Ch.-lnf.), M. C., E.
Vilna (Pologne russe), StJacques, H.
81to. Compi6gne (Oise),H.G., E.
SGeneve (Suisse), M. C.
Paris, Enfants-Trouv6s.
Paris, Incurables (femmes).
Paris, Saint-Vincent-dePaul, M. C., E.
1812. Paris, Notre-Dame, M. C.,
E. L.; 1876.
18l3. Bordeaux (Gironde),SaintSeverin, M. C., E.
Saint-Flour (Cantal), M.
C., E.
1815. Auch (Gers), H. G.
Pampelune (Espagne), H.
Toulouse (Haute-Garonne),
H.
Vic-Bigorre (Hautes-Pyrenies), H. C., E.
z816. Bar-sur-Seine (Aube), H.
C., E.
Beaune (C6te-d'Or), M.

C., E.
Cambrai (Nord), M.C., E. L.

1816. Carcassonne(Aude),M.C.,
E. L.
La Fl6che (Sarthe), Infirmerie militaire.
Lyon (Rh6ne), Saint-Paul,
M. C.
Madrid (Espagne), incurables (femmes).
Montluel (Ain). H. C., E.
Paris, h6p. de la Charitd.
- Incurables (hommes).
-

-

Providen-

ce, missions, M. C., E. L.
Troyes (Aube), SaintJean,
M. C., E.
Valencia (Espagne), H. G.
1817. Beaumont-Lomagne(Tarnet-Garonne), H. C., E. L.
Bruguieres (Haute-Garonne), M. C., E. L.
Marennes (Charente-Inferieure), M. C., E.
Montereau (Seine-et-Marne), H. C.
Paris, Enghien, hosp., E.
Paris, St-Germain-1'Auxerrois, M. C., E.
Paris, Saint-Germain-desPres, Saint-Benot,M. C.,
E.L.
I818. Amiens (Somme), H.-D.
Lille (Nord), H. G.
Montdidier (Somme), M. C.,
E. L.
Muret (Haute-Garonne),
H. C., E. L.
Paris, Saint-Nicolas-duChardonnet M. C., E.
Sarlat (D ordogne), M. C., E.
189g. Nantes (Loire-lnferieure),
Saint-Pierre, M. C., E.
Nowosiulki (Pologne autrichienne), 0.
Paris, Marie-Thierse, Hospice pr.
Paris, Notre-Dame-de-Lorette, Trinitl, M. C.
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18o9. Sanuomir (rologne russe),

H.
Segovie (Espagne), H.
Verdun (Meuse), M. C., E.
180o. Billom (Puy-de-D6me), H.
G., E.
Flamanville (Manche), M.
C., E.
Lirida (Espagne), C.
Lunel (Hirault), M.C., E.
Mcszezany (Pologne autrichienne), 0.
Paris, Hosp. Sourds-Muets.
Pironne (Somme), H. C.,
E. L.)
Seva del Campo (La) (Espagne), E.
18ai. Lille (Nord), hospice Comtesse.
Lille (Nord), hospice Stappaen.
1822. Pampelune (Espagne), asile de servantes.
Pampelune (Espagne), M.
C.
Posen (Pologneprussienne),
H. G.
XI. -

SOUS

1822. Pouancd (Mayenne), H. C.,
E.
Rosny (Seine-et-Oise), maison royale, H. C., E.
Varsovie (Pologne russe),
Bienfaisance, M. C.
1823. Avranches (Manche), M.C.
Lyon (Rh6ne), Notre-Dame, Saint-Louis, M. C.
1824. Carcassonne (Aude), Citr,
M. C., E. L.
Kowno (Pologne russe),
H.
Montdidier (Somme), H. G.
Paris, Saint-Sacrement, M.
C., E. L.
1825. Jativa (Espagne), H.
Minsk (Pologne russe), M.
C.
Sanguesa (Espagne), E.
Tafalla (Espagne), H.
Teplik (Pologne russe),

H.
Valladolid (Espagne), H. G.
Vias (H6rault), H. C., E. L.
1826. Vitoria (Espagne), H.

M. PIERRE DE WAILLY,

SUPARIEUR

GENERAL

1827-1828
1827. Paris, Saint-Thomas-d'Aquin, M. C., E.
Saissac (Aude), M. C., E. L.
Varsovie (Pologne russe),
H6pital ophtalmique.
Badajoz (Espague), H.
II.

-

1827. Chassagne (C6te-d'Or), M.
C., E. L.
Los Arcos (Espagne), E.
Neuilly (Seine), M. C.,E. L.
Saint-Macaire (Giroode), H.
C., E.

SOUS M. DOMINIQUE SALHORGNE, SUPIkRIEUR GINERAL

1829
1829. Amiens (Somme), Incurables, hospice.
Bethune (Pas-de-Calais),
M. C.
Cambrai (Nord), H. G.

i1835
1829. Nuits (C6te-d'Or), M. C.,
E. L.
Toulouse (Haute-Garonne),

0.
183o. Bernay (Eure), H. G.
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183i. La Rochelle (Charente-Inferieure), M. C., E.
Oviedo (Espagne), hospice.
Tolosa (Espagne), M. C.
i83z. Bayonne (Basses-Pyrenees), Saint-Leon.
Cadix (Espagne), asile.
Ivrea Pi6mont), H., 0.,
E.
Rennes (1lle-et-Vilaine),
hosp.
Santo Domingo de la Calzada (Espagne), H.
x83i. Chdne-Tonnex (Suisse),
M. C.
Jativa (Espagne), M. C.
Mainsat (Creuse), H.C., E.L.
San Benigne (Piemont),
H., .
San Sebastian (Espagne),
M.
Sommariva (Piemont), H.,
asile.
XIII. -

SOUS

M. JCAN-BAPTISTE

183a. Villers-sous-Chatillon
(Marne), M. C., E.
1833. Collonge (Savoie), M. C.,
E. L.
Lamballe (C6tes-du-Nord),
M. C., E. L.
Lille (Nord), M. C., E.
Madrid (Espagne), H. G.
Roye (Somme), H. C., E.
Saint-ftienne (Loire),M.C.
Treveray (Meuse), H. C., E.
Turin (Piimont), H., O.,
Maison centrale.
1834. Beloeil (Belgique), H. C.
Carignan (Piemont), H.
Castellamonte (Piemont),
H, E.
Castelnaudary (Aude), M.
C., E.
Genes (Italie),H. M.
Le Puy (Hte-Loire), M. C.
St-Chamond (Loire), M.C.

NOZO,

SUPERIBUR

GNEIRAL

i835 k 1842
1835. Belmont (Aveyron), M. C.,
E. L.
Chaume (Seine-et-Marne),
H. C., E.
Dienville (Aube), M. C.,
E. L.
La Salvetat (Hirault), H. C.,
E. L.
Turin (Piemont), H. M.
z836. Agen (Lot-et-Garonne),M.
C., E.
Aire-sur-la-Lys (Pas-deCalais), M. C., E.
Avila (Espagne,, H. G.
Bayonne(Basses-Pyrenies),
Dp6t.
Douai (Nord), M. C., E. L.
Montpellier(Herault), H. G.
Revel (Haute-Garonne),
Providence, M. C.

x836. Saint-Martin-s-Vigne.s
(Aube),M. C.,E. L.
Tol&de (Espagne), h6pital
de la Misericorde.
Turin (Piemont), h6pital
Saint-Jean.
Turin (Piemont), M. C.
1837. Limoges (Haute-Vienne),
Saint-Michel, O., E.
Racconigi (Pi6mont), H.
i838. Armentieres (Nord), H. G.,
E.
Dinant (Belgiqud), H.C.
S6ville (Espagne), asile.
1839. Alais (Gard), M. C., E.
Arras (Pas-de-Calais), O.
Auxerre (Yonne), H.-D.
M. C.,
Cette (Herault),
E.
Clichy (Seine), M. C., E.

-

144 -

1839. Constantinople (Turquie),
Prov., M.C.,Mais«. cenrr.
Smyrne (Turquied'Asic),
Provid., M. C.
Turin (Piemont), Matern.
184o. Barbastro (Espagne), H.
Bayonne (Basses-Pyr6n.),
M. C.
Genes (Italie), H. G.
Loos (Nord), M. C., E.
Seville (Espagne), H6pital
central.
Valenciennes (Nord), M. C.,
E.L.
Vilna(Polognerusse), M.C.
1841. Cabra (Espagne), H.
Carignan (Piemont), Ricovero.
Casteljaloux (Lot-et-Garonne), H. C., E.
Grugliasco (Picmont),
Sainte-Marie, M. C.
Huy (Belgique), H. C.
Kurozveki (Pologne russe),
Saint-Vincent, H.
Lerida (Espagne), M. C.

184t. Plaisance (Italic), SaintSipulcre, H.
Roanne-C6teau (Loire),
M. C., E.
Saint-Eugene (CharenteInferieure), M. C., E.L.
Santorin (Grice), M., H. C.
Savone (Italie), Saint-Paul,
H.
Sos (Espagne), E.
i 842. Acqui (Piemont), H.
Alger, M.C.,Maison centr.
Aigre (Charente), M. C.
Angers (Maine-et-Loire),
M. C., E. L.
Auxerre (Yonne), M. C.
Coutances (Manche), M.
C., E.
Fronton (Haute-Garonne),
H. C., E.
Lagny (Seine-et-Marne),
H. C., E. L
Mustapha (Algtrie), H. C.
S6ville(Espagne),H6p.char.
Tartas (Landes), H. C., E.
Tourcoing (Nord), H. C., E.

Le Gdrant: C. SCHMBYER.

Imp. J. Dumoulin, i Paris.
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SAINT VINCENT DB PAUL
Groupe de marbre blanc dans I'6glise Saint-Sulpice, A Paris.
Sculpture de M. Cabuchet (xsu* sicle).
Extrait de Saint Vincent dejPaul e sa mission socale, par A. Loth;
public par D. Dumoulin.

EUROPE
FRANCE

mars 19o3.

S15

On sait quelle est la legislation votee en France au mois de juil!et
g19osur les associations. L'application de la partie de cette loi qui
concerne les congregations religieuses est en voie d'examen de la
part du gouvernement pour les communautes non autorisees; viendra ensuite, pour les communautis autorisees, - c'est le cas de la
Congregation de la Mission ou Lazaristes et de la Communaut6 des
Filles de la Charitd, - l'examen relatif a ceux de leurs etablissements pour lesquels a 6te demandee l'autorisation.- Deji, un grand
nombre d'ecoles primaires ont ete fermees.
Nous pensons faire plaisir a nos lecteurs en reproduisant une des
conferences faites i Paris, selon notre methode ordinaire, sur le sujet
qui etait indiqu6 : a De la conduite a tenir dans les difficullts du
temps actuel : 1o Motifs de nous y bien comporter; 2* Fautes contre
lesquelles il importe de nous tenir en garde; 3o enfin, Dispositions
dans lesquelles ii faut nous entretenir. a Apres qu'un de nos jeunes
clercs et un pc~tre eurent expose leurs pens6es, M. le Superieur gdneral prit la parole. Nous reproduisons de notre mieux et, croyonsnous, a peu pres litturalement, les deux premiers points de cet
entretien. Le troisi6me point est resume.
CONFERENCE
DE M. ANT. FIAT,
PARIS,

SUPERIEUR

LE VENDREDI

TENIR DANS

9

GINERAL,

JANVIER

LES EPREUVES

A

1903,

LA,MAISON-MERE,
SUR

LA

CONDUITE

A
A

DU TEMPS PRESENT.

MESSIEURS ET MES CHERS FRARES,

La conduite Atenir dans les dpreuves prsentes est celle-ci:
qu'il faut d'abord veiller sur nous pour faire bon usage de
ces epreuves; ensuite, prendre garde de tomber dans quelque
pechd a cette occasion, et enfin pratiquer la vertu et entrer
dans les dispositions requises pour cela.
I.-

MOTIFS DE NOUS BIEN COMPORTER DANS LES IPREUVES

Premierement done, il faut veiller sur nous pour faire
bon usage des dpreuves prdsentes. Pourquoi cela ?

-
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En premier lieu, parce que Dieu envoie ces 6preuves
pour noire sanctification. Tous les ivenements sont disposes, ordonnds en vue des elus, ou pour leur multiplication ou pour leur perfection : Omnia propter electos. Ce
n'est done point par les vues et. les intierts humains que
sont conduits les evenements; les hommes agissent souvent
sans savoir pourquoi ils le font. Quand ils persecutent les
religieux et ferment les icoles, quoique Dieu r6prouve ce
travail nefaste, sa justice s'en sert pour arriver A ses fins,
a des fins dignes de sa sagesse. C'est ainsi que pendant
trois siecles, Dieu a permis que son Eglise fit abandonnee
a la rage des paiens, et c'est a cette epoque que 'Eglise a
peupl6 le ciel de martyrs et de martyres admirables, comme
saint Sebastien, sainte Agnes, sainte Blandine, saint Maurice, et des legions de martyrs; ces legions de martyrs sont
comme les constellations qui ornent le ciel. Ce que NotreSeigneur a permis dans les trois premiers siecles de 1'Eglise,
il le permet encore aujourd'hui pour une fin semblable : il
cherche a remplir le ciel, a multiplier les saints et a nous
rendre de plus en plus dignes de la part qu'il nous r6serve.
C'est Acela que doit nousconduire cette tempete,ce cyclone:
un cyclone ne dure pas longtemps.
Un deuxiime motif de veiller sur nous pour faire bon
usage de ces epreuves, c'est que ces epreuves sont tr6s fortifiantes et sanctifiantes pour nos Ames : Sicut aurum in
fornace probatur... C'est une vraie fournaise pour les communautes religieuses : que d'angoisses! que d'apprdhensions! que de sollicitudes! que de sacrifices a accomplir
de leur part I Dieu seul sait le martyre qu'endurent ces
religieux et ces religieuses qui sont compris dans cette
tempete. Tous nos petits sacrifices, toutes les pratiques dnotre choix ne valent certainement pas et ne pourraient
pas remplacer ces rudes epreuves qui fondent sur nous,
auxquelles nous ne nous attendions pas, et qui nous font faire
du matin au soir de grands actes de vertu, actes de confiance

-
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en Dieu, actes d'abandon en sa divine providence, et cela
sans qu'il y paraisse.II faut veiller sur nous pour ne
pas perdre ces occasions, qui doivent rendre les ames beaucoup meilleures.
Une troisieme raison de veiller sur nous, c'est que le
demon, qui suscite ces epreuves comme il suscita la persdcution contre Job, suscite aussi des tentateurs. II excita
la femme et les amis de Job contre ce serviteur de Dieu; il
excita la femme de Tobie contre ce pauvre aveugle, et on
I'injuriait on on blasphemait aupr6s de lui. Le demon
cherche ainsi a provoquer la persecution contre les hommes
qui souffrent; ii leur suscite des tentateurs externes et des
tentateurs internes. Par ces tentateurs, Satan suggere des
pensees contre ies epreuves que Dieu envoie, et ii faut
avouer qu'il a beau jeu : quand on voit triompher les m6chants, quand on voit tant de personnes innocentes ainsi
maltraitees, on est naturellement indignd, et le demon n'a
pas beaucoup a faire pour exciter dans le cceur un sentiment de revolte. Le demon nous portera A faire un mauvais
usage de ces epreuves en parlant contre les pers6cuteurs :
or, c'est 1 plus que perdre notre temps; ii faut arrdter tout
net ces dispositions, faire taire ces sentiments quand ils
surgissent : c'est une production de Satan. Le demon
cherche a nous faire blasphemer Dieu, comme il chercha A
le faire blasphemer par Job et par Tobie; ii voudrait etre
maitre de notre langue, de notre coeur, de notre esprit :
nous ne devons pas nous y laisser prendre. Ce n'est pas
d'aujourd'hui qu'on voit l'iniquit .triompher ; on a vu
bien des iniquitds, bien des horreurs aux temps de la primitive Eglise: quelle barbarie I prendre.les pauvres chrdtiens, et, enduits de poix, les faire.servir de flambeaux
pendant la nuit! C'est affreux de voir la malice d'un
homme portee A cet exces. Nous ne voyons pas encore
des choses semblables. II faut contenir notre indignation et nos maledictions. Dieu voit tout cela et il laisse
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faire jusqu'au moment o6 il lui plaira de l'arreter.
It faut que nous soyons dans l'ipreuve comme les
trois enfants de la fournaise : au milieu des flammes, its
n'en etaient pas atteints; ainsi, il faut que nous ne subissions
aucune atteinte dans notre ame; si nous en subissons dans
nos biens, soit, mais que notre ame sorte pure et intacte de
cette epreuve.
II. -

FLUTES A EVITER

Ce serait une faute de ne considerer que.les personnes
qui nous font souffrir; au contraire, sans arreter sur elles
notre regard, il faut s'dlever plus haut et voir Dieu dans tout
ce qui arrive; les personnes dont ii se sert ne sont que des
instruments de sa justice.Sa main se sert de ces instruments
pour frapper. Nous devons adorer sa justice, sa sagesse et
sa misdricorde, et ne pas nous arriter aux personnes : ii
faut monter plus haut; ce serait une fautz d'agir autrement.
Ce serait mal encore de concevoir ou de conserver des
sentiments ou des disirs de vengeance contre ces personnes. Saint Vincent dit clairement que nous ne devons
pas nous laisser aller a ces sentiments-lk : Ab omni vindicatione aut maledictione aut etiam querela ulla in ipsos
persecutores cavebimus'; il faut arrdter ces sentiments.
Notre-Seigneur veut que nous priions pour eux,-c'est son
commandement : Oratepro persequentibus vos, - au lieu
de les maudire, de les critiquer, de les blimer; ils donnent
lieu certes d'agir ainsi, mais ce n'est pas notre affaire. Quand
Dieu se manifestera, it le fera : it s'en charge; nous n'avons
qu'A subir la peine qu'il nous font comme venant de Dieu
et prier pour eux.
En troisieme lieu, ii faut dviter de se laisser aller a une
inquiete agitation. - C'est Dieu qui permet cette tempdte,
c'est lui qui veille sur nous, pourquoi nous agiter, nous
. i. Regles communes, chap. ii, n* 13.
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inquiiter? Laissons faire Dieu et comptons sur sa providence paternelle. Point d'inquiktude, point d'agitation : si
nous avons foi en la providence de Dieu, si nous n'oublions
pas que nous sommes les enfants de Dieu, nous ne nous
troublerons pas de lravenir : l'avenir est a Dieu. Occuponsnous du moment present : le present est a nous. Et
comptons sur Dieu pour le soin de pourvoir a notre
avenir.
Quatriemement, il faut eviter aussi, dans nos conversations, de nous decourager : ce serait tres mal; dvitons tout
ce qui est de nature a decourager les personnes avec lesquelles nous vivons. - Comme je I'ai remarque dans la
circulaire que j'ai icrite au commencement de I'annde, toujours, dans la sainte Ecriture, le Saint-Esprit porte A la
confiance, mime lorsqu'il annonce des malheurs: c'est done
aller contre l'esprit de Dieu que de s'entretenir de maniere
h mettre dans le coeur des autres la frayeur ou le dicouragement.
III. -

DISPOSITIONS DANS LESQUELLES IL FAUT
NOUS

ENTRETENIR

C'est d'abord un sentiment de compassion, de douloureuse
sympathie pour les communautds qui sont dans les plus
grandes apprehensions et dont quelques-unes deja ont quittA
le sol de la patrie pour aller chercher ailleurs un asile hospitalier. Vraiment elles me touchent profondement. Et
combien en sont IA! II est bon que nous pleurions avec
ceux qui pleurent et que nous priions pour ces communautes.
Seconde disposition : un sentiment de confiance, parce
que Iesprit de Dieu porte a cela, comme je l'ai dit
deja.
Troisieme disposition: ii faut beaucoup prier, je me contente de vous dire cela; prier surtout la Vierge immaculde
et saint Vincent, notre bienheureux Pere. Redisons &Notre-
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Seigneur la priere que nous'avons sur les levres dans la
prose de saint Vincent:
TOT PIETATIS OPERA
FAC,

CHRISTE,

QUIBUS

SEMPER VIGEANT :

HAEC CREDIS MUNERA,

ARDORE PARI COMPLEANT.

LES NOTICES. -

Nous reprenons les Notices en supple-

ment, que nous avions interrompues pendant que nous
avons donne, dans les Annales, I'Histoire de la Congrdgation, par M. Joseph Lacour.
Cette serie de notices est la continuation de celle qui part
du temps de saint Vincent de Paul et de M. Almiras, et
que nous avons publide ricemment. Elle ira, cette fois,
jusqu'a la fin du dix-huitieme siecle. Dans le choix des
biographies que nous aurons A faire, nous nous proposons
d'en prendre quelques-unes de chaque province, et, autant
que possible, de chaque maison. C'est un aspect des souvenirs historiques que dans chaque maison on doit etre
heureux de conserver.

ALLEMAGNE
ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DE LA.

PROVINCE DE COLOGNE DES FILLES DE LA CHARITEI
(Suite '.)

Hardt. - Avant de terminer le rdcit relatif a la maison
de Hardt, il faut combler quelques lacunes. En 1870, on
avait commence un asile d'enfants, mais qui d6ja, en 1875,
fut interdit aux soeurs par suite des lois de mai 2. En 1871,
1. Voy. ci-dessus, t. LXVII, p. 515.
2. Les lois de mai sont celles qui datent de mai 1873.-

Comme prilude,en juillet t87r, avait Et6 dicretee la suppression de la a section
catholique au ministere des Cultes a sous le ministre Mailer. Les
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le zele de M. Richen triomphant de la resistance du bon
cure, qui pourtant avait fait venir les soeurs et les aimait
toujours beaucoup, fit driger 1'Association des Enfants de
Marie; jusqu'alors, il n'y avait eu qu'une 6cole de dimanche
ouverte a tout le monde. L'association prospirait d'une
maniere extraordinaire, maigrd le manque d'une direction
suivie; car ni le vieux cure ni son successeur ne voulurent s'en occuper, et ainsi 'association n'eut que la visite
irriguliere du directeur des soeurs. Bient6t le nombre des
Enfants de Marie depassa deux cents, et I'association devint
ministres de Lutz en Baviere, puis Falk en Prusse, furent les instruments de Bismarck. Le 19 juin 1872, fut vot6e la loi contre les Jesuites,
par 181 voix contre 93, et, le 14 juillet, Guillaume 1"y apposa sa signature. Le x5 mars 1873, la fonction d'aum6nier militaire fut abolie.
Les annees 1873 et 1874 furent celles od ont itc edictees les fameuses lois de irai.- Le clerg6 des paroisses et des seminaires, en
mai 1873, fut place par les lois sous la d6pendance absolue de I'Etat.
Le 20 mai 187 3, les Lazaristes, Rddemptoristes, Peres du Saint-Esprit
et les Dames du Sacre-Caeur etaient consid6r6s comme affilids aux
Jesuites. Les couvents etaient supprimes. Les ev&ques recalcitrants
dtaient passibles d'amende et de prison. Pour devenir eveque, il fallait preter serment d'observer les nouvelles lois. De fair, l'archev4que
de Cologne, Mgr Melchers fut condamnd a un an de prison; celui de
Gnesen-Posen, Mgr Ledochowski, a un an de forteresse, et leurs
sieges furent d6clares vacants par les tribunaux.
Le 4 mai 1874 etaient votdes, au Reichstag, les lois :e proscription.
D'apr6s ces lois, tout pretre recalcitrant pouvait etre exile ou interne
dans une forteresse.
Comme suite i cette legislation, en avril 1875 furent vot6es les lois
qui supprimaient les traitements des pretres et, en 1876, celle des
6coles et celle qui permettait au gouvernement de priver une paroisse
de toute administration religieuse. Alors, les couvents et les seminaires sont fermds et le vieux catholicisme, Fatronne par le gouvernement, envahit les universites.
DWs 1877, quand Pie IX celebra le cinquanti6me anniversaire de
son dpiscopat, Bismarck dut constater que la persecution n'avait pas
obtenu le rdsultat qu'il esp6rait. En x878, avaient lieu l'avenement
de Leon XIII et I'entrevue, a Kissingen, de Bismarck et du cardinal
Masella. Falk demissionnait et la detente des relations avec Rome
commencait. En 89go, Bismarck, a son tour, devait se retirer. - Le
Kulturkampf, par H. G. Paris, Pochy, 1902,
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un sujet de grande ddification pour la paroisse, en mime
temps qu'une pdpiniere de bonnes meres de famille et de
pieuses epouses de Notre-Seigneur,entre lesquelles jusqu'ici
quinze sont devenues Filles de la Chariti.
En 1876, par suite des lois de mai, on deplaca la seur de
la seconde classe, parce qu'elle n'etait prs placde d6finitivement, et on la remplaca par une institutrice laique, qui travaillait conjointement avec la soeur de la premiere classe
jusqu'i ce que celle-ci fit pensionnee, comme il a &te dit
plus haut.
Apris avoir dit que le 3o janvier i885, Notre-Seigneur a
fait son entree permanente dans la petite chapelle, nous
n'avons qu'A enregistrer les nouvelles oeuvres et a constater que, grace a de nouvelles batisses, r'tablissement est
arrive A l'dtat de prosperiti actuelle.
A la faveur de l'attenuation progressive de la persecution,
on ouvrit de nouveau l'6cole gardienne, et on put, sans dtre
tracass6, avoir quelques enfants internes. Le gouvernement
provincial de Dusseldorf alla meme jusqu'a confier aux
soeurs une partie des enfants idiots dont il a la charge;
quelques-uns d'abord, puis peu a peu jusqu'a quatre-vingts.
Ricemment la Feuilledu dimanche, ou Semaine religieuse de Cologne, donnait le recit suivant; il est d'un
pretre pieux et ecrivain distingue.
Dans une petite excursion, il passa par la maison de
Hardt, au jour m6me oi l'on faisait la benediction d'un
nouveau pavilion et de la chapelle.
a Nous allames, dit-il, a Hardt pros de Gladbach, pour voir
un vieil ami. On y c6lebrait juste une petite fete. La nouvelle chapelle domestique des Soeurs de Saint-Vincent-dePaul avait &t6 bUnite dans la matinee, et on y avait offert
pour la premiere fois le saint sacrifice de la messe. La joie
dans la maison 6tait grande, quoique pour nous la fete se
terminat par une impression douloureuse.
a Les soeurs logent et soignent dans leur maison soixante
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a soixante-dix idiots. Nous avons deja vu beaucoup de
miseres et beaucoup de maladies dans les maisons privies
et dans les h6pitaux; mais voir des enfants et des adolescents si nombreux pour lesquels la lumiere de la raison ne
luit pas, ou luit seulement par de faibies rayons, cela plonge
Fime dans une tristesse indicible, tristesse d'autant plus
grande que nous devions apprendre qu'un grand nombre
de ces pauvres creatures avait pour peres des ivrognes. En
ce moment, j'aurais desire pouvoir conduire pour une demiheure tous les ivrognes A travers cette cour et ces salles !
C'aurait itd pour eux la predication la plus efficace qu'on
puisse imaginer : la prddication muette, il est vrai, mais
qui, i 1'aspect de chacun de ces enfants, aurait rip&t6 cet avertissement severe : Ah ! pres de famille, qui ne vouleT pas
renoncera la boisson, ayeT pitid de vos enfants! Les uns
etaient accroupis hebetes dans un coin, les autres etaient
couches dans leurs lits, 6tres pales et miserables dont le
regard effari trahissait d'une maniere navrante 1'idiotisme
de leur esprit; d'autres encore etaient groupes autour d'un
joueur d'accordeon et chantaient d'une voix braillarde des
chansons patriotiques vulgaires.
x D'ailleurs, nous avons pris cong6 de la maison des
Filles de Saint-Vincent avec grande consolation et une
grande reconnaissance envers Dieu. Nous avions acquis la
conviction profonde que, dans cette maison binie,la vie religieuse avait produit une nouvelle fleur de charit6 chrdtienne. Les bonnes sceurs ddploient IA,dans cette vie de
sacrifice et de vocation pdnible, une charitd si tendre, elles
ont un soin si maternel de ces pauvres enfants, que c'est
vra;ment attendrissant. Et avec tout cela etaient repandues
sur les figures des soeurs une joie et une paix telles, que je
ne pouvais pas m'empdcher de dire a la soeur assistante de
la maison centrale, qui etait une ancienne connaissance
d'enfance et qui etait venue pour la fete : a Je crois, ma
a seur, que si vous changiez ces seurs d'ici, vous leur fe-
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" riez une grande peine. - Vous avez raison, me rdpon" dit-elle, ce serait la pour elles certainement le plus grand
" sacrifice. *

On put successivement faire des acquisitions et bitir jusqu'a ce que la maison de Hardt prit cette forme imposante
qui en fait I'ornement de Pendroit et forgueil de ses habitants.
Quatorze soeurs se partagent les oeuvres suivantes : visites
a domicile, orphelinat, icole mdnagere et dcole de couture,
asile d'enfants, h6pital d'idiots, malades internes.
Deux belles statues placies A la facade principale apprennent aux passants que la maison est placie sous le
patronage de saint Joseph et de saint Vincent de Paul.
Fondation de la maison de Xhoffraix. - En 1869, le
18 aoat, on commenja une nouvelle maison a Xhoffraix,
petite localite A une lieue de distance de Malmedy, dans la
Wallonie allemande, sur le sommet de la Haute Fenche.
C'est la partie la plus pauvre de l'Eifel montagneux, pays
voisin des Ardennes (entre Eupen et Malmedy). Ce fut
une des nombreuses families riches de Malmedy, M. Godefroi Villers et son 6pouse, aussi distingues par leur pi6ts
que par leur charitd pour les pauvres, qui fondarent cette
maison et mirent a la disposition de la Communautd des
Filles de la Charite un capital de 5o ooo francs pour Pentretien des soeurs qui devaient s'occuper des pauvres et des
malades de cette contrde. Voici ce qu'en raconte la soeur
Augustine Vogels, qui fut la supirieure des premieres
ceurs qu'on y envoyait :
LLa maison de Xhoffray fut ouvertele 18 aot' 1869, avec
trois soeurs. Nous trouvions une maison petite, mais propre
et gaie; le mobilier ne se composait que du strict ndcessaire. Mais si la maison et son installation etaient pauvres,
la reception n'en fut que plus cordiale. Le vdnerable cure,
M. Heinen, comme en grande fdte, vint A notre rencontre
avec tgus ses paroissiens.On avait devant la maison planti

-

157 -

des arbres; la maison etait d6corie de couronnes et de
bannieres de couleurs varides, le chemin dtait semi de
fleurs. A flglise et a l'cole, oil nous fdmes conduites, on
fit des discours dont nous ne comprenions rien, n'entendant ni le francais ni le wallon, mais nous etions touchdes en voyant l'dmotion joyeuse de ces braves gens.
a On nous confia l'Ncole des filles; comme nous n'avions
pas de soeur brevetie, une demoiselle ayant son brevet fut
adjointe a la soeur pendant les deux premieres annees jusqu'a ce que la soeur eut achev6 ses 6tudes et obtenu, elle
aussi, ce brevet. Quant a la visite des malades, M. le cur6
voulait nous y initier lui-meme. Les sceurs n'ayant pas
encore ce qu'il fallait, ce bon pretre faisait cuire chez lui des
pruneaux, et il les portait A la sceur dans une petite casserole en fer-blanc, afin qu'elle les distribue, pendant ses
courses, aux malades. Lui-meme prenait dans sa poche une
petite bouteille remplie d'un melange de vin et d'eau
sucrie, et du pain blanc, et marchait en avant par monts
et vaux, suivi de la soeur. Dans ces courses, nous avions
Joccasion de connaitre et d'admirer la pauvretd, et en
meme temps la vertu de ces braves gens qui supportaient
leur situation sans se plaindre; ils s'affectionnaient aux
soeurs et leur donnerent vite toute leur confiance. )
Quoique, depuis, la maison ait &t6 agrandie en sorte
qu'on ait pu recevoir quelques enfants internes, ouvrir un
asile pour les petits enfants et un ouvroir pour les jeunes
filles, les oeuvres n'ont pu prendre de grands developpements parce que la population est peu considerable, et &
cause de la grande pauvretd du pays. II faut dire cependant que depuis 'arrivde du nouveau cure, M. Beckmann,
qui appartient a Pune des premieres families de Malmedy,
on a fait des progres tres remarquables; le zele et la gdndrositi de cet excellent prdtre permettent de prisager a cette
fondation, etablie sur des bases un peu restreintes, un
-avenir plus important.
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Maisons de Hoeningen, de Frauenthal et de Norf. L'annee 1869 vit s'ouvrir deux nouvelles maisons. A
Hoeningen, petite localit6 non loin de Neuss, on offrit aux
soeurs 1'Pcole communale; mais des 1871 on dut quitter
cette oeuvre, a cause de plusieurs difficultis qui paraissaient insurmontables.
La deuxieme fondation dtait celle de Frauenthal, oib
l'on confia aux soeurs un petit h6pital ou hospice qui s'est
maintenu, et a mime pris de beaux developpements. Sept
soeurs y sont occupies, et, en ce moment, on vient de
joindre A cette fondation une dcole mdnagere et de couture.
L'annee suivante, on accepta a Norff, pres de Neuss,
P'ecole communale des filles et la visite des malades a
domicile; cette oeuvre fut florissante jusqu'en 1877, oi l'ou
dut abandonner 'icole a cause des lois de mai a qui defendaient l'enseignement aux congregrations a.
Tavel. - En cette meme annie 1870, la maison de
Tavel, pres de Fribourg, en Suisse, tenue depuis quelques
anndes par les soeurs de France, fut confide A la province
de Cologne parce que, le pays dtant de langue allemande,
il fallait des seurs de cette nationalite pour mieux reussir.
Les dames fondatrices, Miles de Surbeck, avaient surtout
en vue les classes des filles auxquelles on ajouta bient6t
une petite classe de garcons et un orphelinat avec ouvroir.
Enfin, la municipalitd a bati, sur le terrain adjacent, un
h6pital qui fut confi6 igalement aux soeurs; 'oeuvre est
devenue de la sorte tres florissante, et sons le patronage
du nouveau curd, elle promet un avenir plus prospere
encore. LA viennent, entre autres, des jeunes filles de
bonnes families habitant les cantons protestants; elles trouvent avec l'instruction, au petit pensionnat de Tavel, l'affermissement dans la foi et dans les vertus catholiques.
Maisons de Deutj et de Saint-Grdion de Cologne. En 1871, on accepta un petit orphelinat a Deutz, mais it
fut supprimd des 1877, a cause des lois de mai.
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II en fut de meme de l'asile de Saint-Girdon, i Cologne.
Cette oeuvre 6tait la continuation de la maison de SaintAndri, dont il a et6 question plus haut, situee en face de
la maison des Missionnaires a la Stolkgasse et dirigee par
soeur Richen. Transportde d'abord i la rue Klingelpitz, a
cause de la d6molition des maisons, puis A Saint-Gdrdon,
elle dut &trelaissde a des laiques a cause des mauvaises
lois.
Tristes consequences des lois de mai. - Les lois persecutrices mirent bient6t fin a toutes les ceuvres d'education.
En 1876 et 1877, furent supprimdes celles de Norff, de
Deutz, et, a Cologne, celles de Saint-Severin, de SaintGereon et de Sainte-Ursule; cette derniere seule, avec ceile
de Hardt, comme il a etd deji dit, put subsister en se
transformant en h6pital.
Par suite de ces suppressions, un grand nombre de soeurs
prirent le chemin de l'tranger; la plupart allkrent en
Autriche, et toute la province naissante fut atteinte dans le
principe mdme de sa vie et de sa prosperite par ces lois
de mai.
En 1873, ies missionnaires furcnt chabscd,

ei IM,. xKiz,

qui avait succdd ai M. Marcus dans la direction de la province, ne put que rarement, et deguis6 en marchand, se
rendre a la maison centrale de Nippes pour presider le
conseil, confesser les soeurs et donner une confirence. Le
seminaire des Soeurs languit jusqu'en 1875, et, a partir de
cette date, on envoya les postulantes a Graz, en Autriche.
La proprii6t elle-mdme de la maison centrale etait en
danger, et ce ne fut que grace a la cooperation habile et
devoude de M. Villers, &Malmedy, fondateur de la maison
de Xhoffraix et grand ami des enfants de Saint-Vincent,
qu'on put sauver cet immeuble.
Mais je vois que j'ai devance Lla marche des ivenements.
(A suivre.)

J.

SCHREIBER.
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AUTRICHE
VIENNE
HOPITAL DE L'EMPEREUR-FRANCOIS-JOSEPH

Un journal autrichien (Extrablatt Wiener) du 26 juin
nait quelques renseignements que nous resumons:

9go2, don-

Nous avons ddji, disait-il, rapporti la solennelle inauguration de I'h6pital d'enfants de 'Empereur-FrancoisJoseph, a Vienne. Dans cet h6pital, il y aura dorenavant
38i lits, dont 188 pour les enfants atteints d'une maladie
infectiuse. Vienne peut itre fiere d'avoir vu elever dans ses
murs un h6pital d'une tellt itendue et qui n'a pu etre drig6
qu'au prix de grands sacrifices; c'est la ville de Vienne
mime qui a donni 2 millions de francs, et un legs de
6ooooo francs a dit fait. Mais c'est a M. le gouverneur
que nous devons beaucoup de reconnaissance et il a su
trouver en M. I'inginieur Berger un coopirateur d'un
divouement sans bornes.
S. M. l'empereur a daignd visiter l'tablissement. Elle
a dti reque par le prdsident du ministere, M. Koerbe,
par le chambellan, prince Rodolphe de Lichteinstein, et
d'autres notabilitds, A qui elle a adressd la parole. Une
allocution a ete prononcie par M. le maire de la ville de
Vienne (c'est le cdlebre et si estime D' Lueger). L'empereur lui repondit: a C'est un vrai plaisir pour moi
d'avoir pu assister a cette ciremonie; c'est encore un pas
en avant! Je remarque que, dans ces derniers temps, des
progres s'accomplissent i Vienne; on ne peut le contester. &
Sa Majesti parcourut alors la maison, en louia Fordonnance et le confortable. La plus stricte s6paration des
maladies contagieuses est de rigueur; on admira la maniere dont elle est effectude. Le monarque etait tres satisfait. Des salons sont installis pres de chaque pavilion;
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1'espace et l'ameublement y font, pour ainsi dire, oublier
qu'on se trouve dans un h6pital. Sa Majesti exprima sa
particuliere satisfaction au sujet de la chapelle destinee au
service religieux; 1'autel etait richement orne.
Cet etablissement est desservi par les Filles de la Charite.
La soeur Marie-Immaculata Brandis, visitatrice des
Filles de la Charite, ecrivait, de Graz, a M. le Superieur
gendral, le 8 decembre 19go :
* ... Notre seminaire des Soeurs compte maintenant
152 soeurs; 165 soeurs ont requ le saint habit pendant
cette annee. Ce nombre est encore insuffisant pour nos
nombreux besoins.
* Le grand h6pital de Vienne, Ottakring (celui dont
on vient de parler), compte maintenant 102 soeurs; c'est
comme un petit village, et je mc permets de vous envoyer,
mon Pere, la representation des pavilions de l'h6pital,en
tout, je crois, trente-deux.
Cette oeuvre considerable, qui s'agrandit toujours, nous
cause bien des soucis, t cause de 1'important personnel
qu'elle reclame; mais ii n'y avait presque pas moyen de
la refuser, car elle fait un avec 1'h6pital Wilhelmine, o6
nos soeurs sont depuis tant d'annees et ou elles font un
grand bien, avec l'aide de Dieu. La plus grande partie de
l'tablissement est un h6pital 6pidemique, et comme les
sceurs chargies de cette partie-li ne doivent pas etre en
rapport avec les autres, il a fallu une sceur superieure
pour elles. »

ESPAGNE
Les maisons de la Congregation de la Mission en Espagne ont ete partagees en deux provinces, la province
de Madrid et la nouvelle province de Barcelone.
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La province de Barcelone comprend les maisons de
Barcelone, de Bellpuig et de Figueras, situdes dans la
Catalogne, et la maison de Palma, a Majorque, dans les
iles Baleares. Le visiteur est M. Jean Jaume.
La carte ci-jointe indique la situation des maisons de
chacune des deux provinces.

MADRID
SUITE DES NOTES HISTORIQUES SUB LA MAISON DE LA MISSION
A MADRID

V. - Dieu continuant a benir d'une faqon extraordinaire
la province d'Espagne, et les vocations affluant de toutes
parts, la maison dite de a Los Cipreses x fut bient6t insuffisante. On resolut d'en construire une qui repondit aux
besoins nouveaux. La premiere pierre en fut posie le
19 mars 1883, presque aussit6t apres que M. Mailer fut
revenu de l'Amirique du Sud, oil il avait eti envoy6 comme
commissaire extraordinaire. Deux ans ne s'%taient pas
encore ecoulis que 1'edifice 6tait dija achevd. On le benit
solennellement et on l'inaugura le 8 fivrier 1885. On le
ddsignait sous le nom de maison de a Garcia Paredes a,
dinomination prise de la rue o& donnait lentrie principale 2 et qui, par une heureuse inspiration, fut changie, en
19oI (18 mail, en celle de a La Mission ..
Le nouveau bitiment est un rectangle parfait de 23o metres de tour, au centre duquel est une belle cour ornee
d'un jardin, dessind avec goilt. II se compose d'un rezde-chaussie et de trois etages, surmontis, aux quatre
coins et au milieu des deux facades principales, de
1. Voy. ci-dessus, t. LXVI, p. 528-539.
2. Garcia Paredes (Diego) est un h6ros espagnol, ne en Estramadure. 11fut soldat de la garde du pape Alexandre VI.

a

·o

0-o

I8s
20

: 2z
-"

0

A

o

2
0?

-

a
B0

s

.l

at

44

la

§-

0)

a

-

i65 -

petites tours. Le style en est simple et grave. Toutes les
conditions ndcessaires pour 1hygiene, l'clairage et la commoditi ont itd menagdes.
L'ensemble, avec la chapelle et les jardins extirieurs,
forme un ilot enfermi entre quatre rues.
L'dtablissement n'eut d'abord pour chapelle que le modeste sanctuaire de l'ancienne maison de a Los Cipreses i.
II itait urgent d'dlever un temple qui fut en rapport avec
la nouvelle maison. M. Mailer avait projet 1'entreprise;
mais 1'honneur d'y mettre la premiere main etait reserve A
M. Hellade Arnaiz, son successeur immediat.
Ce monument mesure 46 metres de long sur 24 de large;
ii a trois nefs et on a adopte le style gothique.
A i La Mission z est annexee une maison de campagne,
situde a Hortaleza, A 7 kilom6tres de Madrid. C'est li
que resident habituellement, pendant deux annees consecutives, une panie des etudiants. Les autres itudiants, les
plus anciens, ainsi que les seminaristes, y passent le temps
des vacances et y viennent les jours de conge.
La maison de Madrid, comme sous le rapport materiel,
est, au point de vue spirituel et des ceuvres, sur un bon pied.
En effet, elle est Ala fois residence du visiteur, maison
de formation, maison de mission et maison de retraitants.
Ce n'est pas en vain que la maison centrale actuelle porte
le nom de a La Mission a. Comme la maison de Barcelone,
comme celle du a Barquillo v, comme celle d' a Osuna »,
comme celle de a Los Cipreses v, elle compte, parmi son
personnel, des pretres et des freres coadjuteurs qui, divises
en plusieurs bandes, vaquent constamment i Pleuvre capitale pour nous des missions. Chaque annde, nos missionnaires-missionnants parcourent les campagnes et evangelisent avec z6le le pauvre peuple.
A a La Mission aon ne n6glige pas non plus les retraites
spirituelles, les retraites des ordinands et du clergi surtout,
si chores a saint Vincent de Paul.
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Aux oeuvres qui precedent vient se joindre, comme un
compldment naturel, la direction des Filles de la Charite.
Tel est, peint a grands traits, i'tat actuel de la maison
centrale de la province de Madrid.
Par la lgedre et rapide exquisse que nous avons tracee
des diverses phases par lesquelles la province d'Espagne
a passd durant les cent vingt-cinq annees de son existence,
il est facile de comprendre combien Dieu fa benie depuis
sa fondation. Petite comme un grain de sineve a son
origine, elle s'est diveloppee graduellement, en depit des
obstacles et des persecutions. Presque aniantie a certaines
ipoques, elle a repris force et vigueur, et est devenue un
grand arbre sur les rameaux duquel les oiseaux du ciel
viennent en foule se reposer.
Daigne le Seigneur continuer a veiller sur elle et lui
conserver longtemps encore la prosperiti dont elle jouit
aujourd'hui!

ITALIE
Lettre de M. JEAN MORINO, visiteur de la province de
Naples, i M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Naples, via Vergini, 16 decembre 19o2.

MONSIBUR ET TRiS HONORE PkRE,

Votre bdnediction, s'il vous plait.
... Ici les missions produisent des fruits salutaires. Mais
le plus grand bien qui se fasse, je crois que c'est encore
aupres du clerge dans les exercices spirituels. Pendant cette
annie, en outre des confirences spirituelles donndes tous
les dimanches aux clercs exteraes de la ville de Naples, lesquels viennent dans notre maison au nombre de plus d'une
centaine, nous avons encore eu, par la grace de Dieu, vingtcinq sdries d'exercices spirituels, y compris les exercices
donnes aux ordinands et ceux qai ont eti donnes aux
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pretres, soit dans notre maison, soit dans les diffdrents
dioceses voisins. Dans le mois de novembre, nous avons
donni trois retraites aux pr4tres venus des dioceses de
Sainte-Agathe des Goths, de Sora, d'Aquino, de Pontecorvo, d'Ariano, de Nole et d'Acerra. Les pritres venaient chez nous, plus de cent a la fois, accompagnis des
eveques qui faisaient les exercices- spirituels avec leurs
pretres. Ces dveques et ces pretres ont adressi de vifs
remerciements aux Enfants de Saint-Vincent-de-Paul.
Le jour de la fete de la Medaille miraculeuse, 27 novembre, on resolut de faire les offices non pas dans la chapelle
interieure de la maison, mais dans notre grande et belle Iglise
et avec l'intervention de toute la communauti: les pretres,
les 6tudiants, les novices, I'cole apostolique et avec un
bon nombre de freres et de domestiques. En face de rautel
de la Medaille miraculeuse, brillait a tous les regards un
beau et grand tableau, reprdsentant Notre-Dame-de-la
Medaille miraculeuse. L'autel dtait ornd et illumind avec
tant de gout que c'dtait vraiment merveille a voir. Tout le
monde dit alors le chapelet, bien divotement; puis nous
fimes un discours sur la fete, qui, par la nature du sujet et
des circonstances, fut tres 6mouvant. Vint ensuite la cerdmonie de la binediction des midailles et I'on eut bien soin
que toutes fussent munies de leur ruban; on en fit alors la
distribution, en commengant par les deux eveques de Nole
et d'Acerra. II etait touchant de voir tous ces pretres se
prdsenter et s'agenouiller avec d6votion au pied de i'autel
de la sainte Vierge et courber leur tdte venerable par la
digniti et souvent aussi par les cheveux blancs, afin que le
superieur leur passat au cou la sainte mddaille. Pendant
l'imposition, nos dtudiants chanterent des motets en 'honneur de la sainte Vierge, accompagnes par I'orgue. On
entonna ensuite, sur un air grave et pieux, les litanies de la
sainte Vierge et le Tantum ergo, et I'on finit par la binediction du tris saint Sacrement, donnie par 1'eveque de Nole.
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L'office termini, apres avoir fait tous ensemble l'examen
de conscience, on se rendit an souper. La, il dtait vraiment
curieux et agriable de voir ce grand rifectoire, avec ses
cent quatre-vingts convives environ, tous la medaille au
con. Aussi, apres, plus d'un disai-, n recreation, en souriant : a Ce soir, on aurait dit qu'il n'y avait que des
6vqques au refectoire. * Le ruban et la belle medaille qui
resplendissaient i la clart6 des lampes, donnaient, en effet,
a penser a la chaine et a la croix pastorale que portent les
eviques. Tous les pretres itaient enchantes d'une ceremonie
si pieuse et plusieurs nous dirent en public : a A certains
moments, je croyais etre non plus dans 'iglise, mais an
paradis! a Que Dieu en soit bini et remercid; la tres sainte
Vierge aussi a ddi tre contente, du haut du paradis i
Jean MORINO, pr. miss.

POLOGNE
LES FILLES DE LA CHARITE DURANT

LES HUIT PREMIERES

ANNEES DE LA PROVINCE DE VARSOVIE

(Suitet.)

-Nous allons dire maintenant quelques mots sur chacune
des trois Filles de la Charite choisies par saint Vincent de
Paul et Louise de Marillac pour la mission de Pologne.
A Varsovie, oi elles ont vicu en travaillant a la sueur de
leur front, oi elles ont beaucoup souffert et oi elles ont
fait une sainte mort, la tradition leur conserve un culte de
veritable vienration. Les soeurs ne parlent d'elles qu'avec
un sentiment de profonde reconnaissance, les regardant
comme leurs meres en Jesus-Christ. Le souvenir de leur
devouement sans bornes au service des pauvres, de leurs
verus, de leurs exemples edifiants est toujours vivant.
i. Voy. ci-dessus, p. 4 3 .
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I° Ma soeur Marguerite MOREAu, native de la Lorraine,
itait, selon la tradition, la personnification de la douceur,
de la bontd, de Phumilite et du divouement au service des
pauvres. A Varsovie, a l'Institut de Saint-Casimir, ii y a
son portrait peint a I'huile, fait de son temps; tout en elle
porte une empreinte de modestie, de mortification, d'union
avec Dieu. En considdrant ses mains dicharnees, appuyees
sur une tete de mort, on croit la revoir encore courbee vers
la terre, creusant la fosse pour y enterrer elle-mdme les
pestiferds, afin de ne pas laisser les cadavres dans la rue A
c6te des malheureux qui vivaient et temoignaient ardemment vouloir ichapper a la mort!
Son amour pour sa vocation et sa fermetd se montrent
vivement dans la riponse donnde A la reine, qui voulait la
garder a son service. Saint Vincent de Paul la cite dans
une de ses conferences et dans quelques-unes de ses lettres:
a Je suis venue ici, pour servir les pauvres, et non pas les
riches et les grands qui ont beaucoup de serviteurs.
Veuillez, Madame, me laisser faire ce que ma vocation
demande de moi ), dit-elle en fondant en larmes. Parfois elle eut besoin de recourir A la fermete pour rester
fidele A la r6gle et maintenir les usages. Les sceurs itaient
entierement sous la dependance de la reine, qui les aimait
beaucoup et qui, par bonti, projetait bien des changements
dans leur maniere de vivre, de se vdtir, et dans leur rdgime
interieur.
La sceur Moreau, aussi humble que capable et courageuse, savait se montrer A la hauteur des difficultes qu'elle
rencontrait et avait soin de recourir a Mile Le Gras pour
avoir ses conseils. La lettre suivante prouve autant son
esprit d'obeissance que son ddtachement du monde: r J'etais
bien 6tonnie, icrit-elle, lorsque la reine me dit qu'elle
desirait que je I'accompagnasse dans les voyages qu'elle se
proposait de faire; je ne sus que repondre, car je n'ai jamais
pense a un grand voyage, et on me dit que la reine a Pin-
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tention d'aller A cent lieues d'ici!... Elle veut que je mette
un voile et un mouchoir au cou. Tout cela m'inquiete
beaucoup; je redoute le changement de costume et le sijour
a la cour de la reine. J'exposerai ainsi ma vocation et je ne
sais s'il plaira a Dieu de me donner la grace qu'il m'a faite
quand je quittai le monde. Si le choix -tipendait de moi,
j'aurais certainement prdfer6 une grande maladie que de
m'exposer a un pareil danger. Je vous prie, Mademoiselle,
d'en parler a M. Vincent, car je crois que Pob6issance me
donnera la force nicessaire. J'insere ici deux dchantillons
de camelot dont la reine voulait nous faire faire, Pan dernier, des habits pour les grandes chaleurs. x La chose fut
discutee au conseil du 23 mars 1657. La d6cision fut que
les soeurs doivent porter la cornette et non le voile, s'habiller chaudement en dessous en hiver, mais ne rien changer au costume, ni a F1toffe; qu'il faut les conserver tels
qu'ils sont d'usage dans la Compagnie. Saint Vincent avait
decide aussi qu'clle devait se soumettre au ddsir de la reine
et raccompagner dans son voyage. Le faisant par obeissance, ma soeur Marguerite 6tait tranquille. C'6tait, du reste,
uniquement dans l'interet des pauvres : la reine se servait
d'elle pour la distribution de ses aumbnes, ayant une grande
contiance dans sa fiddlite a tout faire selon ses intentions.
Elle etablissait aussi, partout oh c'tait possible, les petites
a Charitis x.
Cette pieuse soeur est morte, le 17 septembre x66o, victime de son d6vouement A soigner les pestifires, car 1'epidemie avait 6clatd de nouveau & cette 6poque. Dieu, qui
l'avait preservee si merveilleusement, quelques annies
auparavant, la trouva mirre pour le ciel. Sa mort fut un
deuil pour tout le pays. Ces d6tails, constatis par la tradition, sont confirmes par la confirence de M. d'Horgny sur
les vertus de cette chere defunte, faite A la maison-mere, le
17 fevrier 1661. A la maison centrale de Varsovie, on possede. cette conference manuscrite en frangais.: l'6criture est
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tres ancienne; la traduction polonaise est de la mame
epoque. Une des dernieres sceurs qui ont parle d'une
maniere tris 6difiante de ses vertus, dit : a J'ai entendu dire
par des personnes venues de Pologne que ma sceur Marguerite ne s'dpargnait pas au service des pauvres; qu'apris
avoir soignd et enseveli plusieurs victimes de r1'piddmie,
elle prit elle-meme le mal qui lemporta. Ces personnes
m'ont dit que tout le monde la regrettait, que dans tout le
pays, mais surtout A Varsovie, on la pleurait comme les
orphelins pleurent leur mere. De son vivant, on la regardait
comme une sainte; dans les heures consacries a la prikre,
on la voyait a genoux, les mains jointes, priant avec une
grande ferveur. J'ai aussi entendu dire qu''tant dans le:
monde, elle savait ddja faire loraison. * - Une autre
soeur ajouta: a Elle avait grand soin de bien employer son
temps; elle faisait son travail avec activiti, afin de pouvoir
aider les sceurs qu'elle voyait surchargies, et itait toujours
prite A faire ce que les superieurs lui commandaient. M. le Directeur cl6tura ainsi la confdrence : a Ah I mes.
sceurs, les verus de cette chere defunte sont inscrites sur
le livre de vie! Pour moi, j'admire son courage et son.
saint zele, avec lesquels elle partit si loin pour servir lespauvres par amour pour Dieu. II est vrai que chacune de
vous est disposde A aller n'importe dans quelle maison, o~i
Fobdissance lenvoie; mais la soeur Marguerite est allee
dans un pays etranger, ravag4 par la guerre. Quelle ardeur
admirable de servir les pestifidrs avec tant d'oubli d'ellememe et de mourir en les soignant! 0 mon Dieu, c'est bien
un martyre! Elle n'a pas verse son sang, mais elle a exposi
sa vie pour lamour de Notre-Seigneur et elle trouva la
mort au service des victimes qu'elle voulait sauver. C'est
done un veritable martyre, qui conduit lame droit au ciel!
Si jeune encore, car elle n'avait que trente-sept ans d'Age, et
ddjia si parfaite, si sainte! Dieu l'a rappelee A lui, car ce ne
sont pas ses annees passies sur la terre qu'il a comptees,
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mais la fidiliti a sa vocation de Fille de la Charit6 qu'il a
jugie digne de recompense. Quelle belle Ame! Elle avait
bien commence en vivant ici et a bien termine an milieu
de tant de labeurs et si loin de nous ! Imitons-la en tout,
et apres avoir bien iravaill a la vigne du Seigneur, nous
recueillerons les fruits consolants. Les bonnes Ames, apres
le travail sur la terre, jojiissent de la gloire au ciel! x
2° Ma sceur Madeleine DRUGEON ftait fille d'un negociant
de Paris qui Paimait tendrement, Quoique bon chritien, il
employa tons les moyens pour la d6cider A abandonner sa
vocation, lui promettant de la laisser libre d'entrer ensuite
dans une autre communaute. 11 priferait la voir dans un
couvent cloitri que dans la Compagnie des Filles de la
Charitd. Tous ses efforts furent vains. Choisie pour la
mission de Pologne, elle partit avec joie, heureuse de se
soustraire aux instances de sa famille. Aimant sa vocation,
elle en possedait l'esprit; la regle etait sa vie; pieuse et
laboriense, elle ne peidait jamais une minute; tres faible
de sant, elle travaillait cependant beaucoup,: aucun obstacle
ne l'arritait, car c'etaic une ame ardente. Capable et vertueuse, elle remplaqait la soeur Moreau, lorsque celle-ci
s'absentait; de cette maniere, la petite communautd ne se
trouvait jamais abandonnie, et n'etait pas exposee A se
relacher dans la regularite et le bon esprit qui devait l'animer; le service des pauvres n'etait igalement jamais en
souffrance. Elle se ddvouait surtout a l'ducation et a
Iinstruction des petites filles pauvres. Lorsque la sceur
Moreau mourut, on craignit qu'elle ne fit trop impressionnie, et M. le Superieur des missionnaires lui demanda
si elle ne voulait pas revenir en France: a Oh! non,
repondit-elle, il faut mourir IAoi l'obeissance nous envoie;
je veux rester ici au milieu des etrangers et de mes pauvres. V
Elle ne fut malade que huit jours, et vit avec joie venir la
mort; les seurs qui lentouraient itaient touchies jusqu'aux
larmes en rentendant parler avec bonheur jusqu'a son
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dernier soupir. Elle s'endormit dans le Seigneur, le 3 fivrier
1671. La confirence manuscrite sur ses vertus, faite par
M. Gicquel la maison-mere, le s5 mai 1671, est conservie
A la Maison centrale de Varsovie. Une des soeurs, qui
ravait bien conaue A Paris, cita le trait suivant : a Le frere
de ma soeur Madeleine obtint, par ses instances aupres des
superieurs, qu'elle vienne voir son pere qu'il disait bien
malade. Etant pen iloignie de la maison paternelle, elle
apergut par la fendtre son pere se promenant le long de la
chambre; aussit6t elle rebroussa chemin, disant i son
frere qu'elle avait la permission de voir son pere malade
au lit, mais que, puisque, grice a Dieu, il se portait bien, sa
visite n'itait pas ndcessaire. Et elle rentra a la maison,
remerciant Notre-Seigneur de l'avoir priservie de l'1preuve
qu'on avait voulu lui faire subir; car tout avait it6 arrange
par son frere pour ne plus la laisser retourner a la comnmunautd. u - La seur Barbe Bailly, qui l'avait eue pour
compagne a Varsovie pendant sept ans, interrogie par
M. le Directeur, ripondit : a Mon Pere, tout le temps que
nous avons demeurd ensemble, j'ai remarqud en elle une
grande patience dans la maladie; faible de santd, elle travaillait beaucoup: il fallait la surveiller pour Pempdcher
deux et trois fois le jour de faire quelque travail fatigant;
dans ces cas, elle avait I'habitude de repondre : a Un bon
soldat doit mourir les armes A la main!i Son bonheur
dtait de suivre le train commun et d'etre traitie pour tout
comme les autres. Elle aimait son office : instruire les
jeunes filles, les preparer a la sainte communion, c'dtait son
bonheur. Elle employait toujours le temps tres utilement,
observait la regle avec beaucoup de fidelitd, suivant avec
une grande exactitude tout ce que prescrivait I'ordre du
jour. Elle n'aimait pas les conversations avec les externes;
toujours recueillie, pendant les travaux communs elle
s'entretenait volontiers avec les sceurs, ayant toujours
quelque chose d'ddifiant A raconter; ce que les sceurs. de
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Pologne aimaient beaucoup. Lorsqu'on lui demandait son
avis, elle repondait avec beaucoup de simplicitd.
M. Gicquel r6suma ensuite la confdrence en ces termes :
SOh ! mes cheres soeurs, quelle consolation de s'entretenir
d'une vie comme celle-la ! Cette chere defunte donna toutes
les marques d'une vraie vocation de Fille de la Charite.
Voyez tout ce que son pere a fait pour la faire sortir de la
Compagnie, preferant la voir ailleurs! Elle montra un
grand m6pris du monde, des richesses, des honneurs; elle
prefera le pauvre habit de Fille de la Charite, car NotreSeigneur lui avait fait comprendre sa prddilection pour les
Ames qui imitent sa vie sur la terre, en se divouant au salut
des Ames, et une fois entree dans la milice, elle avanca
d'un pas ferme dans la voie de la vertu, si bien que son
exemple affermit dans la vocation celles qui avaient la
tentation de la quitter. Dieu la choisit pour une nouvelle
fondation en Pologne, avec deux autres. Oh! avec quelle
joie elle quitta la France pour fuir loin de ses parents, de
ses connaissances! La guerre, la peste ne 1'effrayirent pas:
elle voulut mourir li oi P'obissance 'avait envoyie. Ah!
mes cheres soeurs, si vous d6siriez voir un miracle fait par
une Fille de la Charite, une vie sainte comme celle dont
nous venons de nous entretenir en est un. Ah! mon Dieu I
quelle belle Ame, qui a arrachi tant de jeunes Ames a lenfer
et les a conduites au ciel! En famille, nous pouvons dire
sans hesiter, c'est une sainte; une vierge qui s'immole au
service des pauvres, qui agit toujours en esprit d'humilit6
et de chariti, affable dans ses rapports avec ses compagnes:
voila le modele d'une vraie Fille de la Charit6; imitez-la to
3" Ma sceur Francois DOUELLE,

la plus jeune des

trois sceurs envoyCes A Varsovie, n'a pas eu la meme energie et la mdme force, au debut de sa mission, que ses deux
ainees; mais son mirite n'est pas moindre, car elle a
beaucoup souffert pour persevrrer dans la voie que la Providence lui avait tracie. D'un caractere vif et travaillee par

-

176 -

la nostalgie, elle avait plusieurs fois exprinmi le desir de
retourner en France; elle a pu, dans les moments d'ennuis,
exercer quelquefois la patience de ses deux compagnes;
mais cela n'a jamais 6ti jusqu'au point de troubler la paix
et 'union dans la petite famille et a plus forte raison de
mal edifierle dehors ni de paralyser le bien qu'elles etaient
appelees a faire. Dans cette petite famille, on n'oubliait
jamais la maxime de la venerable fondatrice : a Nous
devons honorer la tres sainte Triniti par la grande union
qui doit itre entre nous, la deference pour ne nous point
contredire, mais acquiescer le plus que nous pouvons a nos
petits avis les unes des autres. • - Docile aux avis qui lui
furent donnes par notre bienheureux Pere et par noire
vinerable Mere, qui lui dcrivit encore un ou deux jours
avant d'etre atteinte par sa derni&re maladie, elle surmonta
son ennui et n'a jamais revu sa patrie.
Toujours tres devoude aux pauvres, elle donnait route
satisfaction A la reine, qui 'employait A les visiter. Ayant
tout sacrifie pour marcher genereusement A la suite de Jesus
crucifi6 et arriver A la perfection qu'il demande d'une Fille
de la CharitE, elle tenait fortement a la regle, aux exercices
de piet6 et aux usages de !a Compagnie. Elle a survicu
bien des annies a ses deux compagnes, a appris parfaitement la langue polonaise, itait tres active, et plus tard, en
qualitd d'iconome, elle a rendu de grands services a la
province naissante. Lorsque la reine dota 'Institut de
Saint-Casimir, en lui donnant les biens Pechevy et Runow,
c'est elle qui s'en occupa tout particulierement.
Ce qui est su par la tradition, les acres officiels le
confirment; son nom y figure. Sur Poriginal de 'acte
d'irection de 1'h6pital du Saint-Esprit, en 1684, on voit sa
signature : Soeur FrancoiseDouelle, iconome.
Elle s'itait si bien acclimatie dans le pays, qu'on la
croyait polonaise d'origine; on a mime polonise son nom
et on I'appelait vulgairement : Seur FrancoiseDuelska.
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Get aperqu sur la tradition conservde A Varsovie prouve
clairement que nos sceurs Marguerite Moreau, Madeleine
Drugeon et Francoise Douelle, choisies par nos sages
fondateurs pour la premiere mission lointaine, ont pleinementrepondu i leur confiance; ellessont incontestablement
les a trois pierres fondamentales b de la province de Pologne,
posdes par saint Vincent et la vendrable Louise de Marillac.
Si elles ont eu des defauts inseparables de la fragilitd
humaine, elles ont eu aussi l'humilitd necessaire pour
recevoir les avertissements paternels et ont montrd la vraie
sagesse de l'enfant de Dieu, qui salt profiter des fames
mimes pour travailler a la saintetd. Elles ont ainsi attird
les benddictions du ciel sur l'ceuvre que la Providence leur
avait confiee en assurant sa duree et sa feconditd.

Pour completer ce court historique sur les premieres
annies de la province de Pologne, ajoutons avec bonheur
qu'une des dernieres bdnddictions que saint Vincent ait
donnees sur la terre a ses enfants, fut pour cette petite
branche de sa famille : dix jours avant sa mort, le 16 septembre i66o, il benit trois de ses filles choisies pourVarsovie,
qui partirent le jour mdme. II y a lieu d'admirer lesdesseins
de la Providence dans le choix de celle qui allait remplacer
la sceur Marguerite Moreau, laquelle s'endormit du sommeil des justes, au moment mime oh la nouvelle petite
colonie allait quitter la France. C'dtait ma sceur Barbe
Bailly,qui avait vecu plusieurs annees c6td de la vYnerable
fondatrice, qui I'avait soignde dans sa derniere maladie et
avait recueilli des levres mimes de M. Vincent et de Mile
Le Gras leurs enseignements; qui, d'apres les sceurs
contemporaines a n'ouvrait la bouche que pour parler
de ce qu'elle avait entendu dire et vu faire a nos vendres fondateurs 3. Qui, mieux qu'elle, pouvait asseoir le
siminaire ou maison de formation commence dans ce
12
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pays lointain, et inculquer la premiere province itrangere
1'esprit de l'etat. Aussi les details qu'elle donnait sur la
vie, les v ertus, les enseignements et les derniers moments
de la venerable Mere Louise de Marillac, transmis de
generation en gienration, sont-ils restes ineffaqables dans
la province.
Les deux compagnes de voyage de la sceur Barbe Bailly
furent les sccurs Catherine Boucher et Catherin Gouy. Dans le laissez-passer que saint Vincent leur remit, il estdit
expressdment : t ... Pour satisfaire au d&sir de la reine,
nous vous avons envoyees et envoyons a present dans la
dite ville de Varsovie, afin que vous y vivicz selon les
usages de votre Institut qui s'observent en France, sous
la conduite et la direction de M. Guillaume Desdames,
supirieur des pretres de notre Congregation en Pologne... M. Desdames, de tout temps, a ete considers comme
Ie premier directeur de la province de Varsovie; c'est
done saint Vincent qui, en etablissant le directeur, mit
lui-meme le sceau A lorganisation de cette province.

TURQUIE D'EUROPE
CONSTANTINOPLE
Sous ce titre Aux rives de Bosphoreu, les Etudes (janvier 1903)
exposent en detail quelle est la statistique qu'on peut etablir pour
les oeuvres d'enseignement i Constantinople. Apres avoir dnumerd
les dcoles indigenes et celles qui ont ete fondees par les diverses na-

tions europdennes, I'auteur continue :

Reste a dire la part de la France. Nous favons reservee
pour la derniere; mais, a elle seule, elle l'emporte sur toutes
celles des rivaux rdunis, et cela grace aux Congregations
religieuses francaises.
Voici, telle que nous avons pu la rediger sur place, ii y a
quelques semaines, la nomenclature des itablissements
d'education de Constantinople qui relkvent directement de
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I'ambassade frangaise. Tout d'abord, une ecole laique de
garqons, 1'ecole Faure. Nous lui donnons la premiere place,
non pas a raison de son importance, mais parce qu'elle est
seule de son esp&ce. L'unique ecole laique de garcons a
pour pendant une ecole laique de filles, egalement unique...
Le premier etablissement francais d'dducation est certainement le college des Lazaristes. II est partage en deux
sections : Saint-Benoit, a Galata, pour les grands; SaintePulchirie, a Pera, pour les petits. L'effectif des deux sections reunies depasse trois cents el6ves. Les classes y sont
organisees comme dans un bon coll6ge de France; seul de
tous les etablissements de Constantinople, il n'a pas congedid
completement les muses classiques; Saint-Benoit est bien a
peu pres leur dernier refuge dans cette capitale ou l'on ne
cherche gendralement dans l'instruction qu'une preparation
immediate aux affaires et surtout au commerce. Les autres
branches de lenseignement n'y sont pas pour cela moins
cultivdes qu'ailleurs. Nous y avons vu des collections d'histoire naturelle et des cabinets de physique et de chimie que
pourraient envier les etablissements de premier ordre, et
que certainement envient les professeurs trds distinguds du
Lycee imperial.
A eux seuls, les Freres de la Doctrine chrdtienne dirigent
sept etablissements scolaires...
Ce n'est certainement pas exagerer que d'dvaluer a deux
mille eleves au moins l'effectif des ecoles de garcons tenues
par des religieux franqais dans la capitale ottomane.
Celui des icoles de filles dirigees par nos religieuses est,
sans doute, plus considerable encore. Pensionnats des
Dames de Sion, icoles de tout degrd des Dominicaines, etc.; enfin, les vastes ruches oiu Pon apergoit, A
travers des essaims d'enfants, la blanche cornette des Filles
de Saint-Vincent-de-Paul, si populaire a Constantinople.
Six an moins de leurs dtablissements ont droit de figurer
sur la liste des ecoles franqaises.
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Lorsque les Turcs, il y a presque soixante-dix ans, iprouverent le besoin de se rapprocher de PEurope, ils comprirent
du meme coup la ndcessitd de s'initier a une langue europeenne; la langue franqaise s'imposait a leurs preferences.
Les religieux francais eurent d'ailleurs Pintelligence de la
situation. Ce fut vers 184o que les Lazaristes appelerent a
leur aide les Freres de ]a Doctrine chretienne et fonderent,
dans leur residence de Saint-Benoit, la premiere icole franqaise. Nous prenions ainsi les devants. L'alliance militaire
de la France et de la Turquie et P'expdition de Crimee
allaient singulierement affermir ces avantages. Le francais devint tout a fait A la mode sur les rives du Bosphore. Aujourd'hui, il est, avec le turc, le grec et larminien, I'une des quatre langues officielles de la capitale
ottomane.
L'auteur de cette

6tude

ajoute :

Nous ne faisons pas difficulti de lavouer, les congrigations religieuses qui se devouent dans des contrdes lointaines au dur labeur de 1'enseignement, visent un autre but
que la propagation de la langue et de 'influence francaises;
mais quel merveilleux appoint elles fournissent par surcroit a la politique de leur pays! -

J. BuRNICHON.

ASIE
CHINE
Lettre de M. BOSCAT, visiteur de la province,
a M. MILON, secrdtaire gendral.
Shang-Hal, le 24 dicembre 1902.

MONSIEUR ET CHER CONFR•RE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspour jamais!
Voici quelques nouvelles sur notre essai en Chine de
seminaire interne et de maison d'itudes.

Nos dtudiants et sdminaristes, A leur arrivde en Chine,
ont dt6 installks provisoirement a Tchousan (Tche-Kiang),
dans les batiments du petit sdminaire du vicariat, que
Mgr Reynaud a mis gindreusement Aleur disposition.
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Us sont la seize ou dix-sept. Ils y ont a peu pres tout ce
qu'il leur faut : chapelle, rifectoire, salle d'oraison et d'autres exercices, salle de seminaire, chambres ou quasichambres pour etudiants, cours de recreation, etc.
Ce ne sont que des ddbuts; cependant dejA il y a un
directeur, M. Dutilleul; un professeur, M. Salavert, et
un quasi-procureur, M. Barberet, qui, tout en s'occupant
de son petit sdminaire, rend beaucoup de services a nos
jeunes gens et est devenu, des le premier jour de leur arrivee en Chine, leur providence visible.
Ces jeunes recrues ne pourront pas demeurer longtemps
A Tchousan. Leur sejour prolong6 dans les bitiments du
petit seminaire serait ginant pour le vicaire apostolique.
Nous allons donc Jeur preparer une installation moins
delmentaire, A Kia-shing, a quelques heures en bateau i
vapeur de Shang-Hai. Pour cela, nous avons bien besoin
d'etre aides. Nous avons surtout besoin des benedictions
divines. Demandez-les pour nous, s'il vous plait.
L. BoscAT, pretre de la Mission.

KIANG-SI

MERIDIONAL

Lettre de M. FESTA, pretre de la Mission,
d M. BoscAT, visiteur a Shang-Hai.
Ning-tou. le 14 novembre 1902.

MONSIEUR ET TRES HONORI

CONFRkRE,

La grdce de Notre-Seigneursoil avec nous pour jamais!
J'ai appris avec douleur la mort de M. Leonce Marion,
votre devout collaborateur, laquelle a dd vous affecter peniblement.
M. Peres m'a appris le nom du confrere qui doit lui succeder: M. Maurice Bouvier.
Desirez-vous quelques mots sur le Ning-tou? Je pense
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que oui. Le Ning-tou-tcheou a sous lui deux sous-prifectures: Chouy-kin et Cheu-tcheng, sans compter le tcheou qui
s'appelle Mei-kiang. I est A400 lis de Kan-tcheou parterre
et A 44o lis de Ki-ngan. La route vers Ki-ngan est tres
montagneuse, celle vers Kan-tcheou assez plane. Le fleuve
qui d'ici va AKan-tcheou est navigable pendant huit mois
de 'annee pour les barques de petit tonnage. Le tcheou
contient deux villes murees, enfermdes l'une dans l'autre;
les mandarins civils resident dans la ville int&rieure, les
militairesdans l'exterieure. La residence quej'ai pu acheter
est dans la ville intirieure, pas loin du tribunal. En attendant, j'avais habiti au tribunal du x8 decembre 9go0 au
25 mars 1902.

Er echange du terrain de l'ancienne chapelle ditruite
par ordre de Iamg-tcheng, successeur de Kan-shi, j'ai pu
obtenir un terrain assez grand dans la ville exterieure. La
ville exterieure est sujette aux inondations piriodiques,
l'intdrieure l'est moins.
Grace &Dieu, j'ai pu reunir quelques catechumenes qui
itudient chez nous; et, avec de Pargent, j'espere finir la
chapelle pouvant contenir aisiment cinquante personnes.
Monseigneur m'a donni M. Lieou pour collaborateur.
Les obstacles a la foi sont tres nombreux. Les deux villes
contiennent au moins quatre cents tyeu-t'ang ou pagodes
des anc&tres.
Le langage approche du foukiennois, et je suis oblig6 de
Papprendre. A mesure que j'entends une phrase, j'en prends
note : il n'y a pas d'autres moyens.
J'ai passe trois mois a Kan-tcheou et suis rentr6 ici le
2 septembre appeld par l'autoriti civile et par les lettres,
dont quarante ont souscrit une lettre d'invitation. II faut
dire qu'ici les lettres sont plus puissants que les mandarins.
Veuillez agreer, etc.
Th. FESTA.
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TCHE-KIANG
Lettre de M. FAVEAu, pritre de la Mission, d M. N...
Tchu-tchi, le 27 novembre 1902. "
MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais
Je fais aujourd'hui la fete de la Medaille miraculeuse
dans une chretiente que j'ai vue naitre, il y a sept ans, et
qui compte deji plus de trois cents baptis6s et cinq a six
cents catechumenes. Je leur ai parle, ce matin, de la fete de
la Mddaille miraculeuse, de l'origine de cette medaille et des
prodiges opdris par elle. La plupart de nos neophytes, tout
en portant devotement la medaille, ignoraient son histoire.
Je m'unis de cceur a la fete qui se celebre a la Communautd et conjure la sainte Vierge de proteger ses deux
families. Veuillez vous souvenir de moi et de mes chretiens,
quand vous irez prier dans ce sanctuaire. Nous avons bien
besoin de sa protection au milieu des difficultis sans
nombre qui paralysent le zele du missionnaire et mettent a
I'epreuve la foi de nos chritiens.
L'endroit oil je suis est un de ceux qui ont le plus souffert, lors de la rdvolte des Boxers. Les chapelles, au nombre de sept, ont toutes etd ddmolies ou brilees, et la plupart des chretiens ont souffert dans leurs biens; plusieurs
meme ont itd cruellement battus. L'eglise centrale, qui
est dans la ville a etd demolie et brilie; elle n'est pas encore reb&tie et je suis ici a c6td de nos ruines, dans une
maison qui sert provisoirement de chapelle. Aucun des
coupables de cette 6poque n'a iti ni arretd ni puni. La justice, en Chine, est particulierement boiteuse; elle n'arrive
que bien tard, a supposer qu'elle arrive. Heureusement que
le bon Dieu binit a proportion des souffrances qu'on endure pour son saint nom. Je constate, en effet, que la persecution est une bonne dcole, qui fait pousser a la foi de
profondes racines et enseigne, bien mieux que les livres et
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la parole, le vrai chemin du ciel. Les chritiens sont plus
fervents et les catichumenes plus nombreux. Its savent
bien cependant que la rage des persicuteurs n'est pas assouvie et que, d'un jour i l'autre, on peut renouveler contre
eux les excs d'il y a deux ou trois ans. Uls ont meme, en
ce moment, sous les yeux l'exemple d'une chretiente voisine, A une journee de marche d'ici, qui, depuis un mois
est en butte aux plus violentes attaques d'une bande de rivolutionnaires
Les autorites, etant sommees de reprimer ces troubles,
font semblant d'y mettre du zile; elles emploient trois ou
quatre semaines a mobiliser les deux ou trois cents soldats
qu'ellesenvoient sur leslieux. Arrives la, ils constatent les
digits, font de longs rapports, mais ne trouvent pas de coupables a arrdter. Ceux-ci, en effet, en gens bien avisis, s'en
vont A l'approche des soldats et se reforment plus loin pour
continuer leurs exploits. Un des chefs de cette bande est un
fameux brigand qui m'a arr&td et pilld, ii y a trois ans. On
ne I'a pas pris a cette 6poque; sera-t-on plus heureux cette
fois ?
Vous voyez qu'en somme la situation n'est pas bien
brillante, et que les cat6chumenes qui nous arriveraient
avec quelque vue humaine, risqueraient beaucoup de ne
pas trouver leur compte. II y en a bien de cette sorte, mais
ils constatent bient6t, avec les disciples de Notre-Seigneur,
que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Alors, ils se
retirent ou bien la grace change leurs dispositions; ce sont
les elus, et c'est aussi le grand nombre. J'espere que dans
cette seule chretienti de Tchu-tchi, nous aurons, cette
annie, plus de cent baptemes d'adultes; et mime, si la
femme chr6dienne que nous avons placde ici pour linstruction et la formation des femmes catechumenes, riussit dans
son apostolat, le nombre des baptises atteindra facilement
deux cents.
Cette chretientd nouvelle est une des plus ferventes et
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des plus gendreuses; chaque groupe particulier a sa chapelle elevee aux frais de la communautd, sans qu'il en
cofte rien au missionnaire. Pour 1'dglise centrale, ils
contribueront encore suivant leurs ressources, mais leurs
souscriptions ne pourront couvrir que le quart des ddpenses a faire. Veuillez m'aider, s'il vous plait, a trouver le
reste.
P. FAVEAU.
Veuillez agreer, etc.

Lettre de M. J.-B. LEPiRE, d M. A. FIAT,

Superieur gednral.
Hay-men, le a2 novembre

9go2.

MONSIEUR ET TRES HONORk PkRE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Ici, au Tai-tchou, les ruines que les prote: ..nts et les
pirates avaient accumul6es dans toutes les chrktientes, se
relevent. Les pirates nous laissent ddsormais tranquilles;
seuls, les protestants ne d6posent pas les armes. Ii y aura
done encore bien des vexations a supporter. Le bon Dieu
eprouve cette chritientm pour son bien; en cela, que son
saint nom soit bdni, car la persecution, en purifiant, multiplie les niophytes.
Dernierement, j'ai fait une de mes visites annuelles a
1'ile du Bon-Dieu. Vous vous souvenez sans doute qu'il y
a treize ans, Mgr Reynaud avait eu 1'idde de placer, devant
File sainte des Bonzes (Pou-tou), une ile chretienne. Devant les temples magnifiques de ce lieu de pelerinages des
bouddhistes de toute la Chine, elever un temple au Seigneur
du ciel et fonder une nombreuse chretiente, telle etait sa
pens6e.
Dans cette partie de i'archipel de Tchou-san (ou Chusan), six iles ont et6 donnees aux bonzes par Pempereur
Kang-hi. Ils sont places li pour prier pour Ia dynastie.
Leur ferveur d'autrefois, si toutefois elle exista, s'est bien
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refroidie. Rien de plus commun, lesChinois en conviennent.
Monseigneur voulait done placer l'exemple des vertus
chritiennes auprbs de cette citadelle du paganisme. Dans
ýne ile, a c6te de Pou-tou, se trouvait un noyau de cent
chretiens environ. Cette ile appartient aux bonzes, et les
clretiens, pour trouver un lieu tranquille, avaient di se
refugier au bord de la mer, sur un terrain qu'ils lui avaient
repris. En cet endroit, la mer ddpose beaucoup d'alluvions;
des milliers d'hectares, dicouverts a marie basse, ne sont
recouverts que par les grandes marees.
En 1889, Monseigneur risolut de faire un peu plus en
grand ce que les chretiens avaienlt fait en petit. C'est ce
que les Hollandais font chez eux. Depuis des siecles, les
-Chinois agissent de meme. Is 6levent une digue en terre
revetue de moellons du c6te de la mer; pour en empecher
.Peffondrement, ils mettent des branchages places en travers : relies sont les fondations. La digue a 3 metres de
haut; a moins d'etre emportee par un typhon, les vagues
les plus fortes ne passent pas par-dessus. Toutes les c6tes
du Tche-kiang sont revdtues ainsi de digues faites par les
Chinois. Celles du Kia-shing et de Chao-shing, par
exemple, ont 6 m6tres de hauteur; elles sont faites de
gros blocs de pierre et meme de marbre, scellis entre eux
depuis plus de mille ans peut-4tre. Situdes des deux c6tes
de la baie d'Hangtchou,elles protegent contre Penvahissement de la maree trois ou quatre prefectures : des millions
de cultivateurs trouvent, a leur abri, ce qu'il faut pour
vivre.
Celle de Pile du Bon-Dieu n'avait pas besoin d'etre aussi
solide. Sur 4 a 5ooo hectares de terres d'alluvion, la digue
ne protege que les terrains plus elevds. 2oo hectares sont en
train d'etre amdnagis pour la culture; faite depuis dix ans,
les typhons ne l'ebranlent pas. Et, 1a oi auparavant les
chretiens sechaient du sel, a present ils plantent dejA
40 hectares. Petit a petit, le travail de dessalaison se con-
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tinue. Pour cela, il est necessaire d'avoir de leau douce.
On a done aminagi de grands fosses qui retiennent l'eau
de pluie qui descend des montagnes de rile des Bonzes.
Alors on a pu planter des jones qui ne poussent qu'en terrain sale, a condition que le pied de la plante soit dans
I'eau douce. L'eau extraite des fossis par la noria chinoise
dessale la surface du sol, et les joncs par leurs racines
puisent le sel demeurant dans le sous-sol. Ordinairement,
les premieres annies, ce jonc est vert, vigoureux et ilance;
il atteint 4 metres de haut. Des que le terrain se dessale, it reste petit, malingre; c'est lindice que ses racines
ne trouvent plus leur aliment, et lon peut des lors planter
du ble, du coton, des patates, meme du riz, si l'eau est
suffisante. La vente de ces joncs, se renouvelant chaque
annee, suffit pour 1'entretien des chretiens qui pompent
1'eau avec la noria. Ils servent de bois de chauffage aux
families pauvres. 40 hectares sont ddej dessalis; dans quelques annies, les 2oo hectares pourront nourrir deux cents
families. En plus des anciens chrdtiens de 'ile, i y a aussi
cinquante chretiens ou catichumenes de ce district; chassis
de leur village en 1899, par la persecution d'lng-wan-t, ils
se sont expatrids et s'en trouvent bien; ils se proposent de
s'etablir dans cette lie.
La pensie de Mgr Reynaud est done executie. Plus
tard, si les families se multiplient, on a dilatera les
tentes x, en reportant plus loin les bornes du terrain; ii
suffira de protiger contre la furie de la mer des terres qu'elle
y d6pose binevolement, car le terrain, en dehors de la digue,
est ddejde 2 pieds plus elevd que celui qui est maintenant
mis en culture. Encore quelques dizaines d'ann6es, au
milieu de ces six lies que les bonzes poss&dent par donation
impdriale, se trouvera un ilot chretien, don de la mer. La
chapelle actuelle des chritiens est sous le vocable du tr6s
saint Rosaire. La Vierge imanaculee est done placee IAen
avant-garde. Puisse-t-elle vaincre ce serpent infernal, et
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detruire a son profit ce pelerinage bouddhiste si vinerd
dans toute la Chine. C'est le fond de la pensee de notre
eveque: il a pose les jalons; j'ose esperer que d'autres verront 1'achevement.
Pour terminer, je citerai un fait que j'ai sous les yeux
depuis onze ans. I y a mille ans, peut-etre moins, deux des
six sous-prefectures de ce district n'existaient pas. On voit
encore, non loin de la porte est de Ouang-ngain, une jetee
qui servait d'embarcadere pour les barques ailant en mer.
A present, dans son ressort, la ville de Ouang-ngain est
iloign6e de la mer d'une moyenne allant entre 3o et 40 kilometres a vol d'oiseau. L'autre ville Tai-ping n'existait pas.
Elle a ete construite il y a a peine trois cents ans. J'ai parcouru cette immense plaine dans tous les sens. J'y ai compti
vingt-cinq chretientes. On voitencore toutes les ecluses des
anciennes digues; la terre a eti nivelee. Six digues existent
encore cependant, renfermant chacune environ 2 ooo bectares, car sur une longueur moyenne de t1 a 15 kilometres
du nord au sud le long de la mer, elles sont distantes entre
elles de 4 kilometres. Les gens du pays disent que tous les
trente a quarante ans, le terrain d'alluvion s'est suffisamment
eleve et est assez dur pour pouvoir dtre endigue. J'ai vu, il y
a cinq ans, construire une de ces digues uniquement en
terre, un parapet de 4 metres de haut sur 6 m6tres de largeur. On m'a dit alors que l'ancienne digue avait eti faite
quarante ans auparavant. Les excavations faites par l'extraction des terres deviennent comme des canaux; ce sont les
J.-B. LEPERE.
plus belies routes de cette plaine.

PERSE
Les Missions catholiques (20 fUvrier 19o3) donnent de Mgr Lesne

delegue apostolique en Perse, une letre qui resume 1'etat des oeuvres
a Ourmia :
Aujourd'hui que je suis rentrd a ma risidence, apres une
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absence de pres de huit mois, je tiens a vous donner des
nouvelles de nos ceuvres.
II y a trois ans, voyan; nos ceuvizs d'Ourmiah se developper, nous rdsolimes de construire notre vieille residence sur un plan plus vaste. C'etait, vu nos faibles
ressources, une entreprise bien tdmiraire. Cependant,
comptant sur la Providence, nous commenqames les travaux. A force d'dconomies, de privations et de sacrifices,
grace aussi aux secours de quelques Ames gdndreuses, nous
avons pu les mener a bonne fin sans trop nous grever de
dettes. Maintenant nos ecoles sont 6tablies dans des classes
spacieuses, avec de vastes cours; nos internes et nos orphelins ont un dortoir et un rdfectoire tres convenables. L'imprimerie, qui nous rend de si grands services, n'a pas e6t
oubliee; de vastes salles, tant pour la typographie que
pour la reliure et les magasins, ont 6te amenag6es Acet
effet.
Ce qui n'a pu encore dtre fait, ce sont les constructions
pour une dcole d'arts et metiers. Pendant mon voyage en
Europe, j'ai bien qudt6 pour cette oeuvre, mais ce que j'ai
recueilli est loin de suffire; il faut done attendre que
I'heure de la Providence ait sonn6.
Ces travaux materiels n'ont pas retardi les travaux
spirituels. Des missions ont idt donndes dans une quinzaine
de villages chaque annee, sans parler des visites rdgulieres
des chritientis, et des conversions assez nombreuses sont
venues couronner les fatigues de nos ouvriers dvangdliques. Nos cinquante ecoles ont rigulierement fonctionne.
Le mouvement vers le catholicisme s'accentue de plus
en plus, depuis la visite que le prince hWritier fit, Pan
passe, a notre residence d'Ourmiah. A partir de ce moment, les aghas (seigneurs des villages), bien que musulmans, ont favorise les catholiques. Les orthodoxes
russes, fatigues des popes, se sont tournes vers nous
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et sont venus nous demander des ecoles et des pretres pour
les instruire. Ils ont tellement insistd que nous avons dO
cider pour quatre villages; deja les dcoles y sont installies
et semblent devoir prospirer; et ainsi, des villages, oi nous
n'avions jamais eu de catholiques, comptent deja un certain nombre de convertis. D'autres villages font instance,
mais nous ne voulons rien pricipiter.
Plusieurs aghas nous prient de leur trouver des rayats
(sujets catholiques) pour cultiver leurs terres. Ils veulent
remplacer par des catholiques leurs sujets musulmans ou
heretiques. Ils promettent de donner des emplacements
pour dcoles et eglises, nous laissant cependant la charge de
faire batir; mais c'est diji beaucoup qu'ils nous donnent
le terrain: naguere encore, nous devioas payer tr6s cher
non seulement les emplacements, mais encore la permission
de construire. Pour favoriser ce mouvement vers l'Eglise
catholique, il faudrait que nous soyons en mesure de
construire des ecoles-et des eglises aux nouveaux convertis,
au moins dans les principaux centres. HClas! apres toutes
les dipenses que nous avons dd faire, nous nous trouvons
presque les mains vides.
Lettre de Mgr LESNx, Delegud apostolique, a M. MILON,
secretaire geniral, a Paris.
Ourmiah (Perse), le ;6 janviar 1903.
MONSIEUR ET TRkS CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspour jamaist
Nos confreres missionnants d'Ourmiah parcourent
actuellement les villages, multipliant les missions et aussi
les conversions, car, d'apres les nouvelles qui nous arrivent,
de nombreuses conversions s'operent parmi toutes les
sectes.
Notre seminaire armenien de Tauris et l'dcole-collige
qui y est adjointe continuent a prospirer; le manque des
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locaux et des ressources nous empiche d'augmenter le
nombre des enfants, malgrd les instances des parents pour
les y faire admettre.
Ce n'est pas tout. Vous savez que la Sacree Congregation de la Propagande nous a confii la mission de DjoulfaIspahan pour y etablir des missionnaires et des soeurs;
sous peu je dois y envoyer les missionnaires, y ouvrir
des ecoles pour les garqons et les filles catholiques, qui,
malheureusement, pour le moment frequentent les ecoles
schismatiques ou protestantes; car les protestants, la
comme partout ailleurs, nous ont devances et depensent
chaque annie, d'apres des renseignements strs, pros de
1oo ooo francs: ils ont ouvert des ecoles pour les enfants
des deux sexes; les schismatiques eux-mdmes ont une ecole
pour les filles et deux pour les garcons, tres bien pourvues
de professeurs, de locaux et de ressources. Vous comprenez que pour entrer en ligne en face d'adversaires si bien
pourvus de tout, il nous faudrait des ressources considerables et un personnel nombreux: helas! je dois avouer
que nous devons nous resigner a y etablir les missionnaires et les soeurs, en nous appuyant sur le tresor de la
pauvret6, et, comme toujours, a 1'enseigne de la confiance
en Dieu: plus le champ de notre apostolat s'etend, plus
nos ressources se divisent. Cependant, loin de ddsespirer,
ma confiance en Dieu n'en devient que plus grande; car
nous travaillons au salut des ames, pour la plus.grande
gloire de Dieu. Plus notre champ d'action grandit, plus
nous esperons que le Seigneur suscitera des ames charitables, dprises du ze6e du salut des imes et de sa gloire,
qui nous aideront par d'abondantes aum6nes a 6tendre son
regne!
Nos confreres de Khosrova et de Tiehran se ddvouent
avec un zele admirable aux ceuvres qui leur sont confides;
le ministere paroissial, les eCles, !es orphlisnats, ! petit
et le grand seminaires chalddens sont dans un dtat prospire
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et fonctionnent dans les meilleures conditions,se montrant
par l• dignes de la bienveillance des bienfaiteurs et bienfaitrices. Ici aussi, a Ourmiah, outre les missions toujours
en honneur, notre dcole-college, notre orphelinat et notre
imprimerie, ricemment installis dans les nouvelles constructions, mieux adapties a ces diverses oeuvres, nous procurent de bien douces consolations, et, si nous avions un
desir a formuler, ce serait celui de pouvoir leur donner
plus d'extension ; mais nos modiques ressources nous
obligent a nous borner A cela pour le moment. Esperons
que dans un avenir prochain nous pourrons y ajouter une
4cole d'arts et meriers.
+- F. LESNg, C. M.,
Delegue apost. de la Perse.

Lettre de M. BERTOUNESQUE, pretre de la Mission,
4 M. ANGELI, A Paris.
Tauris, le 6 ddcembre 1902.
MONSIErR ET HONOR9 CONFRRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Je viens vous entretenir un moment des oeuvres de notre
chore mission de Perse et en particulier de celles de la
maison de Tauris, bien persuadd que vous ne sauriez rester
indifferent A tout cequi regarde la gloire de Dieu et le salut
des Ames.
Tauris, residence du prince heritier du royaume de
Perse, est une ville qui compte pour le moins deux cent
mille habitants. Comme toutes les villes de IOrient, elle
ne ressemble en rien a nos belles villes europeennes;
construite sans ordre et sans rdgulariti, elle parait plut6t
un immense rassemblement de pauvres maisons que la
seconde ville de la Perse.
La population, pour la plus grande parlie musulmane,
est assez commereante. et c commerce, e!!e I'ntre:ient
particulibrement avec la Russie, sa voisine, qui est 1l tou-
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jours prete A profiter d'une occasion favorable pour divorer
sa proie. Nous comptons cependant, a Tauris, plusieurs
milliers d'Arminiens, qui, malheureusement, ont rompu
avec l'Eglise catholique et ne paraissent guere disposes i
revenir au bercail abandonne; c'est pour ces pauvres
schismatiques que notre congregation a fondi une maison
dans cette ville.
Comment arriver a faire un peu de bien A ce peuple, qui
ne rdve guere qu'a son ind6pendance? La tlche est difficile,
mais avec de la perseverance, des secours et la grace de
Dieu, on pourra arriver a un rsultat qui, peut-4tre, depassera nos esperances.
"est ainsi que nous avons d6j& une icole assez prospere;
fondie seulement il y a deux ans, elle recoit deja plus de
soixante ileves qui, depuis l'ige de dix ans jusqu'a vingt,
viennent tous prendre des lecons de franjais. Ces eleves ont
fait des progres tres sensibles et deja ne parlent pas trop mal
notre belle langue; ils travaillent beaucoup, non seulement
le franqais, mais aussi I'arminien, le russe, le persan. Mais
la partie la plus intdressante de notre icole, ce sont neut
petits siminaristes que nous essayons d'orienter vers la
pretrise. Avec des pretres armeniens catholiques, il sera
plus facile d'arriver ' la conversion des pauvres Arminiens
schismatiques : c'est donc 1'oeuvre du seminaire qui est
essentielle ici; pour le moment, nous ne pouvons nous en
occuper comme nous le voudrions, car le travail est considdrable et les confreres ne sont pas assez nombreux. II nous
faudrait done un autre missionnaire qui pat s'appliquer au
soin de nos petits seminaristes, lesquels offrent d'assez
bonnes dispositions, et qui pOt leur faire commencer
l'etude du latin. Nous avions compti tout d'abord sur un
pretre arminien de Constantinople, mais il n'est pas venu.
Puisque j'en suis A l'Peuvre du seminaire, laissez-moi
vous exposer quciqu -s modificatioas que nous allons atre
obliges de faire : il s'agirait d'amdnager notre local de
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maniere que nous puissions avoir un dortoir un pen
convenable pour nos seminaristes, et des classes assez
grandes pour nos externes; jusqu'ici nous avons fait comme
nous avons pu, mais non sans difficultd. Maintenant tous
ces changements deviennentde plusen plus urgents. Aideznous a prier la bonne Providence, afin qu'elle nous envoie
les ressources indispensables.
Les missionnaires sont a Tauris, voili un pas de fait;
mais les missionnaires auraient besoin, pour leur ouvrir
plus facilemeut la porte des coeurs, d'aides et d'auxiliatrices tres devouees; vous me comprenez, Monsieur et
honore Confrere : il nous faut les sceurs au plus t6t! Vous
ne sauriez croire le bien qu'elles sont appeldes a faire ici;
tout le monde les desire et les reclame. Elles commenceraient par ouvrir une ecole, qui certainement, d'apres tout
ce que j'ai entendu dire, serait tr6s prospere des les premiers jours. Quel chagrin pour les pauvres parents de se
voir obligis de confier leurs filles a des jeunes hommes qui
leur font la classe! C'est un malheur! Avec les soeurs, ce
serait tout de suite un danger dvit6. Aprs l'dcole viendrait
un dispensaire, aprs le dispensaire un h6pital, et par la on
pourrait arriver aux ames en commencant par les corps.
Voila, en quelques mots, la situation de notre petite
mission de Tauris. Nous avons confiance que vous vous
y intiresserez. Vous demanderez AJesus et a Marie de nous
envoyer les ressources ndcessaires pour arriver au rdsultat
tant desire.
Veuillez me croire votre, etc.
BERTHOUNESQUE,

pr. miss.

SYRIE
TRIPOLI
Tripoli de Syrie (en turc Tarabolos) est une ville maritime a
65 kilometres au nord de Beyrouth, en Syrie. Elle est situee au pied
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du Djebel-Tourbouk, m•assif isole, sur une petite riviere a 3 kilomitres en amont de son embouchure dans la Mediterranee. - La
population est d'environ 5 ooor musulmans, 5 ooo Grecs orthodoxes
I 4oo Maronites, et le reste catholiques grecs et latins.
Les Lazaristes y ont une residence pour les missions, et les Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul y tiennent tine 6cole et un dispensaire.
Voici, sur cette ville, quelques renseignements historiques que
nous d6tachons d'une lettre de M. Rachid Coury et que, faute d'espace, nous ne -pouvons donner plus 6tendus. On verra ensuite les
heureux fruits produits par la mission de Tripoli.
DESCRIPTION DE TRIPOLI DE SYRIE

Tripoli est une jolie ville, remarquable a un triple point
hisiorique, religieux et topographique.
I. - L'histoire de Tripoli se perd, comme on dit, dans
la nuit des temps. 11 est certain, cependant, que c'est une
ville maritime des plus anciennes de Syrie, an dire des
historiens arabes. Son nom vient, parait-il, de ce que trois
colonies syrienne, sidonienne et aroatienne se bitirent,
dans son enceinte, trois quartiers s6pards les uns des autres
et portant leurs noms respectifs; c'est pour cela que les
Grecs l'appelrent Tripoli (Tris-polis) c trois villes v. Les
Arabes, pour la distinguer de Tripoli d'Afrique, la nommerent Atripoli ou Tripoli de Syrie.
II y avait alors trois centres principaux'de commerce en
Syrie: Tyr, Sidon et Aroad. Tripoli itait ce qu'on pourrait
appeler aujourd'hui une agence, un bureau central reprdsentant ces trois importantes villes commerciales auxquelles
aboutissaient toutes les importations du centre de I'Asie.
Aroad, distante a pen prbs de Io kilomitres de Tripoli, est
devenue aujourd'hui bien misdrable, conservant A peine
quelques traces de son ancienne grandeur. Elle etait situde
dans l'ile d'Aroad, qui porte encore son nom et qui contient
environ deux mille habitants chretiens, musulmans et circassiens; elle 6tait relide au continent par une forte jetde
qui n'existe plus aujourd'hui.
II. - Les crois6s ont habite Tripoli et l'ont embellie,
fortifide et agrandie pendant cent quatre-vingts ans. Apres
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la prise d'Antioche, en l'an 1o98, ils vinrent assieger Tripoli sous la conduite de Raymond IV de Toulouse , qui
qui n'eut pas la gloire de la c*onqurir; cette gloire 6tait
reservie A son fils Bertrand, en 0o9. Elle resta au pouvoir
des croises jusqu'a la mort de Boemond, prince d'Antioche et successeur, a Tripoli, du comte Raymond V de
Toulouse, en 1287.
Nous trouvons encore dans cetteville, et bien conservees,
quelques traces de la grandeur passde des croisis, entre
autres : le chateau du comte de Tripoli, Raymond V de
Saint-Gilles, comte de Toulouse, le couvent de Bellamonte, en dehors de la ville, et deux ou trois autres couvents.
Sur un tertre isold, au sud-est de la ville et la dominant,
est la colossale citadelle du comte Raymond de Saint-Gilles.
Elle est parfaitement conservee encore au point de vue
architectural, a part les creneaux qui ont ete enleves. Vainement, en 1840, les boulets anglais essayerent-ils de la
detruire pour reduire la ville et forcer Ibrahim-pacha,
vice-roi d'Egypte, d'evacuer le Liban. On sait que l'armee
egyptienne, sous la conduite de son celebre chef, Ibrahimpacha, fils de Mdehmet-Ali, khedive d'Egypte, avait
occupe la Syrie pendant pres de dix ans, de lannde x83
a 184o.C'est a la tin de 1840 qu'Ibrahim-pacha-- trahi par
le Liban qui s'dtait revolte contre son gouvernement pourtant sage et eclair6 -essaya, mais en vain, de resister au torrent revolutionnaire et de reconquerir le Liban pour I'opposera l'armee du sultan Abdul-Medjid; celui-cis'etaitconcertd
avec l'Angleterre, rAllemagne, I'Autriche et la Russie pour
depossider Ibrahim-pacha et faire rentrer le Liban sous sa
suzerainete. Ibrahimr dut ceder, apres s'etre vaillamment defendu, et rentra en Egypte vers le milieu de lannde 1841.
La citadelle de Tripoli est devenue depuis lors une prison
d'Etat. C'est li que des criminels viennentsubirleurs peines
de tous les points de l'empire ottoman.
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A deux pas de la maison des Missionnaires se trouve la
plus belle et la plus grande mosqude de la ville : c'est la
basilique de Saint-Jean,dont le clocher sert aujourd'hui de
minaret. Elle est encore parfaitement conservde; I'h6pital
des Chevaliers-de-Saint-Jean lui est adjacent, malheureusement l'entr&e de la basilique est interdite aux chritiens
ainsi que Ph6pital. Au centre des bazars, on rencontre
6galement, perdus dans les diffdrents quartiers de la ville,
deux ou trois grands monuments qui ont df appartenir aux
Templiers.
Au sud de la ville et du cimetiere musulman, on trouve,
parfaitement conserve, Pancien couvent des Carmes, qui
date de saintAlbert, patriarche de Jdsusalem et superieur du
Carmel. Les sept coupoles, le chceur, le parvis et les dependances sont en tres bon dtat. II a ite converti en dcole pour
les neophytes musulmans.
Non loin de la ville, du c6te sud-est, sur le penchant d'une
colline qui domine la plaine de Tripoli, on admire le couvent de Belmonte, des Cisterciens; il date des Croisades.
C'est le prince Boemond qui 'a fait construire dans ce
lieu solitaire et denud6. Les gens du pays ont tronque le
nom, en I'appelant Balamand ou Balmond. II appartient
de longue date aux Grecs schismatiques.
Ces religieux y ont une riche bibliotheque, dont ils ne
connaissent pas la valeur, et dont 1'entree est interdite.
III. - Comme 1'etymologie grecque l'indique, cette
a triple ville a justifie bien son nom. I1 y a ville haute A
Pest, la ville basse au nord, et la ville marine au nordouest. La premiere est bitie sur un mamelon qui domine
les deux autres et commande le pays d'alentour: son nom
arabe est AI-Ebbeh, c le clocher x; la deuxieme est en
contre-bas: c'est la ville proprement dite, AI-Midinat; la
troisieme est situde tout A fait sur le bord de la mer, sur
un promontoire qui s'avance dans les flots: c'est la marine,
Al-Mina. Cette derniere est siparde des deux premiere, par
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les immenses jardins de citronniers et d'orangers. Une belle
route carrossable bordie, de chaque c6td, de lilas de Perse,
la relie aux deux premieres, et un bon tramway fait regulierement le service entre elle et ses soeurs aindes. Le prix de la
course en est fort reduit : deux metalliques (i5 centimes, A
peu pres); il est vrai que le trajet n'est pas tr6s long. C'est d6ej
un premier pas vers le progres moderne; mais que de pas a
faire encore pour itre a Punisson des villes europiennes!
Les Arabes, au langage fleuri et au style image, appellent
cette ville la * Reine du desert b, la e Rose au milieu des
epines ~, le a Jasmin dans la vallee s. II y a un peu de vrai
dans toutes ces epith6tes, eu egard i la ville cachde et enfouie, pour ainsi dire, dans ]a verdure, tandis que, par
contre, ses environs sont sees et arides. De fait, elle est t6es
gaie et tr6s coquette avec ses maisons blanches, ses beaux
et grands jardins, ses potagers et ses vergers. Tous les
arbres fruitiers des pays chauds, toutes les plantes potag6res, indigenes et exotiques, s'y developpent et font la richesse de leurs propriitaires. Aux alentours de la ville, vous
remarquez beaucoup de champs d'oliviers, qui donnentune
excellente huile douce. Pour avoir une vue ginerale de la
ville et se faire une idde exacte de sa topographie, il
faut gravir un petit monticule qui se trouve au nord-est,
au-dessus de la ligne de d&marcation de la route de Horns
et de celle plus ricente de Sorta. De ce point, qui limite le
dernier plan de la cite, on peut jouir, le soir surtout, d'un
superbe coup d'oeil et assister A un de ces couchers du soleil
si particulierement splendides en Orient. De 1, le regard
s'etend a perte de vue : on apergoit, A l'ouest, la mer aux
flots bleus. Le spectateur admire Tripoli nonchalamment
assise sur un tapis de verdure, au pied des monts du
Liban. II n'y a pas en Orient, a part peut-dtre Damas qui
pourtant passe au second rang, une ville qui soit aussi
riante et aussi verdoyante que Tripoli, avec ses maisons
anciennes et blanches a terrasse plate, et ses maisons neuves,
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baties a l'europdenne eta tuiles rouges, couvertes a l'extirieur de peintures bariolies, ce qui les fait ressortir admirablement sur les autres maisons anciennes. L'ensemble
tranche vivement sur la sombre et riche vegetation des jardins qui, mime 'hiver et surtout au printemps, laissent
ichapper, entre les murs et les haies, des gerbes de roses,
d'acacias, d'orangers et de citronniers, qui embaument I'air
de leurs suaves exhalaisons...
Tripoli a un grand port qui dLvait &tre tr&s bon jadis,
mais qui est aujourd'hui comble; APentree, on voit encore
quelques restes de Pancienne jetee des croises. Les bateaux
a gros tonnage ne peuvent pas y entrer; ils restent au large,
A une distance notable de la ville; ce qui gene beaucoup
les voyageurs, surtout quand la mer est mauvaise. Ce port
aurait besoin d'etre completement restaurd, mais cela ne se
fera jamais avec les Turcs apathiques et insouciants. Que de
fois j'ai entendu les chretiens et surtout les Maronites me
dire comment, de Syrie, ils tournent les yeux vers la
France...
Telle est Tripoli. Les auteurs arabes la comparent A une
sultane mollement couchde sur des coussins verts et contemplant limmensite des flots. Le printemps y est continuel. Cette fertiliti est entretenue par la riviere sainte, la
Cadicha, qui la coupe en deux et arrose tous ses jardins.
Cette riviere prend sa source aux pieds des fameux cedres
du Liban, traverse la vallee sainte par excellence, la Cadicha d'ouelle tire son nom (et cela parce qu'autrefois cette
vallee avait dtd sanctifide par les anachoretes); elle regoit
dans ses capricieux meandres les eaux de plusieurs affluents
qui la grossissent, et vient enfin arroser les plaines de Tripoli, puis se jeter finalement dans la mer, apres un parcours
de 5 lieues et demie.
Aujourd'hui, les patriarches maronites ont choisi, dans
cette vallee, Dimane pour residence d'dte et Bikerke pour
residence d'hiver. Cette derniere est vraiment un palais pa-
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triarcal. Construite sur le penchant verdoyant et boise
d'une colline elevie, isolde de toute habitation et commandant le pays d'alentour, elle est dans une position magnifique et jouit d'une vue admirable.
Elle a 6td entierement bitie a i'europienne, d'apris le
plan du frere lazariste Leonard Delanuit et sous sa direction. II en a td I'architecte aussi bien quede Dimane, qui
se construit sur un plan nouveau et qui l'emportera sur
Bekerki. Non loin de ce palais et separd par la vallie de
Harache et un mamelon denude et solitaire qui cache Bekerkd, est le coll6ge des Lazaristes d'Antoura, un des
plus beaux et des plus renommis de Syrie.
Rachid ConRY, pr. miss.

Lettre de M. Jiremie AouN, prdtre de la Mission,

a M. FIAT, Supdrieur gendral.
Tripoli de Syrie, le 2o

novembre

Igoz.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binddiction, s'il vous plait !
Depuis le mois de mars de cette annie, les missionnaires
de Tripoli ont donn6 sept missions, trois retraites ecclsiastiques a cent quarante pritres, et six retraites aux laiques, a Tripoli et a Eden.
Dans la premi&re mission, nous avons rencontre beaucoup d'ignorance dans le peuple. C'est que cette mission
se donnait aux habitants de hameaux disperses au milieu
des musulmans, des Grecs schismatiques et des Ansarids.
Les musulmans de l'endroit sont plus fanatiques encore
que les autres et ils exercent une vraie tyrannie sur ces catholiques, dont la plupart sont leurs fermiers. Les Grecs, outre
Fignorance, ont beaucoup de pratiques superstitieuses, et
les Ansarids, de fait, n'ont aucune religion.
Les catholiques qui se trouvent dans ce milieu sont done
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priv6s de Pinstruction religieuse n6cessaire, et ils sont
exposes aux superstitions, parce qu'ils ndgligent d'aller se
faire instruire dans les villages voisins. Cependant, t la
vue des missionnaires qui viennent a la recherche de leurs
Ames A travers les collines et les montagnes, la foi se
reveille, la grace triomphe, et bient6t tous accourent A
notre voix pour se faire instruire, laver leurs consciences
dans les eaux salutaires de la pinitence et se fortifier par la
reception du pain des anges. Parmi les retardataires, un
homme a fait sa premiere communion a l'age de vingt-six
ans. Autrefois, il fuyait le prdtre et l'6glise, et maintenant
le voila comme un agneau a c6td des missionnaires.
Apres cette mission, nous nous sommes transportis dans
d'autres viiiages plus peuples, dont I'un compte plus de
trois mille habitants, tous catholiques ou maronites. Ces
villages sont situds tout le long de la vallde des Saints, A
deux heures des cedres du Liban. On appelle cet endroit la
vallee des Saints, parce que, autrefois, les chretiens, pour
eviter la pers6cution des infideles et conserver leur foi,
abandonnerent les villes, les plaines, leurs propres richesses, et vinrent se refugier dans des grottes au milieu de ces
montagnes, ou ils sanctifierent leurs ames. Des deux c6tes
de la vallee on voit, encore maintenant, des cellules creusees dans le roc et des eglises echelonnees tout le long. Jusqu'A nos jours, les habitants de ces villages etaient renommes par leur foi vive et leur tendre piete. Mais qu'est-il
arriv i ces braves chretiens, dont les ancitres avaient tout
sacrifi6 pour conserver leur foi ? Ce peuple, dont ni les
persecutions des musulmans, ni les suggestions des hdresiarques n'ont pu ibranlei la foi, est bien tentd maintenant par l'appat des richesses de l'Amdrique. On voit
periodiquement des centaines de personnes, de tout age et
de toute condition, quitter leurs chers villages et s'embarquer pour des pays lointains, a la recherche de la fortune,
sans avoir assez de souci peut-atre de leurs ames et de leur
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felicite eternelle. Ainsi, dans les villages oii nous venons
de donner la mission, il n'y a pas une famille qui n'ait
actuellement une ou deux personnes en Amerique ou en
Afrique. Parmi ceux qui se trouvent dans les villages, les
uns ont passe trois ans, les autres dix, et beaucoup quinze
ou vingt a l'6tranger, a courir d'un pays a un autre, laissant trop souvent de c6td leurs pratiques religieuses, et
rapportant ici, avec un peu d'argent, parfois des maladies
et des erreurs. Nous tachons, et non sans succes communement, de les ramener a leurs anciennes et religieuses
habitudes; les mires et les sceurs nous en supplient.
Dans un village de plus de trois mille ames, il y avait
trois concubinaires, plusienrs ivrognes, quelques-uns frequentaient deja les jeux; or, tous, par la grace de [Dieu,
quitterent ces mauvaises habitudes et se sont presentes aux

sacrements. Les missionnaires, ii est vrai, sont allis les
chercher dans leurs maisons, dans les cabarets, au travail.
Le jour de la communion, tout le monde pleurait de joie,
les uns d'avoir trouve la paix de leur propre conscience,
les autres du retour de leurs parents ou de leurs amis.
Deux Grecs schismatiques qui assistaient aux sermons,
ne pouvant plus resister a la grace, vinrent chercher aupres
de nous le remede salutaire pour leurs ames malades. L'ua
d'eux tomba malade pendant la mission, fit son abjuration
devant nous et mourut en bon catholique. Le second fit son
abjuration devant Sa Beatitude le patriarche maronite, dont
la residence d'itd dtait a unedemi-lieue de la mission.
Aussi quelle joie et quelle consolation pour le coeur paternel de Sa Bdatitude le patriarche maronite, quand je suis
alle lui rendre compte du resultat de nos missions donnies
dans son diocese! « Allez, mon Pere, me dit-il, allez dans
tous ces villages, prdchez, enseignez, priez et faites prier le
peuple pour que le bon Dieu iloigne de nous sa colere et
preserve les bons chretiens du Liban de la contagion des
mauvaises moeurs et de l'erreur des incredules. a II daigna

-

204 -

ajouter: a Oui, j'aime les Lazaristes et leur supirieur
general, le P. Fiat. Que le bon Dieu les multiplie et les
conserve avec les soeurs, les bonnes Filles de la Charitd! ,
Je finis, mon tres honors Pere, en demandant de nouveau votre benediction pour la mission, pour nos auxiliaires, pour les confreres et pour votre fils divou6.
Jeremie AouN.
Lettre de la swur REBONDIN, Fille de la Charite, A la
ltrbs
honoree Mere KIEFFER, d Paris.
Jerusalem, 15 decembre 19o2.

MA TRES HONOREE MERE,

La gr.ice de Notre-Seigneursoft avec nous pour jamais t
Ma soeur Sion ddsirait vous raconter elle-meme, en
detail, les evenements de ces temps derniers en Palestine;
ne le pouvant en ce moment, je vais tAcher de le faire a sa
place.
Au commencement du mois d'octobre, le cholera se
declara a Gaza, puis a Lydda, d'une maniere effrayante;
les victimes succombaient au bout de quelques heures. A
Gaza, les morts, en moyenne, atteignaient par jour le
nombre de soixante et plus; a Lydda, village beaucoup
plus petit, situe entre Jaffa et Jerusalem, c'etaient chaque
jour trente et quarante malades qui partaient de ce monde.
La panique devint generale.
Les autoritjs musulmanes firent alors dtablir des cordons sanitaires tout autour de la ville sainte, pour la pr6server de la contagion; mais on vit le terrible fleau se propager a Jaffa, a Coubab, a Leffta, a Jdricho, a Tibdriade
et dans les villages environnants, A Nazareth, oi les panvres Arabes mouraient comme des mouches. Le pacha et le
president de la municipalite, inquiets, redoublerent de zele
pour prendre les precautions n6cessaires en pareil cas.
Toutes les communications entre Jaffa et Jerusalem ces-
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serent; le chemin de fer fut arratd, et aucune marchandise
ne put plus arriver a Jdrusalem. Les memes mesures furent
prises pourtous les villages envircnnants, de sorte qu'on
se demandait si la famine, plus tei-rible encore que la maladie, n'allait pas faire perir plus de monde.
Ces messieurs ne s'en tinrent pas 1. Le president vint un
matin trouver ma soeur Sion et la pria de vouloir bien
s'occuper d'installer un lazaret, aux frais du gouvernement, loin de Jerusalem, sur la route de Jdricho, pour
eloigner la contagion de la ville, si un ou deux cas se prdsentaient; il ajouta que, comme on n'avait pas assez d'argent pour pouvoir tenir deux h6pitaux, on prendrait le
personnel de 'h6pital municipal et on fermerait ce dernier
tout le temps que durerait l'dpidemie. Le president, en
demandant le concours de ma sceur Sion, la pria mdme de
vouloir bien se charger elle-mnme de linstallation entiere
du lazaret. Une voiture fut mise a sa disposition et toute
libertd lui fut donnee pour agir.
Ma sceur supdrieure accepta de se charger de tout et,
huit jours aprbs, le lazaret etait apte A recevoir une quinzaine de choleriques, sous trois grandes tentes parfaitement
amenagees, sur un terrain appartenant aux RR. PP. Benedictins, qui bien volontiers le prdtaient pour la circonstance; ils avaient en outre cdde, pour le personnel, quatre
chambrettes, qui se trouvaient alors pleines de terre, de
pierres et de chaux. Sous la sage direction de notre bonne
seur Sion, le tout subit bient6t une telle transformation,
que quand ces messieurs revinrent voir les lieux, ils ne
reconnaissaient plus rien; ils remerci6rent vivement ma
seur de tout ce qu'elle avait fait, lui disant soute leur
reconnaissance et lui temoignant leur entiere satisfaction.
Jusqu'A present, grace aux ferventes prieres, Jdrusalem
ayant iet dpargn6, le lazaret n'a pas encore servi.
Quelques jours apr6s que les travaux furent termines,
les nouvelles de Gaza et Lydda itant de plus en plus mau-
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vaises, S. E. le pacha fit demander i aa soeur Sion si elle
n'aurait pas la charite d'envoyer quelqugs sceurs dans
les deux endroits pour porter secours aux pauvres contamines, si elle ne craindrait pas d'aller exposer st vie en
soignant cete terrible maladie; ma sceur repondit quaavec
la grace de Dieu, elle, pas plus que ses soeurs ne craignaient
la mort, et qu'elle etait prete a partir avec deux soeurs.
Cette reponse fut portde au pacha et au president, qui en
furent ires touches. M. le consul gendral de France conseilla aussi a notre bonne sceur Sion de ne point refuser
d'aller A Gaza et & Lydda. Naturellement, tous les frais de
voyage, de vivres, de medicaments, seraient soldis par le
gouvernement qui, de plus, devait donner une escorte aux
sceurs pour les garder &Gaza, ville tres fanatique; pendant
plusieurs jours on se prdpara au dipart. Mais Dieu se contenta encore de la bonne volontd et sembla arreter le fldau
pour un peu de temps; les nouvelles arriverent meilleures
et kl pacha nous fit dire qu'on retarderait le d6part, puisque le mal semblait s'arrdter.
Quelques jours apres, le dimanche, vers dix heures, un
employe du gouvernement vint chercher nos soeurs de
Ph6pital, disant, en secret, pour ne point donner la panique,
qu'un malheureux Circassien, echapp6 de Jericho, dtait
atteint du cholera et qu'on 1'avait port aI la prison de l'h6pital (chambres particulibres en dehors de l'h6pital municipal oi on soigne les prisonniers), et qu'il venait chercher
deux sceurs pour le soigner. Ma soeur Soto et ma sceur
Chaloub partirent aussit6t; nous ne devious les revoir que
hblt jours apr6s, car, en effet, c'dtait bien un choldrique; ii
mourait le lendemain matin A quatre heures. Nos soeurs le
soignerent toute la nuit, seules, car le compagnon du malheureux malade, que l'on avait enfermd avec lui pour le
soigner, dtait si frappe, qu'il ressemblait plut6t a une momie d'Egypte qu'aun etre humain; ce que voyant, nos
soeurs le firent entrer dans la chambre voisine, afin qu'il
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ne leur donnat plus d'embarras. Le lundi, les autoritis
locales et les midicins arriverent pour constater le deces,
et chacun se bouchant le nez, pour ne point etre contamine, et se lavant les mains dans une solution d'eau pheniquce. Ces autoritis diciderent que tout ce qui avait servi
au malade fut bruli, puis signifierent a nos deux sceurs
qu'elles etaient en quarantaiue pour huit jours et qu'il
fallait qu'elles cessent toute communication avec notre
maison; de plus, qu'elles devaient fumiger leurs habits
pendant vingt-quatre heures, etc. Apresquoi,ces messieurs
se retirerent et on proceda a lenterrement du defunt, qui
se fit ainsi.
Sur un chariot long et etroit, une dpaisse couche de
chaux vive avait tde mise, et c'est sur ce lit d'une parfaite
blancheur que fut depose le cadavre avec ses draps et ses
couvertures; on le recouvrit encore de chaux vive, pendant
que du haut du minaret (lieu ilev6 ou lesTurcs annoncent
l'heure de la prikre),deux pharmaciens fumigeaient le chariot et le mort avec une pompe (pulvirisateur) longue d'un
metre, et riman, ou cure turc, et plusieurs autres Turcs
faisaient leurs prieres funebres, en se bouchant les oreilles
et soufflant a droite et a gauche pour eloigner le maiuvais
esprit. La cedrmonie terminde, on partit a fond de train
enterrer le malheureux bien loin et A trois metres de profondeur, dans une fosse pleine de chaux.
Mais ce ne fut pas tout pour nos pauvres soeurs; restees
dans I'h6pital, il leur fallut de suite proceder a Pexdcution
des ordres donnes. Personne ne voulant s'approcher d'elles
de crainte de prendre leimal,elles furent obligdes de trainer
elles-mimes dehors, dans un champ, toute la literie, paillasse, matelas, et elles y mirent le feu; roperation terminee,
il s'agissaitde fumiger leurs habits; n'en ayant pas pour changer, elles resolurent de se mettre au lit i six heures et de ne
se relever qu'a six heures le lendemain. Pendant ce temps,
leurs vetements se fumigeraient dans une autre chambre.
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Elles ne furentreleviesde leur quarantaine que le dimanche suivant. A cinq heures un quart du matin, elles itaient
de retour; toutes, ma soeur supdrieure en thte, nous allimes
au-devant d'elles jusqu' la grande porte de l'hospice; nous
les recCmes a bras ouverts, leur donnant a chacune un baiser, en silence, vu le moment solennel. Mais ii fallait les
feter; au diner, nous leur chantAmes un vivat en musique,
pour enterrer les microbes, et leur fimes un discours de
circonstance: c'itait charmant, ma tres honorie Mere, et
cela leur fit oublier les longs huit jours d'exil.
Maintenant le fliau n'est pas dteint, mais semble respecter la ville sainte et Bethleem. Depuis les premieres
nouvelles du choldra, ii y a bient6t pres de trois mois,
nous faisons la procession chaque jour; la statue et les reliques de saint Roch sont portdes par nos enfants, disant le
chapelet et les litanies de ce grand saint, pour obtenir
d'etres preservdes; car si le cholera 6clatait A Jerusalem, ce
serait terrible. Nous avons contiance en la misdricorde du
Seigneur, .il ne nous abandonnera pas et exaucera nos
prieres.
Nous pouvons remercier le bon Dieu de nous garder et
protdger si ddlicatement ; on le sent si bien, on le voit si
clairement qu'on en a le coeur plein de joie et de consolation, mnme au milieu des plus grandes peines.
Ma bonne sceur Sion me prie de vous offrir son filial
respect. Croyez-moi, ma tres honorde Mere, en ramour
de Jesus et Marie immaculde, votre tres humble et tres
obeissante fille, .

Sceur REBONDIN

AFRIQUE
VICARIAT APOSTOLIQUE

DE MADAGASCAR-SUD
Lettre de M. BERTRAND, prdtrede la Mission A M. A. FIAT,

Superieur gdndral.
Ambohipeno, le 14 janvier 1902.
MONSIEUR

ST TRIS HONORt PiRE,

Votre benddiction, s'il vous plait.
Le bon Dieu semble benir nos efforts : les enfants
mettent ici beaucoup de bonne volonte Aapprendre le catdchisme; on peut esperer une belle moisson d'ames dans
cette vallie de la Matatane, si chore au coeur de notre
ancien confrere, -M. Nacquart, et que M. Manid, vers la
meme epoque, avait ddjA commence a ivangeliser.
D'aprds le tome IX des Mdmoires de la Congregation, et
surtout d'apr6s les traditions conservees chez les gens du
pays, - traditions ecrites en langue malgache avec des
caracteres arabes, - M. Manid avait quittd Fort-Dauphin
apres le massacre de M. Etienne, et
ctait venu s'itablir dans
la valle de la Matatane, a Ivato. II n'y demeura que peu
de temps (aoit 1666-fevrier 1667); les fievres et le
manque de soins durent 'emporter bien vite. Les habitants
de ce village montrent encore quelq;iss verroteries que
leurs ancdtres requrent de lui en dchange des poules et du
riz qu'ils lui vendaient; ils m'ont montr6 l'emplacement de
sa case et la pierre sous laquelle, suivant la coutume malgache, ii fut enterre. J'ai fait creuser A cet endroit, dans
Pespoir de retrouver quelques restes de ce venere confrere,
mais jusqu'ici mes recherches sont infructueuses.
Toutefois l'Ame de M. Manie doit etre heureuse envoyant
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que nous avons repris possession du poste qu'il avait
choisi. Actuellement, M. Brunel va chaque jour a Ivato
faire l'ecole aux enfants : il en a deja reuni une centaine
qui donnent de bonnes espdrances. Nul doute que notre
venerd prddCcesseur n'ait obtenu de Dieu une benediction
toute particuliere pour ces pauvres Malgaches de la vallee
de la Matatane.
En me recommandant a vos prieres, je vous prie, Monsieur et tres honore Pere, d'agrder, etc.

F. BERTRAND.

Lettre de la sceur DELAPERCHE, Fille de la Chariti,a la
tr&s honoree Mere KIEFFER.
Farafangana, le 5 decembre 19o2.
MA TRES HONOREE MiRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamais
Je suis heureuse de venir encore une fois vous remercier
de m'avoir, avec notre tres honord Pere, nommee pour 8ere
employde au service des pauvres 16preux de Farafangana.
La compagne, soeur Marthe, qui est avec moi, vous adresse
le mime remerciement. Quelle consolation pour nous en
servant ces pauvres 8tres, en pansant leurs plaies horribles, de savoir que nous servons rdellement Notre-Seigneur qui, pour nos pechds, a eit compare a un lepreux
dans sa Passion!
11 est vrai qu'a Farafangana j'ai parfaitement retrouve
les pauvres lepreux de Jerusalem; par consdquent, cela
n'etait pas nouveau pour moi. Mais ici, ma tr6s honoree
Mere, ils sont beaucoup plus nombreux. Leur nombre est
arrive a deux cent quatre-vingt-seize. Nous devons les panser tons les jours, non pas tous, mais chaque jour au moins
un village ou un village et demi (ce que j'appellerai mieux
un camp); c'est A peu pres, en moyenne, une cinquantaine, je parle des plus atteints, et sans compter ceux qui
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ont de moindres plaies ou qui ont besoin de remedes, soit
pour les yeux, etc.
Avec des soins assidus et une nourriture suffisante et
saine, et surtout la proprete que nous tachons de leur inculquer, leurs plaies pourront peut-etre se cicatriser et
s'amoindrir, comme cela etait arrive a Jerusalem. Mais,
pour ces plaies terribles, qui prennent tout un bras, toute
une jambe, parfoisles deuxensemble, il nous faut du vieux
linge pour des bandes, soit toile ou coton. Quelle serait
done votre bonte, ma tres honorde Mere, de nous en faire
parvenir le plus possible! Nous sommes vite A sec, parce
qu'on ne peut pas faire servir de nouveau ce linge en le
lavant; on doit le brfler. La charpie aussi nous serait
bien nlcessaire pour remplir de gros trous de leurs plaies.
Pour leurs ames, comme pour leurs corps, nous riclamons le secours de vos prieres et de celles de nos soeurs a
l'habit et de nos seurs du seminaire. Ce matin, un de ces
pauvres lepreux est mort. II avait d'abord refuse au bon
P. Lasne de recevoir le bapteme, disant que cela faisait
mourir. Heureusement il s'est ravis6, et apres avoir fait
rappeler M. Lasne, il a requ le bapteme hier soir. II
6tait bien juste temps pour conquerir le paradis. C'itait un
homme de trente ans; il avait tout le corps pris. Quelle
ddlivrance! Quelle joie pour lui en entrant au ciel! Esperons que, par sa protection, il viendra au secours de ses
infortunes compagnons et qu'il leur obtiendra de n'avoir
plus peur de recevoir le bapteme. Toute leur religion
consiste en superstitions ridicules.
Ma compagne, sceur Marthe, est tres courageuse; je la
trouve bien edifiante.
Agreez, ma tres honoree Mere, l'expression de nos sentiments respectueux et devouds.
Votre tres humble et tres obdissante fille.
Soeur DELAPERCHE.

AM RIQUE
GUATEMALA
Le Guatimala est un Etat situe entre le Mexique et la
Republique de Honduras, dans l'Amerique centrale.
a Ce pays appartint, comme on le salt, a 1'Espagne pendant trois siecles. En 1821, suivant l'exemple des autres colonies espagnoles, il se declara indipendant, s'unit d'abord
an Mexique en 182r, s'en sipara en 1823, forma une rdpublique fiderale avec les Etats voisins, et reprit, en 1840,
son independance. II a fait avec Rome un concordat qui
fut signe en i853. Une convention presque identique avec
le Saint-Siege fut signee par le Honduras en 1861, par
Costa-Rica en 1853, et par Nicaragua en 1863.
( Ecclesiastiquement, Guatemala, capitale du Guatimala,
est metropole. Elle a comme suffragants Comayagua, de la
Rdpublique de Honduras; Saint-Joseph de Costa-Rica,
appartenant a la Rdpublique de ce nom; Nicaragua, qui
relive de l'Etat de Nicaragua, et San-Salvador, capitale de
]a Ripublique de Salvador.
a Tous les sieges suffragants de cette m6tropole sont
done des capitales de petits Etats indipendants. (Dictionnaire de thdologie, de Vacant; v" Amdrique espagnole.)
Une des principales villes du Guatemala est Quesaltenango; les Filles de la Charitd y ont un itablissement.
Voici ce qu'ecrivait recemment la supdrieure de cette
maison.
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Lettre de la swur THouLUC, Fille de la Charitd, d la tr&s
honorde Mere KIEFFER.
Quesaltenango, 21 novembre 1902.
MA TRES HONORRE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamaisI
Les tristes choses que nous apprenons de notre chere
France ne sont que le trop fidile echo de nos tristesses
locales. Aux epreuves qui viennent des hommes s'est
ajoutee l'eruption de trois volcans, nos terribles voisins.
L'un deces volcans s'est ouvert, le 24 octobre, en plusieurs
endroits, du c6td oppose a Quesaltenango, sur une lieue
de longueur, au pied de la montagne qui a etd notre sauvegarde. Toute la region, de l'autre c6te, a ete ruinde par
une pluie de cendre, de feu, de pierres qui a couvert la terre
A la hauteur de 2 a 3 metres en certains endroits. Les
maisons se sont dcrouldes sous le poids du sable. Plus de
mille personnes ont piri; quelques fugitifs sont arrives ici
plus morts que vifs, ayant passe cinq jours presque sans
manger ni boire; une bonne dame de nos voisines ne voulait pas reconnaitre son inari. Plusieurs sont atteints de
folie, par suite de la terreur qui regnait partout.
De notre c6td de la montagne, il n'est tombe que du
sable et de la cendre; il y en a eu une epaisseur de to A
I5 centimetres. Depuis six heures du soir, le 24 octobre,
nous voyions le volcan nous menacer; par ordre de nos
superieures de la province, nous sommes parties le lendemain, avant le jour, pour un village voisin, plus eloignu
du volcan et que n'atteignait pas le fl6au. Nos pauvres
enfants nous ont suivies, chacune ayant son petit paquet a
la main : elles n'ont pas voulu se separer de nous, disant
qu'elles n'ont que nous au monde; et elles sont encore avec
nous, la moitie ici, l'autre moitid A Totonicapan, o& nos
effets ont eti transportes par precaution.
Telle est notre situation, ma tres honoree Mere. Depuis
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le , avril dernier, nous vivons dans les transes, ne voulant
pas abandonner nos pauvres malades, car toujours l'h6pital
les a requs et assistes. Quelques-unes de nous restent avec
eux, en attendant que les choses se calment, ou que le bon
Dieu nous manifeste sa volontd d'une maniere positive.
Quoi qu'il en soit, ma tres honoree Mere, nous ne laissons pas que de penser beaucoup a nos vineres supdrieurs,
de prier pour eux. Que Notre-Seigneur vous comble de ses
graces pour 1'annde prochaine, c'est le vaeu le plus ardent
de vos filles de Quezaltenango.

Soeur THOULUC.

EQUATEUR
Nous avons requ communication de tr&s intdressants renseignements sur Mgr Schumacher, C. M., evdque de Portoviejo, ddcede au mois d'aodt 19o2. Ils prendront place
dans le prochain volume de Notices de nos Missionnaires.
Lettre de M. BAUDELET, pretre de la Mission,

a M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Guayaquil, ie 17 dCiembre iqo2.

MONSIEUR ET TRS HONORE P-RE,

Votre benddiction, s'il vous plait
Nos deux chers freres etudiants, MM. de Lion et Azambre, apres quelques jours de quarantaine a Panama et a
Paita, sont enfin arrives A Guayaquil, le 9 ddcembre. Le
lendemain, sans plus tarder et pour dviter la fievre jaune,
ils sont partis par la nouvelle ligne du chemin de fer qui
les conduit, ce premier jour, jusqu'a Alausi dans la Sierra,
on terre des montagnes. Le deuxieme jour, ils iront a
cheval jusqu'a Guamote. La, ils prendront la diligence jusqu'A Amboto, oil ii y a une maison de Filles de la Charite.
Et de 1a, avec la mime diligence, ils iront jusqu'A Quito.
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De telle sorte que, s'ils n'ont pas eprouve de retard en chemin, ils auront pu arriver le z3 ou le 14 au soir a la capitale.
AGuayaquil, l'annie qui s'achive a et6 pour les Filles de
la Chariti de l'h6pital civil et du coll6ge de la] Providence,
tenu aussi par elles et qui se trouvait tout pros, ainsi que
pour nous; prdtres de la Mission, qui sommes leurs chapelains, une annie d'epreuves, depuis le grand incendie du
16 au 17 juillet, qui a detruit environ un tiers de Guayaquil. L'h6pital et le college ditruits, les soeurs ont dQ se
retirer l'asile Calderon, fonde il y a quelques annies par
une bonne dame qui, a sa mort, a laissi, 1a la Societe de
Bienfaisance, 25 ooo sucres' pour la preservation d'un certain nombre de jeunes filles. Et comme MM. les administrateurs de la Bienfaisance ne savaient pas encore bien
l'endroit ou ils pourraient mettre cet asile, un monsieur
s'est presentd et a offert to ooo sucres si on voulait le
construire dans son quartier et y ouvrir une dcole externe
de jeunes filles, parce qu'il n'en existait pas encore en cet
endroit. Naturellement, ces messieurs de la Bienfaisance ont
accepts I'offre, et ils ont fait construire l'asile a l'extremite
ouest de Guayaquil, A une demi-lieue de notre maison.
Cet etablissement, pour lequel les supdrieurs avaient
disigni quatre seurs, a rendu, dans cette circonstance de
l'incendie, de grands services; mais il faut avouer qu'il est
bien etroit pour loger de vingt-cinq B trente soeurs, et que
pour ce motif les soeurs de cette maison ont di passablement souffrir. Pour ce motif aussi, les seurs continuent
leurs oeuvres, semxes par-ci par-l1, a dix miautes ou un
quart d'heure de leur maison. Ainsi en est-il de lh6pital
civil, qui se trouve maintenant dans un hippodrome qui
peut contenir tout au plus de cent cinquante a deux cents
malades. Et comme lh6pital n'etait pas assez grand pour
i. Sucre, monoaie dont la valeur nominale est de I franc.
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contenir hommes et femmes, ils ont envoyd celles-ci &
I'hospice du Sacre-Caeur-de-Jesus, tenu aussi par les Filles
de la Charitd, a peu pres a une lieue de Calderon, de I'autre
c6te de la ville. Dans les environs, les Filles de la Chariti
ont une autre maison qu'elles louent pour y faire la
dasse.
Tout cela laisse entendre que l'incendie a 6ti une grande
.prcu-c pour les Filles de ia Charite de i'nopital et de la
Providence, ou plut6t qu'il leur a offert une belle occasion de pratiquer la patience, la conformitd a la volonti
de Dieu, et ainsi de miriter beaucoup pour le ciel. Dans
ces circonstances difficiles, la Providence a ete tres bonne
pour elles. Elle a permis qu'elles aient A I'h6pital un
inspecteur tres devoud qui, aussit6t apres le desastre de
l'incendie, a su trouver un edifice pour les malades, des
chambres pour les sceurs, des appartements pour les a pratiquants a ou carabins, des salles pour les differentes especes
de maladies, etc., etc.
11 a etd on ne peut plus genireux. II a mime mis A la
disposition des sceurs une voiture pour qu'elles puissent
facilement et sans trop de fatigues aller d'une maison a
une autre, la payant lui-meme 203 sucres par mois. Ce
monsieur, qui est anglais, Master Mass, est venu s'etablir a
Guayaquil, ii y a dija quelques annees; dernierement, il
s'est fait catholique, en se mariant A une catholique du
pays. Aprbs I'incendie, la Bienfaisance ayant pris la risolution de bitir en dehors de la ville le nouvel hospice
civil, pour la construction duquel le gouvernement doit
donner 25o ooo sucres, et, a la place de l'h6pital bral6, de

relever un petit ddifice qui doit etre seulement comme la
succursale du grand h6pital, M. Mass, pour acceldrer les
travaux de reconstruction dudit edifice qu'on appelle
SAsile de maternit6 D, remit, quelques jours apr6s rincendie, 25 ooo sucres de son avoir entre les mains du president de la Bienfaisance. Cet asile, dit-on, coatera pres de
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6oooo sucres. II y a deja quelque temps, M. Mass avait
promis qu'il serait pret, le z5 dicembre, fete de la Nativite
de Notre-Seigneur, pour etre benit et pour qu'on cilebre la
premiere messe dans la petite chapelle. J'ignore encore si
cela pourra se rialiser. Ainsi, les Filles de la Charite pourront revenir promptement dans le centre de la ville, et, avec
la grace de Dieu, se remettre pen a peu de leurs epreuves.
M. Ortiz, qui se porte a merveiiie quoiqu'ii doive chaque
jour entendre quelques confessions des malades de la fievre
jaune, s'unit a moi pour vous offrir nos voeux de bonne et
sainte annee et vous assurer du secours de nos humbles
prieres pour que vous puissiez faire face aux difficultis des
moments penibles par lesquels passe en ce moment la
France catholique.
F. BAUDELET.
Veuillez agreer, etc.
P.-S. -

Demain, je chanterai la messe du Requiem pour

le repos de Fame de ma seur Dardignac, visitatrice de la
province de l'Equateur, dicidde hier.

BRESIL
Lettre de M. ZINGERL, pritre de la Mission, a M. MILON,
secretairegendral.
Petropolis, Ie 13 janvier 19o3.
MONSIEUR ET TRS HONORA CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous a jamais!
Vous disirez quelques renseignements sur nos oeuvres et
sur notre maison de Petropolis. Si nous nous placions en
face des batiments, vous les verriez disposes en amphitheatre sur le flanc de la montagne; ils n'apparaitraient
alors qu'incompletement : le rez-de-chaussee et le premier
itage du college sont caches par les batiments de la maison
de formation, laquelle est par devant. Vous pourriez consta-
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ter que le clocheton n'est pas an milieu des constructions;

c'est que le bitiment n'est pas achev6; la partie qui reste a
ilever n'est qu'a fleur de terre. Ce batiment date de I897;
les pieces principales: l'etude, les dortoirs et le refectoire
ne laissent rien A desirer.

Cette belle organisation matirielle, jointe a lestime qu'ont
su obtenir les educateurs, a meritE a l'etablissement les

faveurs du gouvernement; depuis go1900, il bineficie de tous
les privileges des icoles secondaires de l'Etat. Nos confreres
bresiliens de Petropolis peuvent confdrer les grades dans
des examens auxquels assiste un representant du ministere de F'Instruction publique. On suit naturellement les
programmes de PEtat, copids des programmes europeens.
Pour suivre le cours officiel, it faut avoir passi un examen d'aptitude; le college se charge de la preparation i
cet examen, par un cours primaire repondant au programme
de nos icoles communales de France. Le cours officiel dare
six ans et se couronne par la philosophie, dont on n'itudie
que le seul traite de la logique.
Outre le college, nos confreres donnent aussi leurs soins
A vingt ou trente jeunes gens qui out Pintention de se faire
pratres. Ils forment une division a part et n'ont de rapports
avec le college que daris les classes; encore ne suivent-ils
pas les cours des langues; durant ce temps, on leur fait des
classes supplementaires de latin.
De l'dcole apostolique, nous descendons A notre seminaire interne dont les sujets viennent de I'ecole apostolique
ou des grands seminaires.
A Noel dernier, les premiers siminaristes ont prononcd
les voeux et ont inaugure la categorie des etudiants. Voilk
done la maison de Petropolis devenue de nouveau une
maison complete de formation. Daigne Dieu Ia benir, car
les sujets sont necessaires a cette si interessante province,
notamment pour les missions.
Nos confreres a qui la santi le permet, apres leur dur
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travail de neuf mois d'enseignement, vont exercer le ministire aux champs; ils reviennent toujours contents du bien
sensible fait i des ames qui sont ici naturellement chritiennes, mais tres souvent ignorantes et bien abandonnies.
La ville a un agriable cachet d'originalitd. Petropolis est
un jeune evechi n'existant que depuis sept ans, et qui en
est A son second pasteur, Mgr D. Joa6 Braga, precedemment secretaire de Mgr Congalves; il a couronne au grand
l&
i_
----.
.
.
-'_-*-*-jseminaire oe v arianna ses
humanites faites en Allemagne. II est jeune, tres

actif ; ses relations avec
nos confreres sont des plus
bienveillantes.
Petropolis, ancienne capitale de I'Etat de Rio de
Janeiro et sur le point de le
redevenir, est sise au nord
de la capitale f6derale, de
laquelle elle est iloignee de
6o kilometres. Le trajet se
fait moitii en bateau a vaneur sur la famense bale
de Saint-Sdbastien a Rio de Janeiro, moiti6 en train; ce

chemin de fer est, comme le bateau a vapeur, entre les
Smains anglaises. Apres vous avoir recueilli dans la plaine,
ce chemin de fer vous mene i travers la chaine de montagnes appelie Estrella (Etoile) et vous ddpose a une
hauteur de 8oo metres. Ce train se borne a deux voyages
par jour .: le matin, il descend les hommes d'affaires,
et il les ramene le soir. C'est un trajet ravissant i travers ces fordts aux grands arbres et aux plantes tropicales: A un endroit donnd, vous voyez A vos pieds la mer
et la capitale; c'est fierique!
Outre ce train, la Leopoldina, ii y a le chemin de fer de
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l'intirieur qui, passant par Petropolis, aboutit i Rio. On
parle aussi de r6unir ces deux villes par un tramway ilectrique.
La population est d'environ 8ooo habitants, dit-on,
pour cette ancienne colonie allemande, le Versailles des
empereurs du Bresil.
Si vous voulez bien, tout en nous promenant A travers
cette cite, nous allons faire connaissance avec ces fortunes
Petropolitains. D'abord, nous mentionnerons le clergd; a
c6td du zdle pasteur du diocese, nous voyons M. le cure
qui est aide dans son laborieux ininistire par un chapelain, vieillard venerable, ancien proprietaire de notre
maison de formation, et par M. Faum6nier d'un pensionnat tres frequente, dirig6 par les Dames de Sion. Ces
pritres, trop peu nombreux, trouvent un utile appui
dans les RR. PP. Franciscain# allemands, qui ont ici une
importante maison et se consacrent A l'instruction de
lenfance; leur chapelle ou eglise est assez vaste, et les
fideles y affluent, mime de la campagne : la parole de Dieu
y est distribude en portugais et en allemand. Les fils de
Saint-Francois sont en outre aum6niers des soeurs allemandes de Sainte-Catherine. Ces soeurs se devouent a
l'instruction des filles et donnent leurs soins aux malades
de Fh6pital de la ville. Les campagnes aussi se ressentent
de la presence de ces bons religieux, qui vont exercer leur
ministere assez loin dans les terres.
A c6te de ces serviteurs et de ces servantes de Dieu, les
Filles de Saint-Vincent ont bien de quoi deployer leur
zele. Les Filles de la Charite, dans un vaste etablissement dont les batiments s'etendent sur un coteau, tiennent
un pensionnat avec un dortoir de cent dix lits, un orphelinat de filles et de garcons; un externat pour les enfants
pauvres : tel est leur vaste champ de travail.
Parmi ces oeuvres charitables ouvertes par le zeie et
la foi a tous les rangs de la socidte, nous voyons un
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vaste bitiment, temoignage de la libdraliti de P'empire
chretien du Brisil. Derriere ses grandioses enceintes, de
.pieuses Bresiliennes, libres de tout engagement, se vouent
a l'ducation de nombreuses orphelines; mais l'etat precaire des ressources les oblige A borner leur activite. II y a
aussi dans la ville quelques autres colleges de moindre
importance. Les monuments de la ville sont peu nombreux; on.cite le palais des Finances, edifice grandiose. Un
monument tristement eloquent, c'est la cathedrale gothique,
dont les constructions n'avancent pas, faute d'argent; on la
dirait dans l'attitude de la priere, levant vers le ciel en
suppliante ses ogives commencdes; helas! a c6td, le protestant a su orner son temple d'une belle fleche qui s'ilve
triomphante vers le ciel. II faut mentionner aussi le palais
de l'empereur, occupe actuellement par limportant personnel des Dames de Sion, et le palais de I'impdratrice,
qu'habite le ministre d'Allemagne.
Mais la vraie beaute de Petropolis ne vient pas de l'art
humain. La nature et son divin architecte y ont pourvu.
En choisissant ces lieux pour y resider, don Pedro avait fait
preuve de goIt, et la foule y est accourue : diplomates,
gros commerqants, rentiers, docteurs is lettres et en medecine, plebe multicoiore.
La ville est traversie par cinq rues principales, dont trois
paralleles entre elles et les deux autres transversales. Les
noms de ces rues rappellent les grands faits historiques qui
font palpiter le coeur du Brdsilien :7 septembre 182 , independance; 7 avril 1822, abdication de Pedro I"; i" mars
1870, fin de la'guerre du Paraguay; I3 mai 1888, abolition
de I'esclavage; 15 novembre 1889, proclamation de la Ripublique. Adossdes aux montagnes et separies entre elles par
ces mimes rochers, les rues ont un cachet pittoresque et
forment des quartiers distincts. La principale, I'avenue
Koeller, ainsi nommie en souvenir du premier colon
allemand, est traversde par un canal qui entretient la
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proprete dans la ville, tout en y rdpandant la fraicheur.
Cette avenue est tr6s large et offre une promenade des plus
agreables. C'est la cite des families riches. Les villas sont
plus ou moins retirdes dans de beaux jardins oi la flore
europeenne se marie aux plantes tropicales; les jardins et
parcs vont se perdant dans la montagne. Cette avenue,
longue d'au moins i 5oo metres, est ornee a l'une de
ses extremites par le palais des Finances, et a I'autre
par la cathedrale, monuments que nous avons mentionnes
plus haut. Les autres rues, qui sont d'une moindre importance, constituent la ville commercante: les maisons y sont
plus pressies; elles sont ordinairement sans dtage et perfordes de nombreuses et tres hautes ouvertures : le climat le
demande ainsi.
En revenant sur nos pas, nous suivons la riviere canalisee qui, hors de la ville, reprend, avec son 4tat naturel, le
nom de Pianbanha. Cette riviere est une grande richesse :
apres avoir rafraichi et embelli la ville, elle va offrir plus
loin ses eaux a l'industrie humaine, qui en tire profit pour
l'dclairage de la ville et des environs, et pour la confection de
tissus appel.s Knationaux i qui ne le cadent en rien a ceut
d'Europe. En suivant ce bienfaisant cours d'eau un quart
d'heure durant, nous revenons a notre maison, le college
Saint-Vincent, situ6 au nord de la ville. C'est ici, Monsieur le Secretaire gineral, que je vous renouvelle mes
vaeux tout en vous faisant mes adieux, car un long chemin
me reste encore a faire. La semaine prochaine, je m'embarque pour Fortaleza.
Me recommandant a vos bonnes prikres,
Je vous prie d'agrier, etc.

P. ZINGERL9, pr. miss.
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SALVADOR
RELATION DES MISSIONS DU SALVADOR

(20 oct.

9zgo - 6 oct. 1902)
San Salvador, le 20 octobre 1902.

Apres la grande mission de Suchitoto, MM. Vaysse et
Potier quitterent la maison, pour priter leurs services au
seminaire. Pendant ce temps, M. Lafay allait a Saint-Michel
(Salvador) et i Leon (Nicaragua) pour y donner les retraites
spirituelles aux Filles de la Chariti.
La mission de Suchitoto a etd vraiment remarquable, et
par sa duree, et par ses resultats. Commencde le 20 octobre
19go, elle finit le 4 decembre. Quels fruits splendides!
4983 consciences purifiees; 240 mariages rdalisds; 320 enfants prdpards A leur premiere communion. Mime les prisonniers profitirent de la mission, car, sur la demande du
curd et avec la gracieuse autorisation de M. le maire, un
des missionnaires les instruisit pendant trois jours. L'un
d'entre eux, condamned mort pour assassinat, se risigna,
non sans peine, i la cruelle sentence, puis se confessa et
passa, dans sa petite cellule transformee en chapelle (dont
lunique ameublement consistait en une table sur laquelle
reposaient un crucifix et deux cierges incessamment allumds), les quelques heures qui lui restaient i vivre, Dieu
sait dans quelles angoisses! Dans de pareils cas, on offre des
liqueurs aux condamnis, pour les affermir contre I'abattement. Celui-ci refusa tout avec energie, jusqu'au moment
oil on le conduisit au lieu du supplice. Figurez-vous alors
le criminel, vitu d'un pantalon blanc et d'une grande blouse
noire, monrt sur une mule entre une haie de soldats, dont
la pointe de la baionnette ne le quittait pas un instant,
et
promend ainsi tras lentement par les rues de la ville.
De
temps Aautre, le lugubre cortege s'arrdte pour donner
au
hdraut le temps de crier A tue-tdte la sentence de condam-

-

225 -

nation. Mais Ie supplicii ne prite l'oreille qu'aux invocations que lui suggere le missionnaire, qui narche A ses
c6tis. C'est ainsi qu'il arriva au cimetiere, suivi d'une
multitude de curieux. La, six soldats, A cinq pas de distance, lui lancerent une dicharge en pleine poitrine. 11
mourut A l'instant, expiant ainsi ses egarements et ses faiblesses.
En mars 1902, M. Lafay et votre serviteur entreprirent
une campagne aux alentours de Suchitoto. De grandes
fermes, isolees de la ville, ayant sous leur dependance des
colons en grand nombre, lesquels, forcement, sont privds
de tout secours spirituel, jouirent du grand bienfait de Ia
mission. Saint-Christophe et la Bermuda nous retinrent du
9 mars au 21 avril. LA, point d'6glise, ni d'oratoire. On
6rigea un autel P'extrimitd d'un des corridors de la ferme,
qui, par le fait, se transforma en eglise oi6 le monde accourut pour entendre les pridications et reformer sa conduite.
De retour Ala maison, des retraites aux enfants de la premiere communion, ainsi qu'aux pauvres assistes par les
Dames de la Charit6, nous occuperent quelque temps.
Le 6 juillet, nous dirigeimes notre marche ver, Santiago,
petit village voisin de San-Salvador, dont les habitants, aux
mceurs pures et simples, charmerent notre cceur et furent
pour nous pleins d'attentions delicates et de respectueuse
soumission. La mission touchait i sa fin,lorsque M. Daydi
arriva. Nous avions bien besoin qu'on nc·.s pretat mainforte. Aussi, le 17 aout, nous partimes pour Cojutepeque,
grande ville situee a 40 kilometres de San-Salvador. La
mission fut, contre le pcchi, une bataille en r6gle qui dura
cinquante jours.
Mais aussi, quel butin! Nous dtions parmi des Indiens,
au bon ceur sans doute, mais chez qui l'iguorance avait
engendri bien des vices. Des missionnaires zelis avaient
pinetre au milieu d'eux, ii y a quarante ans et plus. Un
excellent missionnaire espagnol, appeld Manuel Subirana,
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dont la memoire est encore parmi eux en grande vindration, les evangelisa en 186o. Ce venerable pretre mourut,
dit-on, martyrisd par des Indiens sauvages, chez lesquels ii
avait essay6 de s'6tablir. Les Peres jdsuites les visiterent en
1864. Quatre P&res capucins y passerent deux mois en
1871. Quels ap6tres, que ceux-l ! Chemins longs et difficiles, soleil bralant, pluies d'hiver, rien ne les rebutait. Et
toujours ils marchaient Apied pour se rendre vers les populations qu'ils voulaient evangiliser.
Durant notre sejour a Cojutepeque, au dire meme d'un
journal antireligieux, nous avons tenu les habitants dans
une attention continuelle. L'glise fut insuffisante A contenir la foule qui s'y pressait pour tous les exercices
de la mission.
Le catechisme nous fournit l'occasion d'enseigner a ces
chretiens les verites de notre sainte religion, et de preparer
les enfants au grand acte de leur premiere communion.
250 enfants recurent le pain des anges, le beau jour de la
Nativiti de la sainte Vierge. Ce fut un 6venement, et une
des plus touchantes ceremonies de la mission. Mais le
nombre des jeunes gens de dix-huit, vingt, vingt-cinq et
meme trente ans, qui en etaient A leur premiere confession, surpasse celui des enfants de la premiere communion.
D'oi vient cela? C'est que personne ne les instruit. Dans
les ecoles, 1'enseignement religieux est proscrit; les parents
n'y pensent pas, et ils en seraientincapables.
Des 5 899 confessions, on peut affirmer que les deux
tiers sont des retours. Les mariages egalement se sont presentes nombreux. Comme toujours, en effet, la mission a la
vertu de forcer les ames embourbees dans le vice A en sortir
genereusement, en changeant un concubinage deshonorant
en une union 16gitime et chretienne.
Les Indiens de Cojutepeque ont la reputation d'&tre de
valeureux soldats. Au premier signal de bataille, ils sont
sur pied : armes uniquement d'un grand et large coutelas,
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ils s'dlancent intrepides dans la melIe, et avec une sdretd
de coups egale A leur bravoure, ils d4cident la victoire. Les
annales de l'Amdrique centrale mentionnent leurs hauts
faits avec admiration.
Ces lions dans la bataille sont doux et dociles comme des
agneaux devant les ministres du Seigneur. Amis des ceremonies, qui, a leurs yeux, constituent presque la religion,
ils ne negligerent rien pour en rehausser la splendeur. Le
jour de la consecration a la sainte Vierge, un tr6ne magnifique s'elevait i la Reine des cieux, des anges radieux
Penvironnaient de toutes parts, des fleurs odoriferantes
et variees offraient aux regards un gracieux spectacle, et les
cierges allumds rappelaient a tous le grand amour de Marie
pour ses enfants.
On fit aussi au Sacrd-Cceur de Jesus, A qui ils ont grande
devotion, un acte public de reparation et d'expiation, joint
a une consdcration gindrale et solennelle.
Les difunts ne furent pas non plus oublids, et le nombre
de personnes qui assista an service funabre qu'on c6ldbra
pour eux, prouva que leur coeur compatissait aux souffrances des Ames du purgatoire.
Mais rien n'dgala la solennite de la croix, precide d'une
longue procession et terminde par un sermon, en plein air,
sur l'auguste signe de notre redemption, au moment oh Pon
venait de poser une plaque commimorative de la mission, au
pied d'une croix irigee a la fin du siecle. Deux sikcles se
donnaient pour ainsi dire la main, la fin du dix-neuviame
et le commencement du vingtieme, pour attester aux ginerations futures la foi et Pamour des habitants de Cojutepeque AJdsus Ridempteur.
Le * rosaire prechd s n'attira pas moins lattention. Cette
cdremonie, magnifique et souverainement appricide de tous,
consiste en ceci : un missionnaire, etant en chaire, commence par parler de 1'excellence du saint rosaire. Apr6s ce
pramnbule, on chante une ou deux strophes d'un cantique
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ala sainte Vierge. Le missionnaire annonce ensuite le mystdre, en donne une courte explication, et en tire, comme
fruit, l'intention particuliere pour laquelle on va offrir la
dizaine. Cette intention vise une des classes de picheurs
pour obtenir leur conversion. La dizaine terminde, on
passe a I'explication du second mystere qu'on applique,
cette fois, a une autre classe de picheurs, et ainsi de suite
jusqu' la fin du chapelet. Cet exercice, ainsi entreml6e de
predications et de cantiques, donne au missionnaire l'occasion de parler des maladies spirituelles qui minent les Ames
de la contrie oil Pon est, d'en montrer la gravite, et d'en
fournir les rem6des.
Toutes ces choses laisserent dans les coeurs une impression profonde. Aussi, a notre depart, 3 ooo personnes nous
accompagnerent en pleurani.
Avec Suchitoto, les petites missions a deux, et la derniere
si m6morable, les confessions montent A 13 643. Quelle
d6faite pour l'ennemi du genre humain!
Vous voyez, Monsieur et tres honore Pere, qu'en Amirique, il y a un bien immense a faire, la moisson y abonde,
la libert6 n'y est pas entravie. Qui arraterait done les fils du
grand saint qui a ticqualifie de a vaillant chasseur d'imes ,?
Ch. HiruIN, pr. miss.

ILES

PHILIPPINES

OCIANIE
ILES

PHILIPPINES

L'infirmiti qui avait arrdtd en chemin le tres estimd
M. Emmanuel Orriols, visiteur de nos maisons des iles
Philippines, et I'avait emphchd d'assister a 1Assemblee generale, s'etant prolongde, ce veneri missionnaire a prie M. le
Supirieur gendral de le remplacer dans son office.
M. Raphael de la Iglesia, qui appartenait d6j a la maison de Saint-Marcellin, a Manille, a 6ti nommi superieur
de cette maison et visiteur de la province.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES
22. SUR LE PRIVILEGE SABBATIN.

Les

prtres de la Mission

sont autorisis, pour les Fillesde la Charite et les personnes
demeurant dans les maisons de ces sceurs, A commuer en
d'autres ceuvres la recitation du petit office de la sainte
Vierge et les jednes et abstinences necessaires pour profiter
du privilege sabbatin, meme dans les lieux ou habitent les
Carmes. -

S. C. Indulg., 28 janv. 19031.

23. Pour les lieux oi, au salut du saint Sacrement, on
dit plusieurs oraisons, et notamment celles de la fete du
jour, on vient de faire imprimer quelques feuilles contenant les oraisons les plus usuelles et celles qui sont propres
A nos fetes particulieres : Medaille miraculeuse, fetes du
bienheureux Gabriel Perboyre, du bienheureux Francois
Clet, etc. -Trois feuilles in-4; on peut se les procurer a
I'tconomat de la Communaute des Filles de la Charite,
rue du Bac, 140. Prix: 5o centimes.
I. BEATISSIMO PADRE, Agostino Veneziani, Pro-Procuratore generale della Missione, prostrato al bacio del S. Piede, supplica umilmente la S. V. a voler accordare ai Preti della Missione la facolti
di poter commutare alle Figlie della Cariti ed alle persone dimoranti negli stabilimenti diretti da dette Suore il piccolo Ufficio della
B.V. i digiuni e le astinenze, che si richiedono per conseguire it
privilegio sabbatino, dagli ascritti ailo Scapolare del Carmine anche
nei luoghi dovo esistono Conventi o Case dell' Ordine Carmelitano,
essendo molto difficile alle persone suddette recarsi per tal commutazione dai Padri Carmelitani. Che, etc.
S. Congtio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis preposita, utendo facultatibus a S.S. D.N. Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis benigne
annuit pro gratia juxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariisquibuscumque non obstantibus. Datum Romae, ex Secretaria
ejusdem S. C., die 28 Januar. 9oo3.
Locustsigilli
A. Card. TIPEPI, Praef.

T Franciscus Sogaro, Archiepis

Amiden., Secretarius.
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DEFUNTS

MISSIONNAIRES

Frere Fernandez (Demetrius), dicid aBMadrid (Espagne), le 6 dicembre x9oz; 23 ans d'age, 6 de vocation.

Frere Ott (Georges), coadjuteur, decedd i Gentilly, pres
Paris, le 17 decembre 1902; 66, 47.

Frere Dowling (Jean), coadjuteur, ddcedd i Blackrock
(Irlande), le 13 janvier 1903; 68, 43.

Frere Mac Evoy (Denis), coadjuteur, ddcddi

Phibsbo-

rough, Dublin (Irlande), le 13 janvier 1903; 68,43.

Frere Blanco (Cyprien), clerc, dec6dd.

Madrid, le 7 jan-

vier 1903; 19, 3.

M. Prum (Amedde), pretre, d6cde &Cali (Colombie),
le r5 decembre 1902; 34, 14.

M. Sudre (Augustin), pretre, d6cedd a Tourcoing
(France), le 20 janvier 19o3; 84, 61.
M. Ferrero (Jean), prdtre, decedd a Mondovi (Italie), le
22 janvier x903; 54, 32.
M. Limone (Pierre (, pr&tre, decede a Turin, le 5 fivrier
19o3; 75, 48.

M. Arnaiz (Vincent), prdtre, deced6 a Mexico, le 6 janvier 1903; 25, 9.

M. Kenrick (David),

pr&tre, dicidd

A Saint-Louis

(Etats-Unis),le 31 janvier 1903; 70, 45.

Frere Piart (Frederic), coadjuteur, decedd a Dublin, le
23

fivrier

1903; 6o, 22.

M. Bastos (Jules), pretre, decedi a Diamantina (Brdsil),
en fdvrier 19o3; 3 , 11.
M. Marion (Alphonse), prdtre, ddcedd a Paris, le I" mars
1903; 74,54 -

NOS CHERES S(EURS
Theresa Azcarate, dicid6e a la Maison Saint-Jean-de-Dieu, a
Valdemoro, Espagne; 81 ans d'age, 57 de vocation.
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Antonia Civit, Maison Amparo de Zaragoza, Espagne; 53, 31.
Marie Gozzini, H6pital de Trani, Italie; 59, 37.
Marie Leclercq, H6pital gdndral d'Autun, France; 40, 20.
Therese Murphy, Asile Sainte-Philomene de Saint-Louis,
Etats-Unis; 53, 25.
Marie Dubois, Santa Casa de Rio de Janeiro, Bresil; 43, -t.
Madeleine Chenault, Convalescence de La Roche-Guyon, France;
84, 58.
Anne Le Thiec, Maison de Charite de Morlaix, France; 71, 43.
Marie Denis, Orphelinat Saint-Joseph, a Constantinople; 26, 7.
Marie Magaud, Maison de Biskra, Algerie; 48, 27.
Marie Dubarry, Maison de Chariti de Clichy, France; 74, 49Josephine Ceresole, Hosp. Maruffi de Plaisance, Italie; 67, 45.
Estelle Dardignac, Maison centrale de Quito, Equateur; 68, 45.
Marguerite Buchner, H6pital de Schwarach, Autriche; 53, 28.
Maria Enriquez, H6pital des Enfants-Trouvis de Carthagene,
Espagne; 27, 3.
Josephine Labruffe, Mais. de Charitv de Gaillac, France; 54, 3o.
Marie Friedrichs, Asile des aliends de Saint-Louis, Etats-Unis;
67, 37.
Marie-Antoinette Bonnal, H6tel-Dieu de Clermont-Ferrand,
France; 3o, 8.
Marie Schmirtner, Maison centr. de Salzbourg, Autriche; 32, 3.
Elisabeth Xhardy, Maison Saint-Joseph de Diisseldorff, Allemagne; 24, 3.

Louise Plet, Maison Saint-Pierre de Clermont-Ferrand, France;
73, 5o.
Assunta Teverini, Maison des sourdes-muettes de Genes, Italie;
58, 34.
Maria Eleonart, Asile de Parvulos, h Valencia, Espagne; 73, 51.
Rosalia Sancho, College de Santa-Cruz, a Carabanchel, Espagne; 20, 9.

Praxedes Escalona, Maison centrale de Madrid; 52, 28.
Marie Chmura, H6pital de Budzanow, Pologne; 76, 52.
F6licitd Ragot, H6pital d'Angers, France; 76, 5o.
Mathilde Herbelit, Maison cent. de Mill-Hill, Angleterre; 28, 3.
Marie Coutarel, H6tel-Dieu de Clermont-Ferrand, France;
24, 4-

Elisabeth Hutin, Institut de Salerne, Italie; 67, 46.
Marie Villano, Maison centrale de Naples; 27, 4.
Caroline Le Biez, Hospice de Saint-Georges de Lisle, France;
63, 42.
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Estephane Etchegaray, Maison Saint-Vincent de Fort-Dauphin,
Madagascar; 35, 8.
Josephine Couderc, H6pital Geremia de Constantinople; 39, I.
Marie Hildebrand, H6pital d'Alt-Ofen, Autriche; 22, ?.
Josepha Schuster, Hospice de Schermberg, Autriche; 61, 37.
Marie Molinier, Orphelicat de Monunirail, France; 23, I.
Maria Vallania, Conservatoire Torlonia de Rome; 37, 17.
Marguerite Suc, Misericorde de Saint-Malo, France; 79, 5 2.
Marie Durand, Maison de Charitd d'Arles, France; 7o, 37.
Marie Magondeaux, Maison centrale d'Alger; 36, 14.
Teresa Pennetti, H6pital de Comacchio, Italie; 45, 27.
Adele Bertrand, Hospice d'Ennebont, France; 74, 53.
Julienne Schlog, Prison de Lankowitz, Autriche; 63, 47.
Virginie Mari, Maison Saint-Anne de Brescia, Italie; 70, 50.
Adele Conteri, Maison centrale de Turin; 36, i3.
Ellen Hoey, H6pital de Rochester, Etats-Unis; 82, 62.
Anne Hois, Maison centrale de Graz, Autriche; 3x, 12.
Teresa Pigliapoco, Maison centrale de Sienne; 6o, 37.
Marie Janeau, H6pital gendral de Blangy, France; 28, 6.
Marie Basset, Maison de Chariti de Gentilly, France; 3o, 8.
Elisabeth Lescsanyi, Maison Saint-Vincent de Grosswardein,
Autriche; 21, 3.
Eugenia Berrola, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, a Manille; 57, 29.
Marie Germaine, H6pital civil de Chieti, Italie; 74, 55.
Rosima Salomi, Maison centrale de Naples; 58, 23.
Marie Gayraud, Misdricorde d'Agen, France; 25, o0mois.
Elisabeth Newman, H6pital Saint-Joseph de Philadelphie,
Etats-Unis; 57, 37.
Louise Biget, Maison Saint-Vincent de I'Hay, France; 65, 42.
Adele Scali, Maison centrale de Sienne ; 33, 1 .
Marie de Bachelier, Hop. gen. de Montpellier, France; 73, 5o.
Marguerite Truchot, Maison Saint-Vincent de Lyon; 83, 62.
Nepomucene Sadowska, Maison centrale de Cracovie, Pologne;
84, 59.
Morgarita Saenz, H6pital de San-Salvador ; 59, 35.
Marie Chmura, H6pital de Budzanow, Pologne; 76, 52.
Marie Bourru, Mais. de Charite de Montpellier, France; 77, 56.
Agnes Peternelj, H6pital g4ndral de Laibach, Autriche; 31, I1.
Marie Record, H6pital de Gex; 88, 63.
Franqoise Juvan, H6pital gendral de Laibach, Autriche; 42, i6.
Marie Gudrin, Mais. de Char. de Mdnilmontant, A Paris; 60, 41.
Bonnette Merle, H6pital gendral de Sedan; 81, 61.
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Marguerite Baugd, Mais. de Char. St-Eugene, i Paris; 68, 47.
Clemence Destrii, Maison St-Vincent de l'Hay, France; 61, 36.
Maria Schachinger, Mais. centr. de Salzbourg, Autriche; 27, 7.
Philomene Maerten, Mais. St-Vincent de Gand, Belgique; 64,37.
Delphine Reboul, Maison principale, a Paris; 78, 57.
Teresa Ferrate, H6pital Saint-Antoine, a Magagiiez, Antilles;
53, 20.

Marie Riberolles, H6pital de Lorca, Espagne; I7,5o.
Monika Eder, Maison centrale de Salzbourg, Autriche; 57, 34.
Pascuala Ardaiz, H6pital de Victoria, Espagne; 77, 5o.
Marguerite Bost, Maison de Charite de Clichy, France; 74, 51.
Nicasia Manzanedo, H6pital de la Princesse, a Madrid; 45, 2 .
Catherine Schreder, Mais. centr. de Salzbourg, Autriche; 70,47.
Marie Manfredi, Maison centrale de Turin ; 37, 9g
Appoline Lagersie, Maison Saint-Vincent, a Bruges, Belgique;
76, 56.
Aline Glau, Mais. de Charite de Saint-Servan, France; 71, 52.
Catherine Noirot, Mais. de Char. de La Teppe, France; 70, 45.
Jeanne Parret, Maison de Charite de Chateau-l'Eveque, France;
76, 53.
Louise Kwiecinska, H6pital de Bursztyn, Pologne; 55, 35.
Marie Hocevar, Orphel. des gargons, i Essegg, Autriche; 22, i.
Joaquina Davalos, Maison centrale de Buenos-Ayres; 52, 25.
Louise Asinelli, Maison Saint-Joseph, i Ning-Po, Chine; 27, 9Marguerite Beal, H6pital du Val-de-Grice, i Paris; 73, 52.
Elisabeth Bierbaum, Hospice des aliends de Leopoldfeld, Autriche; 23, 5.
Marie Bertaux, Maison de Charitd de Chiteau-l'IEvque, France;
65, 43.
Marie Kelhetter, H6pital de Bon-Secours, a Metz; 56, 29.
Marie Zebrowska, H6pital de l'Enfant-Jdsus, a Varsovie; 34, 9Theophile Pickarska, Maison centrale de Varsovie; 66, 39.
Marie Oziol, Hospice de Pithiviers, France; 58, 33.
Julie Manicot, Maison de Charit6 de Besson, France; 54, 28.
Cezarine Mazaudier, Orphelinat de Notre-Dame de Mdnilmontant, a Paris; 8o, 53.
Marie Bonecchi, au Ricovero de Comacchio, Italie; 22, 1.
Marie Rispal, Hospice civil de Versailles; 74, 49Mercedes Varanera, College Saint-Vincent, a Barcelone; 79, 52.
Elisabeth Roussel, Mais. de Charit6 de Nimes, France; 76, 51.
Aimee Lefeire, Hospice de Nivelles, Belgique; 57, 33.
Elisabeth Broc, H6pital gindral d'Angers, France; 71, 49.
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Marie Pons, Maison de Charite du Grand-Montrouge, a Paris;
72, 52.

Marie Horky, H6pital de Rimaszombath, Hongrie; 36, i5.
Jos6phine Roux, Maison centrale des sourds-muets, a Arras,
France; 84, 62.
Catherine Loos, Maison centrale de Constantinople : 7, 52,
Maria Santini, au Ricovero de Lucca, Italie; 46, 22.
Victorine Drion, Maispn de Charite de St-Just, France; 67, 46.
Catherine Buccelli, Maison centrale de Turin; 74, 56.
Catherine Gouan, Orphelinat de Montpellier, France; 75, 5i.
Marguerite Zurfluh, Hospice de Gonesse, France; 36, 4.
Maria Secondini, Misericorde de Livourne, Italie; 48, 25.
Addlaide Fournier, Misdricorde de Beaucaire, France; 69, 5o.
Marie Rigaud, Hospice de Tilloloy, France; 55, 29.
Marie Praxmarer, Mais. centr. de Salzbourg, Autriche; 81, 54.
Perrine Lemot, Maison Saint-Vincent de Lyon; 43, 15.
Amdlie Portefin, Hospice civil d'Alais, France; 79, 52.
Marie Cognet, Orphelinat d'Aveilino, Italie; 34, i3.
Maria Pastena, M, ison centrale de Naples; 26, 7.
Clemence de Missy, Mais. de Char. de Bailleul, France; 54, 28.
Emilie Peyron, Maison de Char. de Valogne, France; b8, 38.
Bernarde Pujo, H6tel-Dieu de Toulouse; 8o, 52.
Elisabeth Mac Ginis, Ecole Saint-Vincent de Saint-Louis, EtatsUnis; 63, 45.
Claire Kolataj, Maison de 1'Immaculde-Conception de Cracovie; 21, 4.

H61ene Weber, Maison de Sadowa Wiszaia, Pologne; 24, 2.
Delphine Camaschella, Orphelinat de Lugano, Italie; 39, Ix.
Mercedes Perez, H6pital de Guayaquil, Equateur; 63, 41.
Rosalie Bergon, H6pital de Mont-de-Marsan, France ; 65, 41.
Marguerite Warren, Maison des sourds-muets de Boston-Spa,
Angleterre; 53, 25.
Francesca Molinari, an Ricovero de Gubbio, Italie; 74, 47-

GRACES
ATTRIBUiES A LA MEDAILLE MIRACULEUSE

Pendant les vacances de 19go, une religieuse de SaintJoseph d'Oulias alla passer quelques jours dans sa famille,
dans le d6partement du Tarn, et elle distribua des midailles
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miraculeuses aux enfants de son village natal. Etant revenue
chez elle, en septembre 1902, une personne chretienne de son
pays lui raconta ceci: , Cet hiver, un soir apres souper, je vaquais aux soins du menage, tandis que ma petite fille, Denise,
jouait au coin du feu. Tout a coup, je l'entends pousser un
cri. Je me retourne et j'aperqois l'enfant tombie dans le
brasier. Je me precipite, croyant relever la pauvre petite
atteinte de blessures plus ou moins graves; mais, 6 surprise!
pas la moindre trace du feu, ni sur son corps, ni sur ses
vitements. J'ai attribu6 cette protection a la medaille miraculeuse que vous lui donnites I'an passe et qu'elle portait A
son cou. Mon mari, qui n'est pas un divot, tant s'en faut,
fut frappe lui-mime de cet evinement, et il est le premier A
rclamer une seconde medaille pour son plus jeune enfant,
afin que Marie immaculie garde le frere, comme elle a
protegi la soeur. Lui-mime, le pare, porte sur lui une midaille miraculeuse donnie encore par vous, et d6clare qu'il
ne s'en sdparera jamais. a On ajoute que 1'enfant ne pouvait
pas se sauver du milieu du feu, car c'est a peine si elle
marchait, et elle ne se releva pas; elle n'eut absolument
rien.
Nous ne comptons plus aujourd'hui les traits de protection operds par la midaille, tellement ils sont nombreux;
Marie ne cesse de donner a ses enfants des marques de sa
maternelle assistance, sans que meme ils la lui demandent,
ainsi que le chante le poete thdologien :
La tua benignita non pur soccorre
A chi demanda, ma molte fiate
Liberamente el dimandar precorre.
Votre bonte ne se contente pas d'assister qui l'emploie, souvent
elle devance liberalement jusqu'a la priere. - Dante, Parad., xxxum,
19-21.

G. F.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
202. -

TROISIENE LETTRE D'UN BIBLIOTHECAIRE
Paris, rne de S&vres, 95, ce 15 fivrier 1902.

La categorie speciale de nos livres que je vous ai indiques, Monsieur et cher collggue, sous le titre de Bibliotheque de la Congregation de la Mission, vous a peut-etre amen6 a vous poser cette question : Que peut etre une bibliotheque de la Congregation, et de
quels livres peut-elle bien se composer? Elle comprend, comme je
I'ai alors indique, deux series de livres : premidrement, ceux qui out
pour auteurs-quelle que soit la matiere qu'on ytraite-desprEtres
de la Congregation de la Mission; secondement, les outrages qui ont
pour objet - quelle que soit la source d'oh ils viennent - notre
Congregation : nos Acta Sanct- Sedis, etc., Annales de la Mission,
1Aemoires de la Mission, etc.
Sur les livres 6crits par les missionnaires, et dont le nombre
paraitra assez restreint, suivant 1'appreciation de quelques-uns,
quoiqu'il soit, pourtant, plus considerable qut; d'autres ne l'auraient cru, chacun peut faire cette observation, qu'on a dtd plus
facile en ces derniers temps pour la publication des livres qu'on ne

1'etait au debut. C'est un fait historique dont il est naturel de demander l'explication.
En'outre des considerations tiries du mouvement general, il y a
aussi une raison particuliere. Aller A travers les campagnes pour
evangeliser les pauvres gens des champs, fut le but premier de
saint Vincent et I'unique ideal de ses apostoliques compagnons. On
comprend combien, alors, il importait de ne pas s'immobiliser dans
des etudes, utiles et honorables sans doute, mais qui etaient une
occupation toute differente de celle qu'eurent en vue les premiers
missionnaires en s'unissant. Et saint Vincent donnait la raison precise de son appreciation sur la publication des livres, en ecrivant a
un missionnaire qu'il fallait a eviter ce qui serait un empdchement
a nos fonctionsS.
Meme dans les seminaires, durant les premiers temps oil l'on s'y
occupa de la formation du clerge, on n'avait A pourvoir qu'i la
preparation presque immediate aux ordinations. Le sejour au siminaire, alors, etait trbs court, parfois de six mois seulement ou d'un
an, et, de leur c6te, les directeurs etaient communement tenus par
les contrats de vaquer aussi aux missions.
Peu a peu cet itat de choses se modifia. La formation des clercs,
dans les seminaires, devint plus complete; on y donna 1'enseignement d6taille de la thdologie et des sciences ecclesiastiques, que les
siminaristes allaient precedemment chercher au dehors diu seminaire. C'est alors que Collet, par exemple, pour citer un nom que
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vous retrouverez tout a I'heure, afin de repondre a ces nRcessitds, se
mit Aecrire; il traita de la theologie, du droit canonique, de controverse contre les jansenistcs; il fit des livres d',rudition et de pikti
sur la messe, sur la recitation de l'office divin, sur les devoirs dcs
pretres, des laiques, des gens de toute condition, comme on peut le
voir dans I'ouvrage intitule : Notices bibliographiquessur les ecrivains de la Congregation de la Mission. 11 etait capable, et on le
laissa faire.
La regle directrice est toujours celle trac6e par saint Vincent de
Paul. Etant donn6es les occupations et les fonctions, dviter ce qui y
a serait un empechement D. Pour ceux qui sont charg6s de la prddication dans les campagnes et de I'evangelisation des contrdes
lointaines, c'e3t 6td a un empechement a de s'absorber dans I'dtude
des questions scientifiques et de s'immobiliser ainsi; mais cette assiduit6 iA l'tude non seulement n'etait pas un empechement pour
ceux des n6tres qui depuis un siecle, en particulier, ont &techarges
de i'enseignement au clerg6, mais ils ont plut6t, comme parle saint
Paul, par IAa fait honneur A lear ministire a. Vous verrez par la
nomenclature.de leurs dcrits que, charges d'enseigner, on n'a pas pu
leur reprocher de se desinteresser de la science.
L'Eglise loue ceux de ses fils qui Pont honore par leurs dcrits,
elle leur d6cerne la couronne et le titre de docteurs; et saint Vincent
de Paul a dit: a Savants et humbles missionnaires sont le trisor de
la Compagnie, comme bons et pieux docteurs sont le tresor de
'IEglise.
Ceci soit dit, A titre de rflexion d'un bibliothecaire, sur la liste
que vous allez lire. Cette liste, pour les ouvrages composes par des
pretres de la Mission, a et&itablie selon rordre traditionnel des catalogues : zi Ecriture sainte; 2° Liturgie, etc., tel que je 1'ai expose pric6demment (Annales,ann6e 1902, p. 463).

BIBLIOTHEQUE
DE LA CONGREGATION

DE LA MISSION

NoTA. - Le chiffre qui suit 'indication de louvrage est la cote du volume
sur les rayons de notre bibliotheque.
Parfois, nous n'avons pas pu nous procurer rourrage et alors son titre est
suivi de 1'indication : Not., page ... , ce qui signifie : Voyez Notices sur les
dcrivaiasde la Congrigationde la Mission. par M. Rosset, page ..., oi ce livre
est mentionn. D'autres fois enfin. quoique rarement, rien n'accompagee la mention d'un livre; c'est que nous n'en connaissons que le titre.
PREMIERE PARTIE
OUVRAGES COMPOSES PAR DES PRETRES DE LA MISSION

A. - Ecriture sainte.
Pohl (Andr.): Scriptura sacra per quiastiones exposita, contra
incredulos defensa. Not., p. 200oo. - Putijaticki: EnchiridionHerme-
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neutice sacre, Not., p. 208. - Bore (Eug.): Jagement sur la traduction de la nouvelle Bible, avec I'hebreu en regard, par Cahe";
Annal. philos. chret., aofit 1836. - Saccheri (Jac.) : De Scriptura
sacra et Genesi, 65. - Guillaume (Amb.): Tableaux synoptiques
pour I'etude de 'Ecriture sainte, 27.
Buroni (Jos.): Del Voto di Jefte e degli Istituti monastici nel
vecchio Testamento (Archivio ecclesiastico), 5 .- Touvier (Marcel) :
Psaumes et Hymnes en langue ithiopien ne, 488. -Coulbeaux (J.-B.):
les Psaumes en langue ethiopienne (ghez), 2;8. - Bedjan " les
Psaumes en chaldeen, 3 1. -Flament (Ren6): les Psaumes traduits
en francais sur I'hebreu, 127. - Dassano: Psalmi spiegati, 238. Viguier (Pierre): Exposition du sensprimitif des Psaumes, 68, 49o;
Id.: le Vrai Sens du psaume Exurgat, Not., p. 234. - Bersani:
Propeadeuticaad Evangelium, zoo d. - Ermoni (Vinc.): le Noyau
primitif des Synoptiqucs, 246 a. - Sinan (Pierre): Evangile de saint
Matthieu traduit en turc, 58. - Elluin (Ach.): les Evangiles en
grec moderne, 444. -Buroni (Jos.) : De la Concorde des]Evangiles
(en ital.), 5 .- Biancheri (Laurent): Apocalisse spiegata, 375, 376.
- Ceresa : Interpretation de I'Apocalypse (en italien), 376.
B. -

Liturgie.
TEXTES

Br6viaires et offices: Bedjan (Paul): Breviarium chaldaicum, 3so.
- Jacob (Andr.): Breviarium pictaviense, 86. - Marchesi (L.):
Officium in festo Imm. Cone. B. Af., 265. - Bucaille (Pierre): Projet d'office pour le Bapt., etc., 94.
Missale ritus ethiopici, ed. J.-B. Coulbeaux, 17. - Jacob (Andr.):
Missale pictavien., Not., p. 143 .- Semaine sainte, grec mod.et latin,
par Carapelli, 495 c.
Bituels : de Bordeaux, voy. Michel, Not. vo Collet;- des Egl. de
France et d'Afrique, par Durocher, Not., p. 92;- de Poitiers, par
Jacob, Not, p. 143; - de Pologne, par Maszteowski, Not., p. 184.
COMMENTAIRES

Sur le Br6viaire : Collet (P.): Traiti de 'office divin,etc., 117. Pohl (A.): Rubricie missalis et Breviarii, Not., p. 2oo.
Sur la Messe : Biancheri ( P.) : Exposition theol. et critiq. des mysteres et du sens, etc., 43. - Collet: Traite des SS. Mysteres, 389;
- Vachetta (Ch.): Manuductio ad missam, 596 a. - Elluin : Considerationssur les SS.Myst. (en grec). - Id.: les Tableaux de lasainte
Messe, ou Iconographie de la Messe (en grec vulgaire), 453.
Pontifical : Codina (Bonav.) : Expositio, 222.- Grappin, ms., 625.
Ritual (Petit), ou Ordo precandi, par E. Bodin, 920 a.
TRAITIS GiNARAUX

ET REVUES DE LITURGIE

Mac Namara : Confirences sur les pratiques liturg. (en anglais),
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262. - Marc (J.): Manuel liturgique, 348. - Stella (Franc.): Introduction ai la liturgie (en ital.) et Institutions liturgiq., 165 et 364.
MANUELS

DE CEREMONIES

Baldeschi (Jos.), en ital., 77, 77a; - trad. en franc., roy. Favrel.
- Burlando i Fr.), en anglais, 195.- Choppy (Jean), en franc., 201.
- Falcone (Joseph), en italien, Not., p. 96. - Guilloux (Claude),
pour la Chine. - Maszterowski (Jos.), en polonais, Not., p. 184.
Rzymski (Paul), en polonais, Not.,p.21o.-Venanzi (Ch.),en italien,
160.
Anonymes : Manuel par des Pretres de la Mission, en franc. (1662),
527, 527 a, etc.; - en espagnol (1766), Not., p. 25; - en latin,pour
la Pologne, Not., p. 242; - en portugais, 479Cer6monies de la Messe : pr Zualdi (Felix), en italien et en
latin, 307; - en anglais (trad. par O'Callaghan), 3o8.- Ceremonial
en portugais, Not., p. 250.
VARIkTES

LITURGIQUES

Academie liturgique de Rome, Statuts, etc., i, 2, 3.- Bore (Eug.):
Seance du Sefer Tahkemoni, trad. de l'hebreu, 44. - Jox (Ant.): les
Reliques du pricieux Sang (en allem.), 257; - Ephemerides liturgicce, 2t. - Lagruere (Pierre): Epistola ad secretarium academir
liturgic (Conimbricen.), Not., p. 158. - Id.: Compliment a MM. de
l'Academie liturgiq. de Coimbre, Not., p. 159. - Id.: Si la liturgie
profite aux morts, Not., :. 16o. - Learreta (Antonin): Ordo perpetus divini officii... Corgr. Mission., 517. - Marchesi (Aloys.): la
Liturgie gallicane doais les huit premiers siecles( ital. et trad. franc.),
29 , 3o:-- Questions de liturgie (en ital.). Not., p. 176; - et trad., 28 a.
De officio Imm. Conceptionis, 265; - De officio S. Joseph; Etudes
rel., juill. 1891; - De Breviario Cisterciensium, Not., p. iSo; - De
la Communion des fideles aux messes des morts, Not., p. 178; Eucologe (en grec), par Elluin, 452.
Chant : Balestra : Methode de plain-chant (en italien), 7; et
abrege, ibid. - Choisnard (Daniel) : Etude sur le chant gregorien,
234.- Pernarella : Methode (en italien), 65. - Philopald : le Ton de
la messe, etc , Not., p. 198.-Rzymski (Paul) : Methode, Not., p. 2 to.
- Cantus diversi Congr. Miss., 914 a.
Cantiques : Bignon (Louis) : i r* et z* series,216.- Flament (R.):
Cantional, 127. - J. . : Chants de mission, 918.- En portug., Not.,
p. 250. - Mioduzewski (Ch.), en polonais, 349, 35o. - Sipolis
(Michel), en portugais, 293.-Anonym.: Cantiq. popuiaires, 920; Spirituels, 38 ; - de Versailles, 381; -des Missions, 872;- it., en
italien, 817.
C. - Bullaires et Conciles.
De Martinis : Bullaire de la Propagande, C,
0io. Id., Bulles
de Benoit XIV, supplPm., C, 7. - Mouly : Trad. en chinois de la

-

243 -

bulle sur 'lmm. Concept., 3x b.- Vacca : De Concilio generali, 67.Bedjan : Compendium Concilior. oecumenicor. (en chaldien), 3i3. Martinengo (Dom.) : Le Concile du Vatican (en ital.), Not., p. 182.
- Freret (Euseb.) : Le Concile et 'infaillibilite du pape (eh espagnol), ms. abreg6 de 1'Hist. du Concile de Trente, Not., p. 228.
D. -

Patrologie.

3
SS. Cypriani auctoritas vindicate, par Soardi, Not., p. 22 . - Barhaibreus, par E. Bore, Journ. asiatiq., dec. 1834; et par Bedjan
(chaldaice), 3 5 a, 3 5 b. - Gregoire I'lluminateur (S.), par E. Bor6.
- De Leontio Birantino, par V. Ermoni, 246. - S. Martyrii opera,
chaldaice edid. P. Bedjan, 36 d.

E. -

Theologie didactique.
THEOLOGIE GENERALE

Brunet (Flor.) : Lettre sur la maniere d'itud. la theologie, Not.
p. 22 ; - Elementa theolog.,

I.

-

Collet (P.) : Institutiones theolo-

gice, 15,58; -Compendium. io3, io3a;-Denonciatonde Collet,zo4;
etReponse, io5; -Lettres dun theologien, xo5 a, zo5 b. - Coulbeaux
(J.-B.) : Resfiiei (en thiopien), 23o.- Grassi (Fr.) : Theologia De
Habert compendiata, Not., p. 13r;-- Propositiones theologico-critica, Not., p. 128. - Jacobis ( Mgr de) : Theol. dogm. et morale (en
ethiopien), voy. sa Vie, p. 405. - Mac Guiness (Jean) : Conmentarii theologici, s34. - Peyrac (Xav.) : Esquisse d'une theol., i39.
- Stollenwerk (Pierre) : Tableaur de theologie, 156. - Manuscr.:
Magalhaes : Cours de theol., Not., p. 176.
STHEOLOGIE DOGMATIQUE

Pedrini (P.) : Compendium, x36. - Rossi : la Tradition (en ital.),
147. - Soardi (Vict.) : De Rom. Pontificis auctoritate, 33. - Buroni : le Syllabus et linfaillibilite(en ital.), 5i; - D'une equivoque
sur 'infaillibilitedu pape, 5 1; - Discuss. sur l'infaillibilit, 51 ; De Romanitate primatus apostolici, 51.- Collet (P.) : De Deo, 57. Tornatore (J.-B.) : Sur I'Unite et la Trinite de Dieu ( ital. ). - Biancheri (Pierre) : De lmm. Conception (en ital.), 493. - Bruni (Fr.) :
Sur la defln. de IImmac. Concept. (en ital.), 50 a. -Ramellini (Ch.):
De SanctificationB. .I., 28o a. - Grassi (Franc.) : De Prxdestinatione,
25, 26. -

Collet (P.) : De Janseniisystemate, io6,

x i.

-

Philopaid

Sur la Constitution Unigenitus, Not., p. x98. - De Lizzi ( Vinc.):
De Diuturnitatepoenar., t33. - F. Caussanel, idid, De Virtutibus,
197. - Collet (P.) : Traitd des exorcismes, Not., p. 58.
THEOLOGIE MORALE

Morale g6n6rale. - Bedjan : Ethicon de Bar Hebreus (en chaldien), 3 5 a.-Collet: Cas de conscience de Pontas, 112; et abreg , 16.
- Legnito: Contre le semi-probabilisme (en ital.), 13s. - Letizia

-
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(Camille): Compendium theol. moralis, Not., p. 169. -Morino (Jean):
Theologia moralis, 31; et Manuale, 31 a, 35i. - Morelli : Systeme
moral de S. Alph. de Lig. (en ital.), 35o a.- Pohl (Andre) : Theol.
moralis, 278. - Putijatycki : Theologia moralis, Not., p. 2o8. - Ferreira-Vicoso : Resumd de morale (en portug.). voy. sa Vie.
De Praecept. et Sacramentis. Putijatycki (Ant.): Des Tablesparlantes
(en polon.), Not., p. 2o8. - Dandolfo (G.) : Sur la malediction des
mortsten ital.), Not., p. 89 .- Grappin (Jean) : In sextum pracept., 398.
-Figon:Du Pret i int6ret, 126c.-Gratien (J.-B.):De Contractibus
feneralibus, Not., p. 271." - Logerot (J.-B.): De Justitia, 346. Bruni (Franc.) : Sur l'usure (en ital.), 5o a; Analyse de Mastrotini
{en ital.), 5o, et Not., p. 23.
De I-cenientia: Beaufils (Ignace): Tractatus, iQo. - Vilaseca: Nicessitl de la penit. (en espagnol), 434, 434 a.- Ferrer (Vinc.) : Traite
de la confession generale (en espagnol), 473. - Mac Namara (Th.): It.,
56o.
Conduite des confesseurs: Baccari (Franc.), en ital., 41, 76; et Lettre, Not., p. 6. - Brunet (Fl.), 87. - De Fazio (Paul), en italien,
328 a. - Figon (Louis), Not., p. oz2. - Giordanini (Frany.), en ital.,
338. - Maffei (Jos.), Not., p. 175. - Massuco (CI.-Ant.), 528.- Mauro
(Jean), en ital., 568.Pohl (Andre), Not., p. 20o. - Trucchi, en
lat., 370; en ital., 157.

Mariage: Buroni, Mariage civil, 51. Ferreira Vigoso, voy. sa Vie.
F. -

De Martinis, 64, 564. -

Th6ologie apolog6tique.

CEuvres vari6es: Angeli, 92. - Buroni (en ital.), 51, etc. - Francois (Laurent), 28. - Martinengo (Frang. et Dominiq.), 399, etc. Vilaseca (en espagn.), 424, etc.
D'Agostino (Andre) : Psautier du philosophe, 36 a. -- Benech :Los
Israelitas(Les Juifs et les gouvernements), p. 42 a. -- Broquevieille
(Hon.) : Contre l'a.Emile ,Not., p. 16.- Brunet (Fl.) : Paralliledes
religions, o.- Bruni (Fr.) :le Liberalisme moderne (en ital.), 59 a.'Buroni : De Intolerantia cathoicca, 51. - Collet (P.) : Verite de la
religion, reed. de Vernet, 390. - Compans : Esprit de la religion,
395. - Coulbeaux (J.-B.) : Refutations (en ethiopien), 227. - Delemasure et d'Addosio : Confucius devoile (ELrud. rel., p. bibl., 1893,
p. 690). - Freitas : l'Evangile selon Renan (en portugais), 335. Id.: les Ecrits d'Honteim, 337. - Gabet et Huc : la Doctrine de
Bouddha, trad. du mongol, Not., p. 116. - Gratien (J.-B.) : Viriti
de la religion demontree par tes miracles, Not., p. 273. - Id. : la
Reformation anglicane, etc., 252. -

Lamourette (Adrien) : Delices de

la religion, 343. - Id. : la Philosophie de Pincredulite, 26t.-Id. : la
Philosophiede lafoi, Not., p. 279. - Id., ms. : Lettres sur la religion,
Not., p. 282. - Meloni (Sauv.) : Ceur, raison et foi (en ital.), 522.
- Michel (Claude) : Methode vers Puniti de I'glise, 523. - Mondou

-
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(Pierre) : Ie Catholicisme au XIX* siecle, t35. - Pispico : le Principe
du protestantisme, 43.
Portal (Fernand): les Ordinations anglicanes, 235. - Id. : Union
des Eglises, 143. - Poussou' (Jacq.) : Rome et le Pape-roi, 357. Putijatycki : Traiti de la relig. naturelle, Not., p. 208. - Rossi
(Pierre) : le Rationalisme (en ital.), 362. - Id. : Philosophie de
I'glise, p. 51 b. - Ryan (Et.) : REclamations des protestants, Succession apostolique (en anglais), 287. - Savino (Paul) : Grandes
erreurs et grandes vwrtes (en anglais); - Foi et Increduliti(en fr. et
e, cepagnol), 54o; (en italien), 66 c. -

Id.: Catholic.et Protestan-

tisme (fr., espag. et ital.), 537, 539. - Id. : Hypnotisme et magnetisme (en ital.), 538; (en espagnol), 538 a. - Id. : le Pouvoir temporel du pape (en espagnol), 538c. - Schumacher (Pierre): la Societe
civile chret. (en espagnol), 289, 290. - Spaccapietra : Rep. a us
ministre anglican, 296. - Verdier : la Revilat. et la Raison, 544c.
- Viguier : Discourssur la perite de la religion, de Bullet., r6ddit6,
Not., p. 238. - Vigoso : Eclaircissement sur la franc-maconnerie,
voy. sa Vie. - Vilaseca (Joseph) : Aux protestants, 428. - Id. :
Protestantismeet franc-maconnerie,433.
G. -

Cat6chismes.

Arabe et Turc : Najean (Jean), 573, 574. - Poussou (Ant.), 48>.
Chaldeen : Bedjan (Paul), 321. - Cluzel, 495 m.
Chinois: Mgr Bray, g19a. - Mgr Delaplace, 3286, 328c.-Kouang
(Fran..), 259 a. - Mgr Laribe, re~dit6 par Mgr Rouger, 398 a. Provost (Alexandre), 280.
Espagnol : Damprun (Ant.), A Lima, 547. - Freret (Eusebe), i
Buenos-Ayres, i Rio de Janeiro, 477, 478. - Thiel (Mgr), a CostaRica, 299; abrege, 487a. - Vaysse (Joseph), a Guatemala, 424. Anonym., Missionn. de Buenos-Ayres, 438.
Ethiopien : Bohe (Jean), manuscrit, 218, 219. - Jacobis (Mgr de),
voy. sa Vie, p. 165. - Mgr Touvier et M. Coulbeaux, 3oo.
Grec moderne (1874) : Elluin : Manuel des Enfants de la premiere communion, 449.
Francais : Explications, par J.-B. Lagarde, 559. - Histoires, par
Collet (Pierre), 382.
Italien: Dalfi (Theodore), 325. - Uttini (Cyriaque), 304. - Vitale
(Andre), 545a.
Malgache : Caulier (Philippe), 196. - Nacquart (Charles), 354c.
Polonais: Pohl (Andre), Not., p. 99g.- Putijatycki, Not., p. 208.
- Jakubowski, traduction de Pouget, Not. p. t49.
Portugais : Cardito (Barthel.), 548. - Ferreira Vifoso, voy. sa
Vie. - Leite (Joach.), Not., p. 166. - Magalhaes (Joseph-Ant. de),
Not., p. 175. - Anonymes, pour Marianna, 548; - pour Rio de
Janeiro, 496; - A Paris (1854), 548c.

H. -
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Th6ologie asc6tique.
I. TRAITE G

.NERAUX

Aubry (Noel-Veran) : Manuale christianorum,207; - en espagnol
2o5; - en frangais : Sentiments d'une iume, etc., (1774); - Id.
(1834), 204; - Id., (1857), 2o3;- Id. (186);- Id. (1864), 203a;
- Id., a Jesus * (1892), 206.
Cardito : Conseils (en portugais). - Cayla de la Garde: la Vie
chret., ms., a Montecitorio.-Coelho da Sylva : Reflexions sur les Ep.
et les Evang. (en portugais), Not. p. 32. - Collet : les Quatre Fins
derneres,de Rouault, reddit., 383.
Dassano: Pensees chret. (en ital.). - Dazincourt (Doctrine spirituelle de M.), 126.- Delaplace (Mgr) : Edit. en chinois du Combat
spirituel, 459; - de 'Introd. a la Vie devote, 457.
Elluin (Ach.) : le Repos du ccour ou la Volontd de Dieu (en grec
moderne), 440; - Introduction de S. Fr. de S.
la Vie devote (en
grec moderne), 445.
Falcone : les Traits de la vie chretienne, en ital., 465; - Id.:
Reveil du pecheur;PA mitie de Dieu; Jesus au coeur du mondain,Not.,
p. 94, 95 et 96. - Ferrer (Vinc. ), en espagnol : Traite de la perfection, 472; Maximes de laperfectton, 474; - Empichements de la
persevrance, 467; - Moyens de la persnetrance, 470; - Traite des
Exercices de piet, Not., p. 99; - I'Ame consolie par la volonte de
Dieu, 476; - Des Reunions mondaincs, Not. p. ioo. - Franzini
(Ant.) : Diario spirituale(en ital.), 5x ; - trad. frang., 5ro.
Gambard (Adr.) : Conduite de S. Franc. de Sales, 602; - Cacur
affectif de S. Franc. de Sales, Not., p. 270.
Hourdel: le Zele chrit., ms.
Macedo (Joachim), en portug. : Traduct. du Guide des pecheurs
et du Symbole, de Louis de Grenade, Not. p. 171, 172; - Traduct.
de la Vie de J.-C., du cardinal Bona, Not. p. 173.
Magalhaes (Ant.3, Trad. en portugais des Pensees du P. Neveu,
ms., Not. p. 176. - Marc (J.) : le Ciel, 347. - Martinengo (Fr.) :
rigiene dell' anima, 411, et autres oeuvres. -Martinis (Raph.de):
Trad. en ital. du Signe dela.Croix,deMgr Gaume.- Monaci (PierrePaul): Instructionpour vivre et mourir en chritien (en ital.), Not.,
p. 189.
Pohl (Andre) : Obligations du chretien (en polonais), Not.,
p. 200oo.

Vajano (Raphael) : la Vie chretienne (en ital.), 597. - Vilaseca
(Joseph) : la Fin de I'homme (en espag.), 429. - Id. : Pater, Ave,
Credo expliques ( en esp.).
Voy. aussi : Angeli, Martinengo, etc. : Traitis divers.
2. VIE RELIGIEUSE
Benech (Claude

: la Postulante, trad. du frang., 2I3c; -

Soli-

-
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loques d'une Fille de la Charite(en espagnol),2 5. - Collet (Pierre):
Traiti des devoirs de la vie religieuse, 1og. - Lamourette (Adr.) :
Considerat. sur la vie relig., 342. - Mauro (Jean) : le Religieux a
l'eglise (en ital.), 56 9. - Semeria (Antoine) : la Vie religieuse (en
ital.), 291. - Spaccapietra : Miditationspour huit jours. - Id.,
pour doue jours (en ital.), 295.- Uttini (Cyriaque) : Trois abus de
quelques communautis religieuses (en ital.), i58.
3. VIE ECCLESIASTIQUE
i. De l'Eveque : Giordanini (en ital.) : Miroir d'un evdque, Not.,
p. 18. - Id. : Vie d'un evique, 129.
2. Des Pretres: Mgr d'Agostino: Trenta et Roveredo, ou du clergi
(en ital.), 69. - De Amicis (Pierre): le Cure prepare it ses fonctions
(en ital.), 73. - Cayla de La Garde: Traite de I'etat ecclesiastique,
ms.- Collet (Pierre) : Devoirs d'un pasteur, io8a; - trad. en ital.,
56. - Directoire des Paroisses, 91gc. - Freitas-Senna: le Pretre
(en portugais), 333.- Gambard (Adr.): Conferenceseccl., ms., Not.,
p. 27. - Mauro (Jean) : Ie Nouveau Pretre guide (en ital.), 565. Morino (Jean): le Pretre sanctifii dans ses actions quotidiennes (en
ital.), 525. - Macedo (Cl.): Institut. des pritres, Not., p. 171. Massuco (Cl.): Examens sur les devoirs des pritres (en ital.). Pohl (Andre): Retr. ecclesiastiq. (en polonais). - Id.: Confir. sur
les vertus eccl., Not., p. 200, 201.
3. Des Clercs: Ambroslani (Vinc.): les Seminaires et le Concile
du Vatican (en ital.), 72. - Id.: les Droits de I'Eglise sur les seminaires (en ital.). - Angel (Gabriel): SS. Paul et Timothde, neuvaine pour lesjeunes ecclisiastiq.(en espagn.), Not., p. 3.- Codina :
Expositio pontificalis romani, 222. - Collet : Bibliotheque d'un
ieune ecclesiastique, 14. - Downing (Denis) : Questions sur la
vocation (en angl.), 460. - Grappin (Jean): Veni mecum des siminaristes de St-Flour, 554. - Mac Namara: Enchiridion clericorum,
263. - Mauro (Jean): le Jeune Homme guide au sanctuaire(en ital.),
567. - Id.: le Clerc guide au sacerdoce (en ital.), 566. - Reglement du semin. d'Angouldme, ms., Not., p. 246; - de St-Firmin a
Paris,283, 284; - de Poitiers, 282; - de Toul, 285.- Rosset (Ed.) :
Manuel de piete des seminaires, 576; - trad. en ital. par Fazanari,
578.- Rossi: Sur la riforme des itud. thdolog. (en ital.). - Torres:
Meditat. sur les saints Ordres (en espagnol). - Uttini (Cir.): le
Concile du Vatican et l'education du clerge (en ital.), 3o5.
Anonyme, en Pologne : Manuale devotionis ad usumecclesiasticor.,
Not., p. 242.
4. DIVERS iTATS DE VIE
Devoirs des Domestiques, par P. Collet, 107. - L'Ecolier chrdtien, par P. Collet, o07 a. - Les tcoles, par Downing. - Du fele de
lafoi dans les femmes,. par Brunet, 193. - Devoirs des Gens de la
campagne, par Collet, 497.- Devoirs des Gens du monde, par Collet,
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-

63

io8 - trad. en portug., Not., p. . - La Jeune Fille pieuse, par Uttini
(en ital.),manq. -Manuel de pietd de lajeuneflleechrit.,par S...(en
portugais). - Le Bon Partage des pauvres, par A. Gambart, 604.
5.

XMDITATIONS

I6thodes d'oraison: Ferrer (en espagn.), 469. mentale (en ital.), 479 b. -

Rosset, 577. -

Landi, I'Oraison

Terrasson, 592. -

Ano-

nyme (en ital.), Not., p. 25o.
Recueil de mditat.: Collet, so, to a; et reedit., de Tiberge, Not.,
p.66.- Coulbeaux (en ethiop.), 226. - Devisse : Trois medit. sur le
bienheureux Cornay. 241 c. - Fasanari: trad.en ital. de Hamon, 248;
- Medit. de missions, 348 a. - Ferreira Vicoso (en portug.). Maffei (Jos.), en ital., 48o. - Massuco (C1.-Ant.), en ital., 268. Moro (Paul), en ital., Not., p. g19.- Portail (Ant.): r6edit. et complment de Bus6e: en latin, Not., p. 204; - en frang., 484, 484a:en espagn., 141 ; - en portugais, 141 ; - en chinois, par Han, Not.,
p. 132. - Pohl (en polonais), Not., p. 200. - Spaccapietra (en ital.),
295. -

Anonyme (en portug.), 529.
6. DIVOTIONS
AU

SAINT-ESPRIT

Trad. de Mgr Gaume, par de Martinis (en ital.). Vachetta, 596.

Neuvaine, par

NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST

Agonie (Ste-): Manuel, anonyme.
Caeur (Sacre-): Collet (P.) : Doctrines, Not., p. 65. - Hennessy:
Conferences (en angl.), 339. - Mott: Medit., 420 b. - Reveillire:
Manne de I'ame (en portug.), 534. - Mgr Tagliabue: Mois, edite en
chinois, 487 a. - Vilaseca : Divotion (en espagnol), 426.-

Anonyme :

Confrerie i Versailles (1743), Not., p. 246.
Eucharistie : Ambrosiani: Adoration perpetuelle (en italien), 184.
- Id.: Excellence, 71.- Buroni : I'Eucharistieet la civilisation (en
ital.), lo. - Cremisini: trad. des Visites, 5o8. - Elluin : trad. des
Visites, en grec moderne, 446. - Jox: Amour (en alleinand), 514. Id.: Myosothis, 556. - Landi: Communion (en ital.), 479a. - Martinengo (Fr.): la Sainte Communion. - Poussou (M.-A.) : traduct. des
Visites, en arabe, Not., p. 207. - Viguier: trad. de Gourdan, Sur le
sacrifice, Not., p. 237.
Face (la Sainte), par Negrie, 53o.
Imitation: trad. en allemand, par Jox, 555;- en chaldeen, par
Bedjan, 315; - en chinois, sous la direction de Mgr Delaplace, 458 ;
- en grec moderne, par Elluin, 442; - en elhiopien, par Coulbeaux, 225. - D'apres S. Vincent de Paul, par Angeli, 161 d.
Passion: Archdologie de la Passion, trad. de Friedlich, en ital., par
Buroni, 99. - Lectures populaires, en portug., par Cornagliotto,
520. - Medit., par Mott, 480 b. - Scapulaire de la Passion; Histoire,
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par J. Chevalier, 200; - Manuel, par Baudrez, 435, 435 a; et
abregd illustri; 435 a; abrege en italien, 543, 543 a; - Manuel en
polonais, 436.
Sang (e precieux Sang): Ses prodiges; en ital., par Cremisini,
504.
LA TRES SAINTE VIERGE MARIE

Gen6ralitis : Qui est Marie? par Vilaseca (en espagn.), 427. Censure d'un sermon, par Hebert, Not., p. 137. - Marie toujours
vierge, par Vilaseca (en espagn.).
Ave Maria, commente, par Vilaseca (en espagn.).
Devot de Marie (le), par Cremisini (en ital.), 507.- Marie au caur
de lajeune file, par P. Biancheri (en ital.), 102;- trad. par Bayle,
494. - Recueil de prieres, par Vajano, 517 a. - Guirlande a Marie,
par Angeli...
Imitation de la Ste Vierge, 5r3.
Medaille miraculeuse : Notice, par Aladel, en fran. ; trad. en angl.,
en espagnol, en allem., en ital., en polon., 88; - Edit. franc., corrigee, ibid.; - Abreg4, 88 e. - La Fete de la Medaille miraculeuse,
88 r. - Couronnement, 88 r. - Neuvaine de la Medaille miraculease, en franc., ital. et allem., 88c. - Notice (en allem.), par Jox,
515. - Notice (en espagnol), par Alvarez, 70. - Notice (en ital.), par
Bartolini, 21i; par Biondelli, 217, 217a.- Notice, par Angeli,
183.- Id.: Rayons, x6o.
Mois de Marie: Angeli, 177. - Cremisini (en ital.): Mois, 5ot.Id.: Trente figures, 506. - Id. : Mois des eccldsiastiques, 503. Elluin (en grec moderne): Mois, 455. - Id.: Nouveau mois, trad.
de Debussi, 443. - Lagarde, les Litanies, 558. - Martinengo (Fr.),
en ital. : Mois, 403; et trad. franc., ibid. - Terrasson, d'apr6s le
P. Dupont, 59o.- Vilaseca (en espagnol), 431, 4 34 b, 4340. - Anonyme (en portug.), 425 c.
Prxconium patristicum, par Vayrieres, 598.
Psautier,en ital., trad. de S. Bonaventure, par Cremisini,Not., p. 86.
Rosaire (le) : en allemand, par Kelz, 5i6; - en anglais, par Mac
Namara, 264 c (manq.).
Scapulaire: Notice(enchinois),par Mgr Rameaux, 53 .- Anonyme:
Scap. de I'Imm. Concept., 542. - Voy. Passion (Scapulaire).
Vie de la sainte Vierge : Cremisini (en ital.), 5o5. - Vilaseca (en
espagn.), 68 a.
Pblerinages, etc. :N.-D. de Buglose, par Mauriol, zo39, 1o4o. N.-D. de Lourdes, par D. Martinengo (en ital.), Not., p. 82.-N.-D. de
Lujan, par Salvaire (en espagn.), 32; Neuvaine, 487; Manuel, 535.
- N.-D.-de-la-Merci (en ital.), par D. Martinengo, Not., p. 182. N.-D. de Roc-Amadour, par Le Guenec, i32. - N.-D.-de-la-Rose
in Ostra (en ital.), par Bartolini, 209. - N.-D.-du-Sacri-Cceur(en
ital.), par Bartolini, 21o. - N.-D. de la Sardagna,par Trucco (en
ital.), 489.

-
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Angeli : Mois, 171. - Id. : GuirlaJde, 80o.- Cremisini : Qui est
Joseph? (en ital.), 4 99, 499 a. - Martinengo (Fran;.) : 'Artisan de
Naaareth(en ital.), 410; - trad. en fr.,407.- Vilaseca (en espagnol):
Qui est Joseph? 430.- Id., Mois,434c. -- d.: Bulletin : Culte perpetuel de S. Joseph, 434. - Anonyme : Traduction du 4 Propagateur
de S. Joseph o.
S. VINCENT DE PAUL

(Voy. aux Biographies.)
AUTRES

SAINTS

Ange gardien, trad. du fr. en espagn., par Torres. - Ste Anne,
Vie (en ital.), par Cremisini, 5oi. - S. Joachim, Vie (en ital)., par
Cremisini, 5oo. - Ste Therese, par Cardellach, 53; par Murena. S. Walfroy, I'Ange du pelerinage, par L. Bretaudeau, 192 e.

7.

PRATIQUES

DE PIJTE

Chemin de la Croix, en chinois, par Mgr Bray; - par MgrRameaux,
532; - en grec moderne, par Elluin, 454.
Indulgences. Trait6 par Collet, 498. - Recueil (en ital.), par
Falcone, 462; - par Terrasson, 589, 594.
Jubil6. Traitd par Collet, i, 388. - Meditat. par Jox (en allemand),
255.
Neuvaines. Recueil (en ital.), par Falcone, 463.
Scapulaires (les Trois), par Roussel, 58o. - Notice (en polonais),
579. - Voy. Passion (Scapulaire).
8. ASSOCIATIONS
Agonie (Sainte-). Notice, par Nicolle, 533, o029. - Bulletin.
Dames de la Charitd. Anciens XRglements : pour Beauvais, 1077;
- pour Laval, 1075; - pour Paris, St-Sulpice, 1076. - Rdorganisation (i85o), Recueil de pieces, 1o97; - Rapports, Parisfaubourgs, to58; - Europe et Asie, 1057; - (Euvre de Ste-Genevieve, o159. - Annales, zo55. -Manuel, par Jul. Chevalier, 5oo c;
- en italien, per A. d'Agostino, 37; parB. de Dominicis, 459 a; de
Modene (Massuco?), 1074; - en anglais, par Mac Namara (manque).
Eniants de Marie-Immaculee. Manuel, par Aladel, et traduct. en
espagn., holland. et polon., 35; - en espagnol, par J. Moral, 35 a;
- en chaldien, par R. Niibieridzd, 574 c. - Manuel, par E. Mott,
et Avis, etc., 35. - Directoire des associat. des Enf. de Marie, par
E. Motte, 480 g. - Pour les seminaristes de St-Flour, Not., p. 244.Annales (en fr.), et Bulletin (en espagn.). - La Banniere de la puretd,
par Chavez, 200ooc.
Garde d'honneur. Manuel (en ital.), par Tasso, 541.
Propagation de la Foi et Ste-Entance (en ital.), par Trucco, 371.
Sainte-Trinit6, par Terrasson, 593.
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9. ENCHIRIDIONS, MANUELS DE PIfTi
Barbd (Julien) : Prieres sur les dvangiles du dimanche, 78. - Id. :
Prierespour les actions de la journee, Not., p. 9. - Bed jan : Manuel
(en chaldeen), 319.- Bodin (Eug.) : Exercice du chritien, 494 c. Bray : Prieres6dities en chinois. - Cornagliotto : Trdsor (en portigais), 231; et Petit Tresor (en portugais), 6or; - Id.: les Trois Mois
consacres(en portug.), 595.- Dassano : Pensderchrit. (en ital.), 55o.
- Daviers : Journee chret. (en grec moderne), 439. - Delaplace :
Duflos : Livre de prieres
Livre de prieres (ddit. en chinois), 551.(edit. en ethiopien), 461. - Elluin : Eucologe en grec moderne), 447.
- Id. :Journie du chritien (en grec moderne). - Falcone: Bouquet
(en ital.), Not. p. 96. - Ferrer :Exercices de piete (en espagn.), 471.
- Leroux : Prieres chrit., 344. - Monaci : Exercice de pietd (en
ital.), 570. - Manzella : Manuel de divot. de la Cong. de la Mission, 56o d. - Mott : lesEauxsanctifees, 571 c. - Poussou (M.-A.):
Journde du chrit., trad. en arabe, Not., p. 207. - Rzymski : Recueil
o10.- Salvucci: Recueil de prieres
de prieres (en polon.), Not., p.
(en ital.), 600. - Sinan : Recueil de prieres (en turc), 583. - Sipolis
(Michel) : Exercices de la vie chret. (en portugý, 509. - Anonym.:
Exercices de piiet (Tours), 553; - Manuel de divotion (en polonais), 526.
I. -

Pr6dications.
TRAITES

Preceptes gineraux:Boyle (en anglais), 192. - Mgr Delaplace (en
latin), 244 a. - Jakubowski (en polon.), Not., p. 149. - Lamant (en
franc.), Not., p. 161.- Mac Namara (en anglais), 264. - Morino
ten ital.), 524. p. 210.

Pohl (en polon.), Not.,

p. 200. -

Rzymski, Not.,

MissIos : Manuel, par Caussanel, 953; - en espagnol, par Savino,
p. 599.- Anonym. : en portugais, attribude a J. Glaizes (manque); en frang. (188x), 953 a. - Fruits des missions, par Redon, 575.
SERMONS ET PANFGYRIQUES

Recueils de Sermons et Panegyriques:Bohd: Sermons en dthiopien,
ms., 43 a. - Bojanowski: Sermons en polon., Not., p. 15. - Bonnet
(Jean): Sermons, ms., 621; et Sermons publi6s parson ordre, ms.,
609. - Bruni : Lettres pastorales (en ital.), 5o a, et Not., p. 25. Buroni : Sermons (en ital.). - Chevalier (Jules) : Conf. aux Filles de
la Charite,374 d. - Collet: Sermons, 384.- Correa : Serm. (en portug.), Not., p. 84.- Dassano: Expositionde I'oraisondominic. (en ital.).
- Francois (Louis-Joseph) : Or.funbre de Madame Louise de France,
332. - Id. : Eloge de M= de Maintenon, 332 c. - Freitas : Discours (en portug.), 334. -- Gambard : Sermons, 603, etc.; et trad.
e: ital., 22, Not., p. 268. - Hdbert : Pr6nes, Not., p. 135 et 139;
512. -

Jox : Sermons (en allemand), 253, 254, 340. -

Kelz : Ser-
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mons (en allem.), i3o. - Lagarde : Homelies du dimanche, 55g a.
- De Lizzi : Surla Ste Vierge, 133 a. - Luchet: Conf. ms., 608.
- Matta : Pastorale(en portug.), Not., p. 186. - Portail : Sermons
pour les missions, ms., Not., p. 205. - Pohl Discours, Not., p. 199.
- Sliwicki : Or. funebre (en polon.), Not., p. 213. - Spaccapietra :
Lettres pastoralesken ital.), 294. - Thiel : Mandements (en espagnol), 298. - Vicart (Eug.) : Conf. aux Filles de la Chariti,autographic (manque).- Vilaseca : l Symbole (en espagn.).- Wolinski:
Sermons (en polon.), 546.
Voili, Monsieur et cher collegue, les ouvrages de nos missionnaires
qui ont plus imm6diatement pour objet les sciences ecclesiastiques.
Les connaissantes profanes peuvent, elles aussi, contribuer a la fin
que nous nous proposons: ce sont les a vases precieux dont le peuple
de Dieu s'etait empare chez les Egyptiens *. Si vous le desirez, je mettrai aussi sous vos yeux la liste de ces livres ecrits par les n6tres.
A. M.

203. Homilixe S. Isaaci Syri Antiocheni, quas (chaldaice) edidit Paulus Bedjan, C. M. T. I". Paris, rue de
Sevres, 95; Leipzig, Harrassowitz, 19o3. Un vol. in-8,
xxi-855 pages.
Sur les soixante-sept homelies que publie M. Bedjan, quarantetrois paraissent pour la premiere fois. 11 ajoute : a Nous pouvons
assurer nos lecteurs que l'ouvrage que nous leur offrons aujourd'hui,
a part ces defecruosit6s que nous avons loyalement signal6es, est un
vrai tresor, autant par I'elevation des pens6es que par la beaut6 du
style; ils y trouveront, outre de belles connaissances naturelles,
historiques et litteraires, des pages ravissantes sur toutes les vertus,
et particulierement sur la charite. * (A vant-propos, p. 17.)

204. Histoire du diocese de Montpellier pendant les
premierssidcles, par Etienne Grousset, pretre de la Mission,
professeur d'histoire ecclesiastique au grand seminaire de
Montpellier. Montpellier, imprimerie de la manufacture
de Charite, 1903. Grand in-8, i5o pages.
Nous avons signale dejia 'importante Introduction mise par l'auteur en tete de cette Histoire du diocese de Montpellier, et publiee
separement. L'euvre que nous avons sous les yeux temnigne d'une
grande erudition; elle fait 'eloge et du maitre et des auditeurs qui
s'intiressent a ce substantiel enseignement.

205. Swur Marie-Anne

et sWur Odile, Filles de la
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Charite de 1'h6pital Saint-Jean d'Angers, fusilles en
haine de la foi, au champ des martyrs d'Avrilld, le
I', fevrier 1794, par L. Bretaudeau, C. M. Abbeville, Paillart; Paris, Amat, i i, rue Cassette. 190o3. Brochure in-i8,
illustrie.
Dans la sdrie des victimes de la Revolution, a la fin du dixhuitieme siecle, l'Episode de la mort des sceurs Marie-Anne Vaillot
et Odile Baumgarten ou Baugard, comme on prononcait a Angers,
est lun des plus saisissants. Cest l'objet du rcit fait par M. Britaudeau. Voici le texte de l'approbation et 'eloge de cet dcrit, place en
tate de la brochure; elle est de M. A. Fiat, snp6rieur general. II
a permet volontiers, dit-il, Pimpression de la presente brochure,
racontant,avec un touchant int6ret, I'heroiqiie fermetd dans la foi des
soeurs Marie-Anne et Odile, Filles de la Charitd d'Angers, et souhaite
ardemment que ces pages contribuent a faire rendre a ces martyres,
si dignes d'admiration, les supremes honneurs des autels s.

206. Les Lajaristes d Madagascar au dix-septi&me
siecle, par Henri Froidevaux. Paris, Poussielgue, 19o3.
Un vol. in-x8, vn-27o pages.
Le titre du livre en indique nettement 'objet. Nous lirons avec
plaisir les justes 6loges qu'on fera certainement de cet ouvrage.
Sur les points accessoires et comme adjacents au sujet lui-mame,
on a des renseignements nouveaux et importants apportis ou remis
au jour depuis que la France a occup6 de nouveau Madagascar. Sur
le sujet mEme, indique par le titre de l'ouvrage, la source abondante
et sfre est le tome IX des Memoiresde la Congregationde la Mission;
Madagascar(1866). L'auteur en est M. Gabriel Perboyre, pr4tre
de la Mission, cousin du martyr Jean-Gabriel Perboyre, beatifi& par
l'Eglise il y a quelques annees. - M. Gabriel Perboyre 6tait un chercheur inlassable sur la question historique qu'il 6tudiait; et i! fut de
ceux qui ont la main heureuse dans leurs recherches. On retrouverait facilement les pieces qu'il cite, aux archives du ministere de la
Marine : c'est 1 surtout qu'il rencontra ses interessants renseignements sur nos possessions d'outre-mer au dix-septibme siecle;
on regrette le manque des references : a cette 6poque on etait trop
peu attentifaux methodes et aux procedes historiques et litteraires,
exiges et si justement apprecies aujourd'hui. Nous avons de lui les
volumes des MemoirCs de la Congrigationde la Mission concernant
I'Algerie et la Pologne; il acontribue aux volumes sur la Chine, qui
sont plut6t P'oeuvre de M. Auguste Devin. De M. Perboyre nous avons
aussi un volume manuscrit des Memoires sur I'ile Bourbon, qui est
tout pret & tre imprimd.
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Passionn6 pour 4claircir un detail historique, M. Perboyre etait
didaigneux des ornements litteraires.Sa redaction est claire, toujours
correcte: la diction est, comme apparaissait I'auteur lui-meme, on
pourrait dire impassible. Quiconque icrira sur un sujet traite par lui
trouvera, on pourrait I'assurer d'avance, de savants et precieux renseignements dans ses ouvrages.
C'est de M. Perboyre qu'il est question dans ces lignes tracees par

M. GABRIEL PERBOYRE

Prctre de la Mission (18o8-1880).
M. Maynard dans la preface de sa tr6s remarquable Histoire de saint
Vincent de Paul :
a Nous regrettons qu'il nous ait ete interdit de nommer celui qui
nous a le plus aidd dans nos recherches et le ddpouillement des
pieces,celui qui, dans sa fami!!e, soit naturelle, soit religieuse, trouve
tant de raisons de dire : Nosfilii sanctorum sumus! Jamais fils ne
v6enra, n'aima davantage son pere : c'est assez dire avec quelle affection et quel zele il a rempli la mission dont la bienveillance de
son
superieur PIavait charge aupris de nous, et nous a mis sur
la trace
des plus pricieux documents.
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a Car, en dehors des archives de Saint-Lazare et des archives de
l'Empire, il en existait plusieurs dans d'autres d6p6ts publics; un
plus grand nombre encore avait 6td dispers6 par la Revolution aux
quatre coins du monde. C'est par lui que nous en avons retrouve
quelques-uns de tres importants; par lui encore que nous nous
sommes mis en communication avec les principales fractions de la
double famille de Saint-Vincent-de-Paul, non seulement en France,
mais en Angleterre et en Espagne, en Italie et en Pologne, au Levant
et en Amerique, etc., et de toutes parts nous sont venus des memoires et des lettres qui nous ont aidd i construire ou i eclairer
plusieurs points de cette histoire. »
Ayant eu la bonne fortune de connaitre personnellement l'auteur
des Memoires que M. Froidevaux mentionne dans sa preface, nous
avons jugd bon de completer ce que I'auteur en a dit.
Nous nous proposons de rendre compte prochainement du livre
lui-mEme que M. Froidevaux vient de publier. Mais, des maintenant,
et pour n'avoir plus qu' louer, constatons qu'il est un point de d6tail
sur lequel nous n'adh6rons pas a I'appreciation de l'auteur. C'est sur
la question du massacre du missionnaire Etienne par un chef malgache. L'auteur l'attribue i l'imprudence du missionnaire; d'autres
crivains ne sont pas de ce sentiment. C'est au lecteur de juger : il
a sous les yeux la conclusion du nouveau livre, page 201; voici le
resume de 1'autre appreciation dans une publication recente, elle
aussi, les Missions catholiques francaises (Paris, Colin, 9go2), t. IV,
p.423 :
a On a pris pretexte de cette tentative de M. Etienne (aupres du
chef malgache) pour porter la plus grave accusation contre lui, celle
d'avoir compromis, par son zele intemperd, la nouvelle colonie de
Fort-bauphin. Deux fois, au Fort, il aurait'menacd Mananga de la
hainedes Francais s'il ne se faisait chrdtien. Chez Mananga lui-meme,
il Paurait menace de lui faire enlever de force ses femmes s'il ne se
separait d'elles et ne recevait le bapteme.
a L'accusation est grave et vaut la peine d'etre examinee.
a Et d'abord, le fait ffit-il vrai. on n'aurait pas le droit de le gdneraliser; on n'aurait pas le droit de 'etendre i tous lesautres missionnaires de Madagascar, comme on le fait ordinairement. S'il avait fait
ce qu'on lui reproche, M. Etienne eit ete en d6saccord avec l'esprit
de sa congregation et avec les propres instructions de saint Vincent
de Paul, qui ne parlait quc de conciliation et de mansuetude i l'egard
des indigenes, qui s'elevait et s'indignait contre ceux qui n'hesitaient
pas i user de violence pour assurer le triomphe du catholicisme;
avec le P. Nacquart, qui se brouilla avec Flacourt, surtout pour
avoir voulu protdger les indigenes contre la rapacite ct ia cruauti des
blancs; avec Ie P. Bourdaise, qui, comme le P. Nacquart, sut se faire
aimer de tout le monde, indigenes et colons; avec tous les autres
missionnaires lazaristes.
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a Et puis, cette faute n'aurait pu avoir les consequences qu'on en
veut tirer, car c'est un contresens que de parler du fanatisme des
Malgaches. A For-Dauphin nous ne sommes pas en Arabic, et le
P. Etienne aurait pu avoir un zele indiscret envers plus d'un roitelet
Masicoro, sans que ni lui ni ses sujets se rivoltassent.
( Les causes de la haine des Malgaches contre nos colons et nos
soldats du dix-septibme siecle sont, du reste, assez connues pour ne
pas rechercher des raisons a c6te. Nous n'etions pas aimes par les
indigenes, parce que nous les pillions, que nous les maltraitions.
que nous les accablions d'imp6ts, et que nous les obligions a des
guerres continueiles pour nous procurer des vivres; parce que nous
leur prenions de force leurs femmes, leurs boeufs, leurs esclaves;
parce que nous leur brfilions leurs villages - plus de deux cents
furent brftes pendant les six ans du gouvernement de Flacourt et que nous faisions le vide par des ravages successifs sur cinquante
ou soixante lieues d'etendue autour de nos forts; parce que nous
les trompions dans nos conventions, et que nous ne tenions pas la
parole promise; parce que nous 6tions cruels, injustes, sanguinaires,
et faisionb pescr sur ces pauvres gens un joug si dur et si injuste
que leur patience fut enfin lassee.
6 VoilA la verite, et pas n'est besoin, pour expliquer la catastrophe
finale, de recourir a un exces de zele de M. Etienne.
a Mais, en fait, cet exces de z6le, M. Atienne Ie commit-il? II est
contraire i tout ce que nous savons de sa prudence et de sa vertu,
Mais, surtout, aucune preuve n'existe pour etablir une telle accusation; aucune, si ce n'est le recit indefiniment reproduit de Raynal
dans son Histoire des Indes. Ce n'est pas suffisant, surtout si I'on
considere que Raynal, d'ailleurs tres suspect quand il s'agit de pretres,
n'alla jamais i Madagascar; si 'on se rappelle que dans leur correspondance officielle, ni Chamargoo, ni aucun de ses successeurs, n'ont
un seul mot de blime pour M. Etienne; si I'on ajoute a cela que,
Commerson, dans son Memoire manuscrit pour servir a l'histoire
naturelle et politique de la grande ile de Madagascar,et M. Souchu
de Rennefort, le secretaire du Conseil de la colonie, un an apres la
mort de M. Etienne, et qui alia , Madagascar en cette qualit6 en 1665,
ne saccordent nullement avec Raynal, mais racontent, au contraire,
les faits tels que nous venons de les rapporter. P

Le Girant: C. SCHMEYER.

Imp. J. Dumoulin, a Paris.

EUROPE
FRANCE
LE 4

MAr, VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA NOMINATION

DE M. ANT. FIAT, A LA TETE
DES DEUX FAMILLES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Le 4 mai 19o3 amenait le vingt-cinquieme anniversaire

de la nomination de M. Antoine Fiat a la tdte de la Congregation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la

Chariti. C'est, en effet, B cette date, le 4 mai 1878, au lendemain de la mort de M. Eugene Bord, supdrieur gendral,
qu'il avait ite proclame Vicaire g6neral, en attendant que le

4 septembre suivant il fut dlu, par 1'Assemblie, Supdrieur
g6ndral.
Les temps douloureux que nous traversons empechaient
l'expression trop eclatante des sentiments de la communauti; mais, en revanche, on se sentait pressi d'exprimer

d'une maniere plus pdndtrante, en quelque sorre, les sentiments.de reconnaissance filiale et d'union envers celui qui
est, depuis vingt-cinq ans, le chef et le pire de la famille
de Saint-Vincent-de-Paul.
A Paris, devant les reliques de saint Vincent, exposdes a
cause de la neuvaine qui suit chaque annie la fete de la
Translation, tous les jeunes gens du sdminaire et du scolasticat firent, le matin, la sainte communion dans les sentiments de filiale reconnaissance que leur inspirait cet anniversaire.
Un peu avant midi, les pretres de nos diverses maisons
de Paris, reunis a ceux de la maison-mere, se pr6sentaient
ensemble chez M. le Supdrieur gendral. Au nom de tous,
M. Forestier, premier assistant, prit la parole, afin d'expri-

mer les sentiments de gratitude et de filial devouement
que la longue pdriode de travaux accomplis par M. le Sup-
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rieur general inspirait. II y joignit 1'expression des vceux
que tous les coeurs forment pour le chef vindrd des deux
families de Saint-Vincent-de-Paul.
M. le Supdrieur general rdpondit qu'il itait touchi
des sentiments qui venaient de lui etre exprimds, et de
la dimarche faite par les membres de la Congregation rdunis
en ce moment autour de lui. II rappela quelques souvenirs
du 4 mai 1878, quand, a sa grande surprise, dit-il, il fut
proclam6 Vicaire general de la Congregation.
M. le Superieur general dit ensuite qu'il benissait Dieu
de la part de joies et de consolations qu'il lui avait faite
pendant les vingt-cinq annees de son gouvernement.
L'heure de l'epreuve, ajouta-t-il, a, elle aussi, sonni avec
les temps difficiles oi nous venons d'entrer en France. Les
oeuvres y etaient si belles! nos missions de France itaient
florissantes; nos seminaires bien pourvus de sujetsdivouis
et aptes a leurs fonctions; nos maisons de formation remplies de nombreux sujets. Et voila que nous avons a trembler en regardant l'avenir. M. le Superieur general a dit
que, pour lui, il gardait encore la confiance dans son cceur,
et qu'il espirait que les maux ne seraient pas aussi grands
qu'on pouvait le redouter.
Apres avoir embrasse chacun des membres de Ia reunion,
il a donna a tous sa benediction.
Par suite de la suppression de maisons d'&coles tenues par les
Filles de ia Charit6, et oil etaient etablies des associations d'Enfants
de Marie, il y a eu lieu de solliciter et on a obtenu pour conserver
le droit aux indulgences, les facultis dont le texte suit :
FACULT

ACCORD-E AUX ASSOCIATIONS

FRANCE, POUR TRANSFIRER,
REUNIONS,
S.

C.

SANS

PERDRE LE BENEFICE

DES INDULGENCES,

TRkE

D'ENFANTS DE MARIE DE

AU BESOIN,

29 AVRIL

LE LIEU DE LEURS

DES

INDULGENCES.

90o3.

SAINT-PARE,

Augustin Veneziani, pro-procureur general de la Con-
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grigation de la Mission, humblement prosterni aux pieds
de Votre Sainteti, lui expose ce qui suit : Par suite de la
suppression deja survenue ou a survenir en France, de
plusieurs etablissements des Soeurs, Filles de la Chariti de
Saint-Vincent-de-Paul; les associations de l'lmmacule
Vierge Marie, ddsignees communement sous le nom d'associations d'Enfants de Marie, etablies chez les sceurs susdites, en vertu d'un rescrit pontifical du zo juin 1847, et
de lettres sous forme de bref, daties du 19 septembre 1876,
subissent un grave prejudice de ce qu'elles sont privees
du local oi les jeunes filles avaient coutume de tenir leurs
rdunions et qui leur permettait, sous la conduite de ces
mames soeurs, de remplir leurs devotions envers leur bienheureuse Mere, et de se livrer aux exercices propres a leur
association, comme par exemple, les deliberations, les elections des officieres, les rdceptions, etc.
Pour prevenir done la ruine de ces associations, - si
fecondes, dans la vigne du Seigneur, en fruits de salut, le Suppliant, au nom de son Superieur general, demande
instamment que lesdites associations puissent, sans perdre les indulgences dont elles ont dti enrichies, continuer leurs d6votions et les exercices qui ont toujours dte en
usage parmi elles, soit dans l'dglise paroissiale, dans le
voisinage de laquelle se trouvait la maison qui a ete fermee
ou qui est exposde a l&tre, soit, si cela peut se faire commodement, dans d'autres maisons de sceurs, qui, bien que
situies dans le mime endroit ont pu echapper au danger
de la suppression. Que Dieu, etc.
- La Sacree Congregation prdposee aux indulgences et
aux saintes reliques, en vertu des pouvoirs qui lui ont et6
spdcialement concedes par le pape Ldon XIII, accorde avec
bienveillance, en tant que de besoin, la faveur sollicitde,
pourvu que ce transfert des associations dont il s'agit se
fasse avec le consentement de l'Ordinaire. Nonobstant
toute clause contraire.
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Donne a Rome, au secretariat de la mime Sacree Congregation, le 29 avril

9go3.
A., cardin. TRIPEPI, pref.

-L Franqois SOGARO, arch. d'Amid., seer. .
Place du sceau.
PARIS. -

CAUSES

DE BEATIFICATION

Le 2 decembre 19o2, par un decret de la Sacr6e Congre-

gation des Rites ratifin par le Souverain Pontife, le 16 du
mime mois a 6te introduite la cause des Carmelites de
Compiegne, mises a mort sous la Revolution. Le CanoI. BEATISSIMt PATER, Augustinus Veneziani Pro-Procurator generalis Congregationis Missionis, ad pedes S. V. humiliter provolutus
exponit qua sequntur: A suppressione jam peracta in Gallia vel
peragenda plurium domorum Sororum seu Puellarum a C&ritate
S. Vincentii a Paulo, sodalitates B. M. V. Immaculatae vulgo le Figlie
di Maria nuncupate, apud prefatas Sorores institute, vi Rescripti
Pontificii, diei 20 Junii 1847, nec non Litterarum in forma Brevis
diei L9 Septembris 1876, non parvum detrimentum sentient ex defectu sedis vel loci, quo puellae convenire consueverant peracture,
sub regimine earumdem Sororum, devotiones erga Bmam Matrem,
nec non functiones Sodalitatis proprias, v. g. consilia, electiones
officialium, receptiones, etc. Ad praecavendum igitur harum Sodalitatum, - qua tot fractus salutis aterna in vinea Diii proferunt, dissolutionem, humilis Orator, nomine sui Superioris generalis,
instanter implorat, ut pradicte Sodalitates possint, sine damno
indulgentiarum, quibus ditata sunt, prosequi suas devotiones necnon functiones antea usitatas, vel in Ecclesia paroeciae, in cuius ambitu erat domus suppressa vel supprimenda, vel (si commode fieri
possit) apud alias domos Sororum, qua forte iisdem in locis a periculo suppressionis evaserint.
Et Deus, etc.
Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita,
utendo facultatibus a S. S. D. N. Leone Papa XIII sibi specialiter tributis, quatenus opus sit, benigne annuit pro gratia iuxta preces,
dummodo tamen translatio prefatarum Sodalitatum fiat de consensu
Ordinariorum.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Rome ex Secria eiusdem S. C., die 29 Aprilis 1903.
Locus sigilli.
A. Card. TRIPsPI, Prcef.
-Franciscus SOOARO, Archepus Amiden., Secrius.
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niste contemporain,en publiant ce decret, ajoute cette r&flexion, A laquelle nous nous associons : a On sait que le
proces des eccldsiastiques massacres, en septembre 1792,
aux Carmes, A l'abbaye et A Saint-Firmin (Saint-Firmin
6tait le seminaire dirigd h Paris, par les Lazaristes), est
actuellement instruit A Paris. Nous nous plaisons A voir
dans l'heureuse introduction de la cause des Carmdlites de
Compiegne un presage du succes de la cause de nos autres
martyrs de la fin du dix-huitieme si6cle. (Le Canoniste
contemporain, 19o3, p. I 17.)

Sur la glorieuse liste des pretres qui ont confess6 la foi
jusqu'A verser leur sang, on lit les noms de MM. Frangois
(Louis-Joseph), Colin (Nicolas), et Caron (Jean-Charles),
pretres de la Mission. (Articles du proces de bdatif.)

ALLEMAGNE
Lettre de M. SCHREIBER, prdtre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
Cologne-Nippes, 26 janvier 1903.

Permettez-moi, Monsieur et tres honord Pere, de vous
raconter quelques details de deux nouvelles fondations, qui
vous feront plaisir. II s'agit de la nouvelle maison de Flittard sur le Rhin, pres de Cologne, et du grand orphelinat
de Tavel en Suisse.
Une bonne demoiselle ayant connu nos sceurs de
Dfinmwald, paroisse voisine de Flittard, pendant une maladie ois elle sdjourna dans la maison des Filles de la Charite, resolut de terminer ses jours entouree de ces mdmes
soeurs. Pour cela, elle offrit A la maison centrale de Cologne ce qu'elle possedait, avec obligation pour les soeurs de
l'entretenir le reste de ses jours et de fonder une petite
maison dans son village de Flittard pour y faire les oeuvres
de misericorde : visite des pauvres malades, ouvroir et
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dcole menagere. En effet, apres s'dtre installde elle-mtme
dans la maison centrale de Nippes, elle mit a la disposition des soeurs encore quelques ressources, et, vers le mois
de juin de lannde 1902, sa maison paternelle avait subi les
modifications necessaires pour recevoir les soeurs ; dans
la cour s'elevait le batiment neuf pour Pasile et l'ouvroir.
La nouvelle fondation devait porter le nom du Sacrd
Coeur, et le Aimanche apres cette meme fete fut ddsigni
pour rinstallation solennelle des soeurs, dont voici quelques details.
La petite maison ainsi que le batiment neuf sont ornis
de guirlandes et de drapeaux, et les braves gens du village
s'associent a M. le cure pour donner a leurs maisons un aspect de fdte. Une place a 1'entrie du village fur designee oi
les sceurs seraient reques en procession par M. le cure, les
enfants de lPcole et le choeur des chanteurs. En effet,
vers quatre heures, les deux voitures conduisant les nouvelles soeurs et plusieurs de leurs compagnes des environs arrivent. Les cloches de 1'glise se mettent en branle
et la procession s'organise pour aller au-devant des nouvelles paroissiennes. Malheureusement, juste a ce moment,
un nuage noir qui nous avait deja inquidtis pendant le
trajet commence a deverser ses eaux sur les pauvres
soeurs et la belle procession. Mais cela ne trouble pas
trop les braves habitants. On ouvre les parapluies et par
une pluie battante plusieurs petites filles se detachent
de leurs compagnes portant des emblimes et debitent
imperturbablement un touchant compliment pour donner la bienvenue aux Filles de Saint-Vincent. Heureusement la pluie cesse bient6t et la procession se met en
marche vers 'dglise, croix et bannieres en tete; puis les enfants des ecoles et les chanteurs qui exdcutent un beau
psaume; enfin les bonnes soeurs prciddees et entourees de
petites filles qui en partie portaient une guirlande qui embrassait dans son cercle les nouvelles meres des pauvres. Le
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village entier est sur pied, suit et esconre la pieuse procession en ricitant le chapelet. A l'eglise. apr6s le chant du
Veni Creator,votre serviteur monte en chaire pour parler
a la foule, qui remplit les nefs, des binedictions que le divin
Coeur de Jesus apporte a la paroisse en lui envoyant les
Filles de Saint-Vincent. Le sermon fini, on chante le salut,
et les soeurs sont conduites dans le mime ordre a leur nouvelle habitation. Arrive a la porte, M. le cure s'arrete et
adresse quelques paroles aux soeurs et a la foule dmues;
puis, prenant les clefs portees par une petite fille sur un
coussin, il ouvre la porte et, apres avoir chant l oraison de
la benediction, il introduit les soeurs dans leur demeure
ou la pieuse fondatrice les accueille. Enfin, on passe par
toutes les pieces pour jeter de Peau benite, et le clerge se
retire dans le presbytere.
A l'heure oui je trace ces lignes, les oeuvres de la nouvelle fondation sont en pleine voie de prosperite, et le peupie binit la divine Providence de tout le bien que lui procurent les Filles de Saint-Vincent.
J'ai a parler maintenant d'une oeuvre bien plus imporportante et qui a iti cre6e d'une maniere toute providentielle. II s'agit du nouvel orphelinat de Tavel en Suisse.
Les Filles de la Cbarite se trouvent dans cette petite localiti, pros de Fribourg, depuis trente et quelques annees.
Une petite maison d'&cole pour les filles du village est devenue un orphelinat et une petite ecole minagere et de couture, o6 des jeunes filles de la Suisse tout entiere viennent
pour apprendre a rendre leur vie a la fois utile par le
travail et chritienne par la pietd et la morale de PEvangile.
Depuis une dizaine d'annees, on a encore ajoute un petit
h6pital pour le district, et enfin le pretre fervent qui depuis quelques annees dirige cette belle paroisse vient de
bAtir un vaste edifice destine a plusieurs oeuvres en faveur
de la jeunesse.
Ce sera done et c'est ddja en partie un orphelinat du dis-
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trict, une ecole d'asile et primaire pour les plus petits enfants, et une dcole minag&re, etc.
Apres done a
vAi
pu~V c beni ia premiere pierre au
mois d'avril dernier, comme je vous lai icrit en son temps,
je m'y suis rendu de nouveau, le 3 novembre, accompagne de la sceur assistante, de la sceur supirieure de Dusseldorf-Derendorf et d'une jeune soeur destinde a !a
nouvelle maison dont il s'agissait de cdelbrer "inauguration.
Le 4 novembre, arriv6s A Tavel par un temps magnifique, nous avons assiste & des fetes splendides o6, apres
Dieu, tout l'honneur itait pour saint Vincent et ses enfants.
C'est qu'on avait combine les choses de maniere a riunir
deux solennit6s ensemble, savoir la cinquantaine de la Sociedt de Saint-Vincent dans le canton de Fribourg et I'inauguration de 'orphelinat regional & Tavel. Voici le programme : a neuf heures, grand'messe pontificale a fI'glise
paroissiale de Tavel, c6elbree par le chanoine mitre,
Mgr Essaiva, representant 1'eveque de Fribourg( Geneve et
Lausanne), retenu par la maladie; a la messe, sermon par le
directeur des soeurs; apres la messe procession solennelle
de l'eglise a l'orphelinat situ6 sur le versant de la belle montagne au pied de laquelle se trouve le village de Tavel. Les
jeunes enfants des classes ouvraient le cortege, suiyis des
jeunes filles et des Enfants de Marie avec les soeurs; puis
les jeunes gens suivis du choeur des chanteurs et de la fanfare du village. Apres eux, marchaient les membres du
clerg6 en habit de choeur; le diacre et le sous-diacre en dalmatique s'etaient mis aux c6tes du directeur des sceurs en
chape; c'est lui qui devait faire la ceremonie de la benddiction. Un clergd nombreux rdgulier et seculier 6tait venu
de Fribourg et des localites des alentours; enfin tous les
habitants du village encadraient ce tableau varie et anime.
La procession arriva au plateau, devant la nouvelle bitisse; apres lexecution d'un beau chant pieux et populaire,
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un photographe fixa sur sa plaque i'ensemble de la reunion, et alors eut lieu la benidiction.
La t;crdmonie etant time, les deputations des diffdrentes
confdrences de la Soci6ti de Saint-Vincent, rduniesdans une
des gr'ddei sa!':s richement decoree, tinrent leur seance
extraordinaire a laquelle assistaient tous les notables venus
de Fribourg et des environs; on entendit le compte rendu
edifiant des travaux de la sociedt du canton de Fribourg
pendant les cinquante ans de son existence.
La seance se termina par le discours du president d'une
association formee pour s'occuper des orphelins a confier
au nouvel Institut.
A une heure, on se rendit a la grande maison voisine
batie egalement par le zeie cure pour les associations des
jeunes gens; 1l, le comite des conferences de Saint-Vincent
offrait un banquet de cent soixanle couverts A ceux qui
avaient pris part a cette double fete. Le festin fut entrecoupe par des toasts, ou des morceaux de musique et des
chants executes par les jeunes gens de Tavel.
Je ne passerai pas un detail remarquable, c'est que nous
resqmes pendant le banquet un telegramme de Cologne,
nous annonqant I'heureuse election de Mgr Fischer, evdque
coadjuteur, au siege archidpiscopal de Cologne; et j'eus
la satisfaction, conjointement avec le prelat fribourgeois,
Mgr Kleiser, d'envoyer i Sa Grandeur un telegramme de
congratulation.
La journee se termina en des sentiments de bonheur et
de reconnaissance envers Dieu et envers le vendre et g6nereux cure qui avait ite son instrument.
Veuillez agrier, etc.
Jules SCHREIBER.
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A
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PRES

INCURABLES,

A

EPILEPTIQUES ET CANCEREUX.

La sceur Kapper, de la maison des Incurables de Vienne,

6cri:

L'inauguration de cette maison a eu lieu la veille de
1'ouverture du mois de Marie, pendant l'octave de la fete
de la Translation des reliques de saint Vincent. Mme 'archiduchesse Marie-Josephe, qui recemment a accepte le
protectorat de cette ceuvre, a assiste avec sa cour et
d'autres personnages illustres a cette ceremonie. La sainte
messe, dite par M. le prelat Zschokke, dans la petite chapelle consacrCe a saint Joseph, fut suivie d'un discours sur
le but si charitable de l'dtablissement; puis eut lieu la
benediction des differentes pieces de cet asile.
Mme 1'archiduchesse daigna visiter toute la maison.
Enfin elle accepta un petit dejeuner, invitant gracieusement i y participer tous les nombreux assistants.
Parmi les illustres personnages nous citerons le mairede
la ville de Vienne, un fervent catholique; le representant
du gouvernement, ainsi qui les cures des environs et le
directeur des Filles de la Charite, M. Binner, de Graz; sa
presence nous fut particulierement agreable; lui aussi partageait notre reconnaissance envers Dieu qui, par cette
fondation, a elargi les tentes des pauvres incurables.
Vers deux heures de l'apres-diner, Mie 'archiduchesse
est repartie apres avoir rejoui tous les coeurs par son
amabilite et sa condescendance envers les soeurs; elle paraissait satisfaite de la petite fete, pour laquelle on avait
assemble les enfants du village et les sapeurs-pompiers.
Le plus beau jour de cette fete fut le 7 mai, oi les pauvres et les malades ont fait leur entree dans le Clementi-

-

267 -

num. Vingt-quatre de ces pauvres infortunds ont etd transpores gratuitement par la socidtd de sauvetage dans ses
voitures a la gare de Vienne, et, de 16, en chemin de fer,
dans des coupis reserves pour eux.
La sceur Ktipper, supdrieure de la maison des Incurables
de Vienne, a accompagnd, avec trois de ses compagnes, les
malades A leur nouvelle destination. Elle fait observer que
le Clementinum peut etre agrandi suivant le besoin; il
viendra ainsi en aide a la maison des Incurables de
Vienne, laquelle ne peut etre dlargie. L'air y est bon et
reconfortant, parce qu'il y a des fordts et d'immenses terres
attenant a l'Ftablissement.

ESPAGNE
Alcorisa, le 8 mai 9go3.

Lettre de M. ANGE MOREDA, pretrede la Mission,

a M. A. FIAT, Superieur general.
J'attendais le retour des missionnaires, qui, grace A
Dieu, sont arrives le 6 en bonne sant, apres avoir, pendant
leurs six mois d'absence, evangelisd dix-sept ou dix-huit
villages. Je puis donc vous adresser un compte rendu exact
des missions.
Les missions de cette annee ont etd tres fructueuses, et
ies populations ont ete admirables de fidelitd A correspondre aux graces abondantes que Dieu a rdpandues sur
elles. Un seul village, A cause de circonstances qui lui sont
propres, n'a pas autant profiti de ce bienfait. Tous les
autres ont requ les missionnaires avec un veritable enthousiasme et avec une grande ferveur religieuse. Ces villages
sont tous enclaves dans la montagne, et pour cela meme
ils sont petits et pauvres. Aussi les missionnaires ont eu A
supporter le froid et la neige, et il leur a fallu endurer
maintes privations.
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Pour vous prouver que ces villages ont bien profit6 des
saintes missions, ii me suffit de vous dire que dans le plus
grand de tous, Muniesa, il y a eu a 250 communions;
chaque personne en age de communier a done communid
deux fois. Inutile d'ajouter que la grande majoritd des
confessions ont det des confessions gendrales, et qu'il y a
eu A benir Dieu du retour de pecheurs qui, depuis quatre,
six, sept, huit, dix, quinze et mime vingt ans ne se
confessaient pas, et dont quelques-uns n'entraient pas A
l'dglise.
Dieu soit beni de ces resultats! et puisse tout cela, Monsieur et tres honore PNre, soulager et consoler votre coeur
au milieu des peines, des angoisses et des amertumes du
Ange MOREDA.

temps present

TURQUIE D'EUROPE
SALONIQUE
Le mercredi 29 avril, les insurg6s ont fait sauter a la dynamite la
succursale de la Banque ottomane a Salonique. C'etait la suite d'evinements dont les lettres qu'on lira tout a I'heure donnent le detail.
ý
Le chiffre otficiel des victimes de ces attentats a et de 63 dont
42 Bulgares.
Les auteurs des attentats ont declare, dans leurs interrogatoires,
qu'ils voulaient simplement obliger les puissances & intervenir en
leur faveur.
Rappelons la situation historique de la Mac&6oine qui sert comme
de fond a ce drame que nous raconterons ensuite.
I. -

LA MACIDOINE

Faisant actuellement partie de I'empire turc, la Macedoine, situde au nord et & I'est de la Grece, s'itend du c6te
de Constantinople. Ses vastes plaines, fertiles, mais presque
partout sans culture, descendent des pentes des Balkans
jusqu'aux bords de la Mediterrande, ot elle a les ports de
Salonique, d'Orfani et de Cavalla. Y compris la Vieille Serbie, elle contient trois des huit provinces on vilayets qui
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constituent aujourd'hui la Turquie d'Europe. C'est Salonique qui est la ville principale de la Macidoine.
Dans I'antiquitd.-

A l'epoque de l'Fnvasion de la Grece

par Xerxes, roi des Perses, la Macidoine n'dtait encore
qu'un canton montagnard sans importance, peuple de rudes
bergers, aux moeurs belliqueuses, et dont le roi n'6tait
qu'un chef de tribu, i peine superieur a ses compagnons
d'armes.
Mais une merveilleuse fortune rattendait : Alexandre le
Grand devait donner une cel6briti universelle au nom de roi
de Macedoine, et, -au point de vue religieux, l'ap6tre saint
Paul, plus tard, devait adresser aux habitants de la capitale
de la Macedoine, Salonique, deux de ses lettres immortelles.
Thessalonique, aujourd'hui Salonique, 6tait la capitale
de la seconde Macedoine et la residence d'un priteur
romain. Bitie sur les bords du golfe Thermaique, elle se
nommait d'abord Thermae. Ce fut Cassandre - d'oA le
nom de la presqu'ile de Cassandre - qui agrandit la ville
et lui donna le nom de sa femme, Thessalonica, fille de
Philippe et sceur d'Alexandre.
Monti sur le tr6ne au quatri6me sikcle avant JdsusChrist, Philippe fut le vrai fondateur de I'Etat macedonien, dont il dtendit beaucoup les limites et l'influence. II
se prdparait a porter la guerre en Perse, lorsqu'il mourut
assassine (336). Alexandre le Grand, son fils, rdalisa ses
projets; mais, a sa mort (323), son empire fut demembrd,
et la Macedoine, apres avoir 6td dominde par divers chefs,
devint une province romaine, cent cinquante ans avant
Jesus-Christ.
Les Juifs y etaient nombreux d6s le temps de saint Paul,
qui y fut attire par cette consideration. Leur synagogue,
que les Grecs frdquentaient assidOment, lui fournit une
excellente occasion de pricher devant les Juifs et des
paiens. La semence de la parole dvangelique tomba sur un
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sol fertile; il en naquit une communautd florissante de
pagano-chretiens auxquels se joignirent quelques judeochretiens; et Pap6tre adressa ensuite, nous l'avons dit,
deux de ses epiures aux Thessaloniciens.
L'dpoque moderne. - Possidee tour a tour par les Grecs,
par les empereurs d'Orient on de Constantinople, par les
croises, la Macedoine tomba, au quinzitme siecle, au pouvoir des Ottomans, et leur a appartenu depuis.
Le Macedoine actuelle est une agglomeration de populations diverses : Grecs, Juifs, Serbes, Albanais, KutzoValaques et Bulgares. Elle constitue trois provinces on
vilayets (territoire gouvern6 par un vali): Salonique, Monastir et Kossovo (chef-lieu Uskub). Ces trois provinces
sont en majoritd
slaves, et les Bulgares sont l'agglom&ration la plus agissante.
D'apres un livre recent et fort appricid', voici d'une
maniere generale la situation au point de vue catholique :
a Apres la guerre de Crimee, la France, voulant construire
un rempart entre la Russie et Constantinople, tenta de
convertir au catholicisme les Slaves des Balkans et de la
Macedoine, auxquels on donnait alors le titre g6enrique
de Bulgares, par opposition aux Slaves de la principauti
serbe. Des missions frangaises ou polonaises, etablies a
Andrinople, a Salonique et A Monastir, parvinrent rapidement a convertir queiques cantons. A Constantinople, une
communaute catholique bulgare unie fut reconnue par la
Porte, et le pape (Pie IX) en consacra le chef au mois
d'avril 1861. Mais, au bout d'une semaine a peine, ce chef
disparut, desertant son poste a l'instigation, sans doute, de
l'argent russe, et la nouvelle communauti ne se releva
jamais de cette defection. Dans la Macedoine actuelle, les
Lazaristes ont encore des missions i Salonique et a Moi. B6rard, la Macedoine. Paris, Colin, 19oo.
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nastir. » Leur siminaire de Zeitenlik, pros de Salonique,
forme des pretres bulgares.
Suivant I'auteur que nous venons de citer, a tout le travail
n'a pas ete perdu, cependant, et il en peut encore sortir des
fruits . En effet, lorsque, en 1896, le prince Ferdinand, qui
gouverne la principaut6 de Bulgarie, cr6ee par le Congres
de Berlin, voulut faire venir lexarque schismatique bulgare de Constantinople a Sofia, celui-ci refusa ; et x comme
le prince insistait ou semblait donner les ordres formels du
tsar : a Votre Altesse, repondit Fexarque, oublie que nous
a connaissons le chemin de Rome. n L'exarque actuel, en
effet, et beaucoup d'eveques bulgares sont d'anciens 6leves
de la Propagande franco-catholique : de i86o a 1867, ils
ont frequentd les dcoles des Lazaristes et des missionnaires
catholiques. ((P. 248.)
La pdriode contemporaine.- La guerre turco-russe de
1877-1878 a marqu6 une 6poque pour 1'histoire de la
Macddoine, lorsque la Russie victorieuse dicta le traite de
San-Stefano, le 3 mars 1878; presque toute la Macedoine
tait enleve a la Turquie, qui conservait les pays grecs du
sud-ouest et la presqu'ile Chalcidique avec Salonique qui
en est la ville principale. La Macddoine passait ainsi presque tout entiere dans la principauti de Bulgarie, dont la
capitale est a Sofia.
L'Europe, rdunie au Congres de Berlin (13 juillet 1878),
pr6fera rendre la Mac6doine a la Turquie : ce fut 1'objet
de l'article 28 ou des r6formes sont imposdes h I'administration ottomane. Ces reformes ne se firent pas, et rdcemment diverses nations europeennes les ont rappeles et
rdclamees.
D'oi proviennent les attentats qui viennent d'avoir lieu?
- On repond giniralement ainsi: les Bulgares de Macedoine, sans se prioccuper de la principaut6 bulgare qui est
au nord de leur pays, se tournent aujourd'hui vers I'Eu-
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rope, et parmi eux des hommes qui ne reculent pas devant
les crimes, le meurtre et l'incendie, semblent lui poser ce
dilemme : ou la liberte en Macedoine, ou des troubles qu'on
n'arrivera pas a limiter aux Balkans .
Telle est la situation. Sans cet expose, il eat dtd difficile
de s'orienter en lisant le recit des attentats qui viennent de
s'accomplir.
II.

-

LES DERNIERS EVENEKENTS DE SALONIQUE

Lettre de M. LOBRY, pritre de la Mission,
t M. A. FIT, Supdrieur gindral.
Salonique, le 8 mai 9go3 .
MONSIEUR ET TRaS HONORE PkRE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Quand, le i"e mai, j'appris les evdnements de Salonique,
je partis le soir mdme pour aller donner aux membres des
deux families encouragements et conseils, si besoin en
etait.
Ces ivenements vous les connaissez au moins en gendral;
le mardi 28 avril, dans la matinee, une bombe explosive
et incendiaire mit le feu au Guadalquivir,bateau des Messageries maritimes en panance pour Constantinople. Le
bateau, qui etait encore en vue de Salonique, fut ramend au
port oii il continua de breler. Tous les passagers furent
sauves et l'dquipage trouva un asile provisoire a l'h6pital
des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Le soir de ce mIme
jour, des bombes furent placees sous le train arrivant de
Constantinople et a peu de distance de la gare terminus.
Le lendemain soir le gaz s'6teignit tout A coup dans la
ville; une bombe avait fait sauter, aux portes de Salonique,
le gros tuyau y amenant le gaz. Puis, une explosion formidable eut lieu, c'itait le bitiment de la Banque ottomane qui
i. Voy. Questionsdiplomatiques et coloniales, 15 janvier r;o3.
18
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sautait sous faction de la dynamite. Au moyen d'un planr
fait par un ingenieur, un petit epicier bulgare avait creusi,
de sa maison a la Banque, un souterrain de x3 a 14 metres
de long. Puis, au moyen de I'dlectriciti et des matieres
explosives, il avait atteint son but. Le feu ayant pris aux
debris de la Banque, l'h6pital des Sceurs de la Chariti, qui
est proche, fut menace et du memecoup notre mission. Les
marins du Guadalquivir se mirent & Fceuvre avec entrain
et courage; ils priserv6rent ainsi I'h6pital de l'incendie.
Pendant ce temps, les bombes iclataient de divers c6tes
dans la ville, semant la terreur partout. Le jeudi 3o mars,
vers une heure du soir, onze bombes eclaterent encore derriere la maison des sceurs. Quand j'arrivai, le samedi soir,
la ville etait dans un silence lugubre; on ne rencontrait
que des soldats gardant toutes les issues des rues. Divers
essais d'attentats a la dynamite eurent encore lieu, mais les
soldats et la police en eurent aisement raison. La ville est
en etat de siege, mais pourtant elle reprend pen A pen la
vie, et la circulation se retablit.
Les degits chez les soeurs se bornent a quantite de vitres
cassees et a un certain nombre de fendtres brisdes.
Le lundi soir, 4 mai, je me rendis au seminaire de Zeitenlik. Les Turcs, sous le couvert du consulat de France,
vinrent faire une perquisition, mais ils n'arreerentaucun
des Bulgares employes par nous ou refugids chez nous.
Chez les soeurs, a Salonique, on va rouvrir le dispensaire
et les classes; a Zeitenlik le train de vie ordinaire n'a pas
&et derangd. Toutefois tous les n6tres ont passe par de
grandes emotions ou apprehensions. Aujourd'hui, 8 mai,
le danger me parait ecart6 et il y a lieu de croire que
des troubles serieux ne sont plus a craindre pour Salonique.
Des troubles viennent d'avoir lieu aussi a Monastir. II
parait qu'on a lance des bombes dans une mosquee et
sur une ecole grecque. 11 y a eu repression, mais nous ne

-

275-

savons dans quelle mesure. Je compte m'y rendre lundi
Si mai.

Nous avons lieu de craindre quelque chose pour Koucouch; jusqu'ici nous n'avons rien appris. Je me propose
d'y aller au retour de Monastir.
Veuillez me benir, Monsieur et tres honori Pere, et me
croire
Votre humble et d6voui fils,
F.-A. LOBRY.

Lettre de M. A. DORME, pritre de la Mission, superieur,

a M. A. FIAT, Superieur gindral, a Paris.
Salonique, le 3o avril 1903.
MONSIEUR ET TRES HONORt

PERE,

Votre benediction, s'il vous plait!
Je vous envoie quelques lignes A la hAte pour vous rassurer. Grace, je le crois, A la protection de la tres sainte
Vierge, nous venons d'&chapper a un disastre.
Le mardi 28 avril, vers onze heures.du matin, le bateau
francais Guadalquivirquittait Salonique allant a Constantinople, quand une bombe lancee par un passager, bulgare
dit-on, brisa la machine et blessa plusieurs hommes de
l'Fquipage. Le navire prit feu avec tant de rapidit6 qu'on
put a peine arracher quelques papiers et une partie du courrier. Par une sorte de miracle, et apres de longs efforts,
tout le monde fut sauve, passagers et matelots. Les blesses
furent apportis a l'h6pital, ot, comme vous le pensez, les
Filles de la Charit6, animies par I'exemple de la superieure, leur prodiguerent tous les soins possibles. Le reste
de l'equipage, d6nue de tout, nous arriva dans la soirie, et
ma soeur Pucci se multiplia pour leur procurer rapidement ce qui etait nicessaire. Pendant la recreation qui
suivit le souper, vers huit heures, nous nous entretenions avec des hommes du bord du Guadalquivir, quand

-

276 -

nous entendimes une forte detonation dans la partie sud de
la ville. Nous nous perdions en conjectures sur la cause de
1'explosion. Deux ou trois minutes apr6s, une seconde detonation a 1'extremitd opposee de Salonique; c'etait la conduite centrale du gaz qui sautait. Toute la ville se trouva
plongde dans 1'obscuritI la plus complete. Bient6t une
lueur soudaine; notre maison trembla. A to metres de la
mission, les insurgds macedoniens venaient de faire sauter
la Banque ottomane.En quelques instants 'incendie acheva
ce que les bombes avaient commence. Les vitres de 1'h6pital
ont vole en eclats; mais lA s'est borne le dommage. II fallut
evacuer d'urgence les blesses et les malades sur le pavilion
des soeurs. Toute la nuit s'est passde dans des transes faciles
a comprendre.
L'6quipage du Guadalquivir, par son courage et son
devouement, a preserve la maison des sceurs, l'h6pital, la
mission sinsi que l'eglise d'un desastre auquel on ne peut
songer sans fremir.
Je vous disais dans une de mes dernirres lettres, Monsieur et tr6s honore Pere, que probablement nous aurions
a passer par quelques emotions. Nous y sommes. La maison des sceurs attenante a la mission, etait littiralement
encombrie de families catholiques, parmi lesquelles celle
du directeur de la Banque, echappi comme par miracle a
l'explosion des bombes.
La foule priait, criait, pleurait, pendant qu'au dehors, et
a quelques metres, les bombes eclataient et Fincendie faisait
rage.
La tres sainte Vierge, a qui notre eglise est dediee, nous
a proteges, je pense. Le vent, qui nous eOt perdus intailliblement, est tombd entierenment pendant la catastrophe.
Vers minuit tout danger d'incendie avait disparu; mais
'emotion etait entretenue par les detonations des bombes
qui eclataient autour d'une caserne, situie a 3oo metres
de la Banque.
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La ville est maintenant en etat de siege; les magasins
sont fermds; la vie commerciale suspendue. Des soldats
arnns jusqu'aux dents empechent la circulation; Salonique
ressemble a un cimetiere.
Aujourd'hui, vers une heure de l'apres-midi, les detonations recommencerent tout pres de la mission. Les soldats
prirent la et tuerent presque sous nos yeux quatre des agitateurs dont nous vimes, un peu plus lard, les cadavres
emportes dans un tombereau. - Ah! comme les hommes
ont fait la terre! Quand et comment tout cela finira-t-il?
Jusqu'i prdsent, a part l'fmotion bien comprehensible dont
je parlais tout a 1'heure, nous sommes saufs; les maisons
de nos soeurs, la mission, l'glise sont intactes.
J'espere que la bonne Mere, pour sa fdte du mois de mai,
nous continuera sa protection. C'est en ses mains que j'ai
remis toute la mission de Salonique : je compte sur elle
absolument.
Veuillez, je vous prie, Monsieur et trbs honore Pere,
prier et faire prier pour nous, et me croire
Votre enfant devoud,
A. DORME.

Lettre de la sour Pocci, Fille de la Charitd,
a la tres honoree'Mre KIEFFER, a Paris.
Salonique, le 28 avril 1go3.

A midi, un bateau des Messageries est en flammes a une
heure de distance de Salonique. La ville entiere est en
emoi. Tout le monde attribue l'accident a une explosion
de la chaudiere. On nous amine A I'h6pital les blesses, qui
ne sont pas nombreux, et, chose etrange, aucun ne porte
les marques d'une bralure causee par la vapeur. Le consul
de France nous prie de recevoir tout le reste de 'equipage
qui nous arrive dans le plus pitoyable etat. Nous avons
requ en tout quarante-quatre hommes. La soirde se passe
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A leur procurer du linge, des habits et a preparer des lits.
Par un vrai miracle, pas une victime. Tout le monde se
couche et passe une bonne nuit. Seul le chef mecanicien,
le plus gravement blessi, ne peut fermer 'ceil. II cherche
la cause de cette explosion et finit par s'arreter a la triste
pensee d'un attentat criminel.
29 avril.

De grand matin, le commandant du Guadalquivirarrive
A l'h6pital; il a les mimes soupqons que le chef micanicien. On se consulte; on se rappelle alors un dr6le d'individu qui a r6dd autour des machines, qui a pose des questions, etc. On avertit la police, on s'informe pour savoir
oiA a passe cet individu qui s'itait sauve du bateau avec le
reste des passagers, et on finit par apprendre que c'est un
Bulgare qui a pris le matin le train pour Uskub. Des
ordres sont donnis pour qu'il soit arriete cette station.
A l'h6pital, la journee se passe a s'occuper de l'equipage,
a fournir aux matelots le strict n6cessaire. Le soir, i peu
pres vers huit heures, une bombe 6clate a c6ti de chez
nous, puis une deuxi6me, puis une troisieme... on ne les
compte plus... La fusillade.des soldats turcs se mele au
fracas des bombes. Toutes les vitres de l'h6pital se brisent.
En un instant un grand incendie cclate A la Banque ottomane, les flammes illuminent la cour de I'h6pital; nous
sentons une chaleur intense.
Heureusement, les marins francais, chez nous depuis la
veille, s'emparent des tuyaux tenus tou)ours en reserve.
Grace A une bouche d'incendie qui se trouve dans la
cour de Plglise, ils manoeuvrent si bien qu'ils sauvent nos
maisons. Nous avons ite en danger jusqu'A deux heures.
Pendant ce temps, la ville de Salonique 6tait dans un
deplorable itat. Les bombes eclataient de tous les c6tis;
plusieurs autres etablissements furent attaques. Des le
debut, on avait coupe la conduite du gaz; la ville Ctait
plongee dans l'obscurite la plus complete. La famille du
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directeur de la Banque, avec d'autres employes, se sauvent
par miracle et se rifugient chez nous. Les malades de
'h6pital, saisis de frayeur, descendent; les blesses meme
se font transporter dans notre habitation, qui est separee
de Ph6pital par une cour; ils passent la nuit par terre dans
le rez-de-chauss.e. On entend de tous c6tes des fusillades.
Notre maison est cernee par les militaires turcs qui gardent
en mime temps la Banque. Inutile de dicrire P'motion,
l'angoisse de nos coeurs. La priere 6tait sur toutes les
bouches et nous jetions des medailles de tous c6tes avec
la plus grande confiance en Marie immaculde.
3o avril.

On assiste a la sainte messe en action de graces; on admire
que l'on ait pu etre sauvi, surtout lorsqu'on apprend que
tout, autour de nous, 6tait prepard pour une explosion.
La police turque exerce une vigilance rigoureuse; au bout
de toutes les rues, des soldats sont apostds avec leurs fusils
chargis. Dans la nuit, plus de deux cents Bulgares, portant
de la dynamite, ont ete tuis; il y en avait travestis meme
en popes.
A une heure de Papres-midi, pendant que nous tAchions
de nous reposer un peu en prevision de la nuit a venir,
nous sommes surpris par P'clat de plusieurs bombes, derriere notre habitation, suivi d'une terrible fusillade. La
panique se repand dans tous les coeurs. Cette fois-ci, nous
croyons vraiment que c'est notre maison que I'on attaque;
mais, un instant apres, nous apprenons qu'un Bulgare, qui
avait pris logement dans une maison tout pres de notre
dcole en se donnant pour Serbe, rentrait dans ce moment
chez lui charge de onze bombes. La police favait poursuivi, il etait monte sur une petite terrasse, et, apres avoir
lance les bombes, il prit un revolver et dit aux soldats :
* Voila comment un brave doit mourir! i Puis ce malheureux se tua.
Ce meme jour, on ddcouvrit Pembouchure d'un tunnel
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que les Bulgares avaient pratiqud pour miner la Banque
ottomane. Cette embouchure dtait situee dans la petite cave
d'un dpicier peu eloignd de notre etablissement. Pour se
ddfaire de la terre et des pierres de cette excavation, cet
homme vendait tous les jours aux Bulgares, qui etaient de
connivence avec lui, du sucre et du cafd, qui n'6taient
autres que des pierres euveloppees dans du papier blanc.
Heureusement que toute la dynamite prdparde dans ce souterrain n'a pas iclat6, car autrement nous sautions avec la
Banque.

z" mai.

Les faits se succedent. On continue a trouver des bombes
partout. Les agitateurs se travestissent sous tous les costumes, mime en officiers turcs. La police est faite avec une
extrdme rigueur et une grande ponctualiti. Les Turcs se
comportent tres bien envers les Europiens. Le soir,
A partir de six heures, tout le monde doit adtre rentrd. Nous
continuons a garder l'Pquipage du Guadalquivir.
L'individu suspect est arrtde: plus de doute sur l'attentat
criminel qui avait pour but d'attirer la population et les
autoritds du c6te de la iner. L'incendie de la Banque devait
avoir lieu pendant ce temps-la, le mime soir du 28; mais
cet attentat avait echou6.
4 mai.

On continue a trouver de la dynamite sous toutes les
formes. Hier, un jeune homme portait une dipeche au
bureau du tidlgraphe. 11 fut arreti au milieu des escaliers;
il etait chargi de dynamite.
Notre maison est tres bien gardee par les Turcs le jour
et la nuit. Nous commenjons Aatre un peu plus tranquilles;
mais notre 6cole, etc., tout est fermi.
5 mai.

Nous avons passd une nuit tr6s tranquille. La ville a etd
deserte, car a partir du coucher du soleil Ame vivante n'a
droit de circuler. On a trouve dans le souterrain pratique
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pour faire sauter la Banque des documents qui donnent les
renseignements les plus precis sur le plan qu'on avait formd
pour la destruction de la ville. On a decouvert aussi plusieurs copies de ce plan avec findication tres exacte des
divers endroits d'oii devaient partir les explosions.
Voici a present le moyen dont la divine Providence s'est
servie pour nous sauver.
Le tunnel pratiqud pour aller a la Banque traversait le
jardin de 'h6tel Colombo, qui est A c6t6 de notre maison.
En faisant les excavations, les travailleurs avaient rencontrd les egouts de cet h6tel. Cet incident, gdnant leur
marche souterraine, ils avaient coupe le conduit et Favaient
bouchd des deux c6tis. Les egouts, n'ayant plus d'issue, le
proprietaire de I'h6tel dut faire operer un nettoyage dont
il ne soupqonnait certes pas la veritable cause. Les Bulgares, s'apercevant qu'on mettait la main a l'oeuvre, se sont
vus perdus et ont anticipl 1'execution de leurs sinistres projets, risquant beaucoup la reussite a cause de leur preparatifs inachevis. En effet, ce qui est arriv6 le prouve.
Les perquisitions continuent, mais la ville est calme.
Demain, notre equipage prendra la route du Pirie pour
rejoindre un bateau des Messageries qui ramenera tout le
Soeur Pucci.
monde a Marseille.
Lettre de M. PROY, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Monastir, le 3 mai 1903.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait!
Je vous ecris ces quelques lignes pour vous rassurer sur
notre compte. Bien que nous ne soyons pas sans quelque
crainte que les affaires de Salonique ne se renouvellent ici,
je pense que les revolutionnaires ne s'attaqueront pas h la
mission qui a toujours fait du bien aux Bulgares.
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Tous Yos enfants et toutes vos filles de Monastir sont
occupis a leurs ceuvres scolaires et aux oeuvres de charit6.
Ils prient pour vous, puisqu'en ce moment vous 6tes bien
Lucien PROY.
iprouve de votre c6td.
Lettre de M. GUSTAVE MICHEL, pretre de la Mission.
Coucouch (Macedoine), ie 8 mars tgo3.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
Je viens en toute simplicitd, et en souvenir de notre
ancienne amitid, vous prier de vous intdresser a une oeuvre
que la Providence m'a confide. Depuis une annie, je suis
ACoucouch, centre important en Macedoine, dans une des
residences de la mission bulgare. Je dirige 1'dcole catholique et un orphelinat de garions. Helas! la situation du
pays est des plus misdrables et digne de pitid : les journaux d'Europe en ont parld et en parlent encore assez pour
que vous puissiez vous en faire une idee exacte. Ce qu'ils
en disent n'est que trop vrai. La misere est effroyable par
suite de I'insurrection permanente : point de pain et point
d'argent pour en acheter : les gens vendent ce qu'ils ont
encore dans leur maison pour avoir quelques paras et
acheter avec cela un peu de farine. Le nombre des orphelins et des orphelines a augmentd d'une fagon extraordinaire. Nous avons atteint 1'extreme limite, et, chaque jour,
ce sont nouvelles demandes d'admission. Mais impossible !
Quoique l'entretien d'un orphelin soit tras minime,
il nous est impossible de subvenir aux depenses qu'ils occasionnent. Encore s'il n'y avait que les pauvres abandonnes,
victimes innocentes de l'insurrection et du malheur des
temps; mais, chaque jour, c'est procession a notre porte
pour avoir un morceau de pain. Oh! que nous serions
reconnaissants si nous pouvions trouver quelque personne
charitable qui voullit nous aider a entretenir cette oeuvre.
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La moindre obole sera accept6e avec grand plaisir et grands
remerciements. Les personnes qui s'intdresseront acette
ouvre d'une faqon ou d'une autre peuvent etre assurees
des prieres des orphelins. Si vous pouvez nous aider, je
vous prie d'icrire a Zeitenlik, pros Salonique.
Veuillez, etc.

G. MICHEL.
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CHINE
Lettre de M. DE

JENLIS, pritrede la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Shang-Hai, Ie 6 avril 19o3.

Vous apprendrez avec satisfaction, Monsieur et tres
honore Pere, que tous vos jeunes partants du 8 mars, au
nombrede huit, ont fait un excellent voyage. A part un ipais
brouillard qui nous a retenus dix-huit heures en mer a
quelques milles.de Shang-Hai sans pouvoir avancer, nous
avons eu un temps superbe. Fort peu d'entre nous ont
souffert du mal de mer.

A toutes les escales nous avons ete tres fraternellement
recus aux procures des Peres Oblats de Marie A Colombo
et des Missions etrangeres ASingapore, Saigon,Hong-Kong;
bien que nous n'ayons pas •t annonces.
A Shang-Hai, le digne M. Boscat n'itait pas la, hilas!
pour nous faire les honneurs de sa maison et fdter le saint
jour de Paques. II a iti gravement malade, mais il est tres
bien soigne par les Filles de la Charite. II va bien maintenant, et nos visites lui font grand plaisir.
Dans quelques jours je continuerai ma route vers KiNgan, ayant la bonne fortune de faire une partie du
voyage avec S. G. Mgr Vic, actuellement A Shang-Hal.
Tout le monde ici a etd heureux, mon trbs honore PNre,
de voir arriver ce petit renfort; mais on espere que ce n'est
que l'avant-garde d'une troupe plus nombreuse de jeunes
missionnaires chinois.
Plus on est loin de la mere patrie, plus on compatit A
ses 6preuves; daignent notre immaculde Mere et le saint
fondateur vous aider de leur puissante intercession dans ces
moments difficiles.

Rene de JENLIS.
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On a aussi de bonnes nouvelles de Tchou-San, oi est install6 le
nouveau seminaire en attendant que soit terminee - pour le m6is
d'octobre, on I'espire- la maison qui se batiti Kia-Shing.
M. Salavert 6crit de Ting-hai (.Tchou-SanI), le 29 mars :

Nous avons appris avec bonheur I'arrivee prochaine de

plusieurs nouveaux itudiants ou seminaristes pour notre
maison de Chine: c'est precisiment ce qui nous manquait,
maintenant que tout semble bien installe. Depuis le jour oil
nous avons ete si favorisds pour notre installation, le bon
Dieu n'a cessi de nous binir bien visiblement. Notre petite
famille de dix-huit personnes a marche aussi bien et meme
mieux qu'on ne pouvait l'espdrer d'abord. Les santes ont
routes dtd bonnes, 1'esprit aussi.

TCHE-LY SEPTENTRIONAL -

PEKIN

Nous donnons avec un plaisir particulier la lettre suivante, parce
qu'elle mentionne 'ceuvre du sdminairequi est I'ceuvre principale pour
chacune des missions. Nous nous proposons de reproduire, dans
Ie prochain numero des Annales, les photographies dont i est question et qui representent les seminaristes et leurs directeurs.

Lettre de M. GUILLOCIX, prtre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gendral.
Pekin, le 26 avril iqo 3 .

MONSIEUR ET Tai S HONORA PiRE,

Votre benediction s'il vous plait
J'espere vous faire plaisir en vous envoyant quelques
petites photographies de nos deux sdminaires. Vous verrez
que les Boxers n'ont pas rdussi i nous andantir: jamais il
n'y avait eu tant de sdminaristes et jamais tant de catechumines. Jamais tant de seminaristes, la rentree de septembre ayant fourni 78 nouveaux; jamais tant de cat6chumenes, puisque, avant les troubles, le chiffre des baptdmes
d'adultes ne depassait guere i 5oo, tandis que Pannde derniere il a 6td de 3 6oo et que cette annee it sera au moins
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de 5 ooo, malgri tous les moyens que le ddmon emploie
pour dicourager les catichumenes.
Pour la direction et I'enseignement dans les deux siminaires nous ne sommes que trois pretres europeens avec
deux confreres chinois; mais la littdrature chinoise est
enseignee par six maitres laiques. Nous ajoutons peu a peu
quelques cours accessoires qui plaisent aux le6ves et semblent contribuer beaucoup au diveloppement de leur intelligence.
L'annie derniere nous avons eu neuf bons pretres et nous
enaurons encore l'annee prochaine; malgre cela, le nombre
des ouvriers ne suffit pas encore pour la moisson qui s'annonce si abondante.
L'esprit du siminaire est parfait: on ne saurait disirer
plus de docilite, de piete et d'application. Voila pourquoi
je m'y trouve si heureux.
Veuillez nous benir, professeurs et 6leves, tres honor6
Pere, et me croire
Votre tres humble et obdissant enfant,
C. M. GUILLOUX.
Lettre de M. Paul DUMOND, prdtre de la Mission,
a M. ANGELI, a Paris.
Pao-Ting-Fou, le 3 mars Yoa3.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRRE,
La grdce de Notre-Seigneursoit avec nnew' pourjamais!
.J'ai dans ce moment a l'ecole des catichisies vingi-quatre
bons jeunes gens qui, dans six mois a un an, pourront etre
pour les missionnaires de pricieux auxiliaires. Par la grace
du bon Dieu ce ne sont pas les catichumenes qui nous manquent, mais bien des maitres pour les instruire. Aussi des
que je lai pu, j'ai retabli cette icole des catichistes. Ces
jeunes gens ne vivent en communaut6 que pendant les deux
ou trois ans qu'ils itudient; ils vivent en famille comme
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les autres et ne nous pretent leur concours que pendant
l'hiver et une partie du printemps. De IA deux avantages,
Ie premier, c'est qu'ils donnent bon exemple aux autres
chritiens et font d'excellents chefs de famille; le second,
c'est qu'ils ne sont a la charge de la mission que pendant
le temps que durent les icoles, c'est-a-dire six mois de
I'annie.
Aujourd'hui en examinant o& j'en etais de mes finances
pour cette oeuvre, je dicouvre que je suis encore possesseur
d'une somme de 5o francs que vous avez eu la bontd de
m'envoyer en date du

12

mai 19oo.

A cause des troubles de I'annee 19oo, je n'ai pas du vous
remercier, on du moins je ne m'en souviens pas du tout.
Je viens reparer aujourd'hui cet oubli. Je vous remercie
bien sinctrement; grace i ces 5o francs je pourrai garder
A 1'ecole mes vingt-quatre ileves pendant quinze jours de
plus.
Je voudrais bien vous envoyer la photographic de ces
ei'ves catichistes, vous verriez qu'ils ont tous bonne faqon;
malheureusement je n'ai pas pris cette photographie. Je
vous envoie celle de notre iglise.
Nous avons baptisd 'an dernier i 370 aduhes et cette
annie-ci la rdcolte d'ames s'annonce aussi excellente.
P. DUMOND.

TCHE-KIANG
M. Louat, prdtre de la Mission, a ecrit le z mars 19o3, de Hangtchou, i M. le directeur des Missions catholiques:

En voyant que je viens de nouveau frapper A votre porte
vous allez dire: a Voici un pauvre qui demande bien souvent son morceau de pain. a Cela est vrai. Je viens souvent,.
mais c'est pour mes catechistes que je vous prie et, comme
je sais que vos lecteurs aiment cette euvre, je me prends
dUjA a espirer un gen6reux secours.
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Je suis dans un district qui marche bien, et qui grandit
rite. Je trouve mime qu'il grandit trop quand je tite ma
bourse. J'aurai fait plus de trois cents baptimes d'adultes A
la fin du present exercice, et, si on veut bien me venir en
aide, j'espere en avoir plus de cinq cents l'ann6e prochaine.
Ces nombreuses conversions, qui se font malgrd les petits
moyens dont je dipose, montrent le doigt de Dieu. J'ai,
pour ainsi dire, la main forcie. Nous sommes loin d'aller
chercher les Ames, car celles qui viennent suffisent A notre
travail; ii en vient peut-atre meme deji trop. En effet mes
catichistes, qui occupent les avant-postes, m'ecrivent
souvent des lettres dans le genre de celle que j'ai sous les
yeux en ce moment:
a Pere, depuis quinze jours je suis A N..., a seize kilometres plus loin que la chapelle que vous m'avez confiee.
Une nouvelle chritiennete surgit ici, et je n'ai pu demeurer insensible a ses prieres. Tout est installi, la chapelle et
son ameublement ont cti fournis par ces nouveaux catechumenes, et je n'ai eu qu'a venir occuper la place. Is sont
une centaine de catechumenes bien disposes, mais ne pouvant se diriger eux-memes sans catechiste. Dites-moi si je
dois les laisser seuls ou abandonner, pour le moment, mon
ancienne chapelle. N
Comme la chritienneti la plus ancienne est pour ainsi
dire « sevree x, je dis ordinairement au catichiste de donner le lait de la parole A ceux qui viennent de naitre et de
laisser les autres se tirer d'affaire tout seuls. Cependant, en
agissant ainsi, je vois que je commets une grosse faute; je
fais comme un chef qui laisserait son avant-garde enlever
une nouvelle position sans etablir un poste d'occupation
dans la position de la veille. L'ennemi pourrait revenir
dans la place abandonnie et causer une p6nible surprise a
celui qui n'aurait pas su la garder.
C'est un dilemme dont je ne puis sortir. Ici sans sapeques
pas de catechiste. Or c'est le catechiste qui est le vrai sau-
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veur de ces ames, c'est lui qui peut les visiter partout, les
instruire, et les empecher d'etre trompies par leurs amis
encore paiens. Le missionnaire ne fait, pour ainsi dire, que
moissonner on recevoir la ricolte que le maitre catichiste
lui a preparde. Dans nos missions de cette partie de la
Chine, le catechiste fait un travail tres important. Cependant son salaire est bien petit; je donne Achacun deux cents
francs par an; avec cela ils doivent pourvoir APentretien de
leur famille. Parfois meme la femme du catechiste travaille
presque autant que lui, en instruisant les femmes catichumenes; ces deux cents francs sont done bien gagnes. Ceux
de vos lecteurs qui voudraient me faire la chariti d'un cat6chiste, feraientdonc un bon placement pourle ciel, puisqu'ils
sauveraient beaucoup d'ames. - Les Missions catholiqeus,
8 mai

9go3.

PERSE
Lettre de M. DEMUTH, pritre de la Mission
d M. A. FIAT, Supdrieur gdnaral.
Ourmiah, le iI avril 1go3.
MONSIEUR ET T•feS HONORS

PaRE,

Votre binddiction, s'il vous plait !
Mgr Lesne vient de me communiquer la dicision que
vous avez prise a mon sujet, a l'occasion de l'etablissement
d'une nouvelle maison dans la province d'Ispahan, et m'a
averti de me mettre en route le plus t6t possible pour la
mission susdite.
Aujourd'hui donc, avant-veille de mon depart d'Ourmiah, j'ai a cceur de vous renouveler Pexpression de mon
obdissance toute filiale et de mon attachement tres ddvouds
'la Congr6gation, ma mere.
A Pheure presente, en particulier, je vous supplie de me
binir.
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Un nouveau genre de vie, bien different du premier,
s'impose a moi, avec les responsabilitis d'un ministere
apostolique qui parait devoir etre laborieux dans cette
province d'Ispahan, puisqu'il nes'agit de rien moins que de
travailler au salut de trente mille Ames environ, disseminees dans huit grands villages ou habitant dans la ville
meme d'Ispahan.
Depuis longtemps, on nous ddsirait dans ces parages la.
Tout dernierement encore, lors de mon passage a Teheran,
bon nombre d'Armeniens s'efforqaient, dans les termes les
plus touchants, de me faire com'prendre 1'itat spirituel tres
precaire de leurs compatriotes presqu'entierement delaissis
et, de plus, en butte aux contradictions des heterodoxes.
Lorsque ces lignes vous parviendront je serai depuis
longtemps en route vers notre nouvelle mission, que je
n'atteindrai que vers la fin de mai; mais, des mon arrivee,
ce me sera une joie en mime temps qu'un devoir de vous
donner les details de ma riception chez nos catholiques.
E. DEMUTH.

Lettre de la scur TARDY, Fille de ia Charitd,
a la tres honorde Mere KIEFFER.
Tdheran, porte de Kasbin, Maison Saint-Joseph, o1fevrier 19o3.
MA TRiS HONORE MERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais I
... Permettez-moi de vous ecrire quelques details sur
notre etablissement et nos oeuvres. Situde au centre du
quartier armenien, la maison Saint-Joseph, de la porte de
Kasbin A Ourmiah, occupe une superticie de 6 240 m6tres
carres. Nos oeuvres sont : le dispensaire, l'h6pital des indigents, l'h6pital europeen, une classe de filles externes, une
classe de garcons externes et internes.
Notre dispensaire est frequenti, chaque jour, par de
nombreux malades de toutes nations. Chalddens, Armi-
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niens, Giorgiens, Russes, Persans,Turcs et Guebres viennent tour a tour rCclamer nos soins. Tous ces pauvres pro-fGsent des religions fort diverses. Nous panbons le m&me
jour des catholiques, des schismatiques, des musulmans,
et meme des sectateurs de Zoroastre ou adorateurs du feu.
Durant ces dernieres annees, les baptimes ont eti plus
nombreux que jamais A notre dispensaire. Tour a tour,
par rang de vocation, nous avons l'ineffable joie d'ouvrir
le ciel aux petits moribonds que l'on nous apporte. C'est en
ces instants de celestes delices que nous comprenons le
mieux la sublimite de notre voca•tio de missionnaires, et que
nous remercions Dieu de nous l'avoir accordie. Gagner
des Ames A Dieu, quoide plus doux? Pour un tel gain, nous
irions volontiers aux extremitis de la terre!
Nous avons eu aussi la consolation de constater, soit
A l'h6pital des indigents, soit a 'h6pital europden, de
solides conversions et de sinctres retours A Dieu.
Dans nos classes, nos eleves apprennent le frangais,
I'armenien et le persan. Ces deux dernieres langues sont
enseignees par des mirzas (professeurs), auxquels nous
payons io5 francs chaque mois. Cette dipense pse bien
lourdement sur notre maigre budget, ma tres honoree
Mere; car pour notre subsistance, celle de nos nombreux
enfants internes et I'entretien de nos autres ceuvres, nous
n'avons comme ressource assuree que I'allocation de la
Propagation de la foi. Notre chere mission de Tehdran
est trop pen assistee, et pourtant elle est pauvre entre
toutes! Si nous disposions de ressources plus considerables, nous realiserions beaucoup plus de bien; mais,
helas! Pargent nous manque, et ces chores Ames, que nous
sommes venues chercher si loin, nous sont ravies par les
protestants et les schismatiques! Nos coeurs saignent a ce
triste spectacle, et nous demandons a Jesus, pOre des pauvres, d'inspirer aux Ames charitables la salutaire pensde de
venir en aide a notre indigence!
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Pour nos classes, je vous dirai que nos elives des deux
sexes sont tres intelligents et ont pour les langues une
remarquable aptitude. En fort peu de temps, ils parlent et
ecrivent le francais d'une maniere tres satisfaisante.
Les enfants qui frequentent nos classes ou habitent nos
orphelinats sont arminiens ou chalddens. Ces temps derniers, nous avons di accepter des elkves persans. Si le mouvement qui les attire vers nous s'accentue, nous devrons,
sous peu, ouvrir une classe splciale pour les Persanes qui
nous sont presentees.
Chaque jour, pendant deux heures, nos ecoliares externes
sont formies aux travaux de leur sexe, et elles les exicutent tres gentiment. Pour les tapisseries, les teintes les
plus vives sont celles qui plaisent It plus ici; et nos eleves
seraient ravies si elles avaient la libertd de reunir, dans un
espace de dix centimetres, toutes les nuances de I'arc-enciel.
Nos orphelines vont en classe toute la matinee, et 'apresmidi elles travaillent a l'ouvroir.
Quelques-unes de nos enfants, d'origine schismatique,
montrent une admirable fermeti pour rester bonnes catholiques. Deux de nos orphelins, dont Fun est d'origine
schismatique, font actuellement, A Rome, au college Leonien armenien, leurs etudes eccldsiastiques.
Nos privations sont bien dures et nos epreuves continuelles; car nous devons combattre, a tout moment, contre
la haine et la mauvaise foi des Armdniens schismatiques
et des protestants. Souvent, hilas! nous ne pouvons prdsenter & Notre-Seigneur que nos larmes et les epines qui
ont ensanglanti nos mains. Le champ confiU A nos labeurs
est particulitrement aride, car il est bien plus facile de
conquirir A notre sainte religion un peuple nouveau que
de ramener &la saine doctrine des nations que I'orgueil et
I'ind6pendance ont engagees dans les sentiers de Perreur.
Cependant, ma tres honorde Mere, toutes nos amertumes
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et nos souffrances sont oublies quand les solennitis religieuses reunissent autour de nous nos anciens eleves. Notre
gracieuse chapelie, ornie avec tout le soin possible, est
trop petite quand de pieux anniversaires ramenent au nid
tant d'oiseaux envoles. De douces larmes coulent de
nos yeux en contemplant, prosternie devant son divin
Ridempteur, toute cette jeunesse retiree des filets de Satan !
Nous nous rappelons alors que les Ames ne peuvent se
payer que par le sacrifice, et nous demandons a Dieu de
nous accorder le courage nicessaire. Nos excellents missionnaires nous timoignent en toute circonstance leur
pieux et fraternel ddvouement. Deux fois par an, le 8 ddcembre et le 19 mars, la grand'messe et les vepres sont
solennellement chanties dans notre chapelle. Pour quelques instants, nous avons I'illusion de la patrie et nous
nous croyons de passage a notre chere maison-mere. Bient6t les lamentables accents de notre harmonium-clairon
font brusquement cesser notre doux reve; mais c'est egal,
nos voix dissimulent un pen les gemissements du pauvre
instrument, qui emploie tout ce qui lui reste de forces pour
reclamer un remplaqant. Pour la consolation de nos
oreilles et pour la conservation de nos poumons, puisse
son ardente priere etre entendue des coeurs ginereux!
Le peuple persan, malgre le fanatisme musulman, se
montre bien dispose pour n< is, parce que nous soignons
les malades et recueillons les orphelins. Les infideles, au
milieu desquels nous vivons, ont la plus haute idie de
notre saint itat et nous nomment, tour A tour, Tarkedonias faranguies (vierges francaises), ou Dorters Khodha
(filles de Dieu).
Les grands personnages nous recoivent avec beaucoup
de consideration. Presque tous parlent un pen franjais.
Un ministre persan nous disait, ces jours derniers:
a Mesdames, la langue francaise est la plus belle apres la
langue persane; pour nous, Persans, c'est la seconde

-

297 -

langue. * Le premier ministre du royaume, son Altesse
Atabek-Azam, daigne nous honorer de sa haute bienveillance. Etant un jour en voiture et nous apercevant, il eut
l'amabiliti de nous demander de nos nouvelles et voulut
savoir si nous 4tions heureuses a T4heran. Lui ayant
de Sa Majestd Mozafarrepondu que, grace a la bonr
eddin-schah et Ala constante protection de Son Altesse, nous
etions parfaitement satisfaites; le grand vizir parut enchanti de ma reponse, et il ajouta, en frangais: a Moi, je
suis content de vous voir, et je veux toujours que, vous
aussi, vous soyez contentes ici. a
Soeur TARDY.
Veuillez agrier, etc.

Lettre de la swur EscouT a la seur N...,
Fille de la Charitd.
Ourmiah, Maison de la Providence, x5 fevrier io93.
MA RESPECTABLE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaist
L'intiret que vous m'avez toujours temoignd dans les
diverses circonstances oiu je me suis adressee a vous, m'encourage a vous donner quelques ditails sur les oeuvres de
ma nouvelle maison. Malgr la pauvreti du pays et le pen
de civilisation les oeuvres sont assez prosperes; elles le
seraient bien davantage, si les ressources permettaient de
les etendre; maishilas,ma Sceursuporieuredoit resserrerson
cceur A l'instar de sa bourse, surtout lorsqu'on lui presente
de pauvres enfants abandonnies, et qu'elle ne peut les
accepter. II y a quarante orphelines dans la maison, la
place ne manque pas, on pourrait recevoir jusqu'A cent et
plus, mais le moyen de les entretenir! ici personne ne donne
rien I
Les Allemands et les protestants en out plus de cent dans
chacune de leurs maisons. Pourtant il faut rendre justice
aux Persans, lorsqu'ils ont des enfants a placer, de n'im-
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porte quelle religion, ils viennent d'abord trouver ma
Saeur superieure, qui en accepte le plus qu'elle peut afin
de les ramener et les convertir a notre sainte religion. Elles
restent dans la maison jusqu'A leur mariage; on ne les donne
pas avant P1'ge de seize ans, contrairement aux usages du
pays. Les parents marient leurs filles ds P'age de douze ans
et les gargons a seize ans: ils n'ont pas beaucoup de raison
ni l'un ni l'autre, aussi ne se mettent-ils jamais seuls, mais
avec la mere du jeune homme. Six de nos enfants ont etd
marides depuis le mois de janvier; et alors,.il a fallu s'occuper du trousseau. II n'est pas aussi complet qu'en
France; les sceurs y contribuent selon leur moyen, qui une
robe, qui un pantalon ou une chemise, et c'est tout. Si je
ne craignais de vous ennuyer ma respectable Soeur je vous
raconterais une noce chaldienne;vous etessi indulgente que
je n'hbsite pas.
Pour en avoir une idde il faut se transporter au temps o&
Jacob demandait Rachel. D'abord des parentes du jeune
homme viennent demanders'il y a une jeune ille A marier.
Quelquefois, elles la connaissent davance. Sur la reponse
affirmative, on va chercher le jeune homme afin qu'il
puisse voir celle qu'on lui destine; rarement il choisit luimeme. Lorsqu'il est lb, la jeune fille est appelee, elle va
presenter suivant I'usage une tasse de- the; quoiqu'on ne
l'avertisse pas, elle s'en doute; tout en restant tres modeste,
elle tAche de jeter un coup d'oeil. Apres son depart, on
.demande au jeune homme si elle lui plait; si oui,l'affaire est
faite moyennant le consentement de la jeune tille; lorsque
aux questions de ma Sceur sup6rieure elle repond: a Vous
etes ma mere ., of peut s'occuper des preparatifs.
Lorsqu'elle se marie en ville, une matinee de tracas
suffit, mais lorsque c'est avec un jeune homme d'un
village c'est autre chose. Des la veille, ils arrivent une
vingtaine, hommes et femmes, sans le mari, tambour et
musette; ils voyagent depuis le matin. Le couvert est vite
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prat puisque les orientaux mangent dans le mime plat
sans cuillare ni fourchettes. On envoie ensuite les hommes
pour se coucher a la Mission et les femmes chez nous, dans
un appartement expres; le lit est a l'unisson du couvert,
elles se couchent c6te a c6te et c'est tout. Le lendemain les
hommes arrivent en dansant; jusqu'i ce que la maride soit
habillee... il faut les subir ! Lorsqu'elle est prete deux femmes l'amenent sous les bras, car elle ne pourrait marcher
seule; elle est completement voilee, nul inviti ne la voit;
on la fait monter a cheval, les hommes seuls dansent toujours, ils se tiennent par le bras, environ une quinzaine et
marchent en cadence d'une facon tres dr6le. Lorsqu'elleest
installie, la caravane se met en marche; ils arrivent a
1'iglise du village, un pritre chaldien les marie. Apres la
reception du sacrement on lui dicouvre la figure; alors...
tant pis si c'est Lia au lieu de Rachel.
Les enfants de la maison sont tr6s recherchies parce
qu'elles savent bien coudre, laver; elles p6trissent leur
pain et le n6tre tous les jours, elles sont tres instruites sur
la religion et font plus tard de bonnes meres de famille.
Je me suis bien 6tendue, ma respectable Sceur, veuillez
m'excuser, je vais me hiter de vous donner le ditail des
autres oeuvres.
II y a aussi une oeuvre bien consolante, ce sont les
enfants externes, plus de cent trente viennent journellement a nos classes; pour ma part, j'en ai pres de soixantedix a Pasile, les enfants sont en gdneral soumis et intelligents.
Mais j'ai ie cceur serri lorsque je les vois anriver avec le
froid qu'il fait en ce moment, nu-pieds, A peine vitus de
quelques mauvais haillons; je voudrais avoir alors de
'itoffe bien chaude pour leur en faire des habits, mais
hilas! cela m'est impossible; je fais un bon feu pour les
rechauffer et c'est tout... Ma Sceur supdrieure a a sa charge
beaucoup d'6coles de villages, elle doit payer une sous-
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:maitresse et les visiter de temps en temps. Depuis le commencement de janvier la terre est couverte de neige ipaisse
et ii gele fort; dis que le temps s'adoucira, ma Soeur sup6rieure nous emminera les visiter afin de m'apprendre ale
faire plus tard lorsque je saurai la langue.
Ces villages appartiennent a des seigneurs musulmans,
mais ils ont pour les seurs beaucoup de consideration et
de bienveillance, ils traitent leurs sujets chretiens avec
beaucoup de douceur, un d'entre eux disait dernierement':
., Que je suis content d'avoir des sujets catholiques, envoyezm'en beaucoup. a Et la dame d'un gdndral musulman ajoutait: a Si nous n'allons pasa Tiflis, mon mari fera bitir un
chiteau an village de Zoumalann pour vivre au milieu des
chretiens. a Tout cela est bien consolant, ma respectable
Soeur, et me fair aimer cette terre de Perse o6 l'obdissance
m'a envoyee.
Si les musulmans parlent ainsi, jugez, ma respectable
Soeur, des sentiments des chretiens eux-memes; tout ce que
disent les soeurs est parole d'Evangile. Ma bonne Sup6rieure n'a pas une minute a elle. Elle poss6de tres bien la
langue, elle est tour a tour juge, avocat, caissiere et doit
tenir le divan,comme on dit, une partie de la journ6e: elle
riconcilie la fille avec le pe r, lepouse avec son mari. Deur
femmes viennent de lui demander conseil et comment agir
dans telle circonstance, mais comme L'interessie ne godtait
pas trop les raisons de ma Sceur, l'autre lui dit: e Je t'en
prie, fais ce que dit notre Mere, moi je n'ai pas voulu
l'dcouter l'annee dernisre, et je m'en suis bien repentie.
Une des plus grandes peines de ma Soeur supdrieure
c'est de ne pouvoir soigner des malades A P'h6pital faute de
ressources; de temps en temps quelque pauvre femme y est
reque; mais c'est tout ce q'elle peut faire A son grand
regret. II y aurait facilement de la place pour trente malades, mais pour cela ii faudrait un fonds assure, nous comp-tons toujours sur la providence; il est vrai que le bon Dieu
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ne demandera compte que des talents qu'il aura donnis:
cette pensee adoucit un peu la peine que l'on ressent lors,qu'on est en face des miseres que l'on ne peut soulager.
J'ai besoin, ma respectable Sceur, de reclamer votre
indulgence pour m'etre permis de vous ecrire une si longue
lettre. Notre Tris Honorde Mere a timoigni prendre un
grand intirit aux missions de la Perse, et moi je m'y trouve
si heureuse que la boucbe ou plut6t la plume parle de
i'abondance du coeur, et je me suis oubliee a vous donner
tous ces d6tails, sachant combien vous vous intiressez a
tout ce qui me concerne.
Je fais tous les jours prier mes petits enfants pour nos
veneres Supirieurs, ils en ont tant besoin en ces douloureux moments.

Veuillez me croire, etc.

Sceur Escotrr.

SYRIE
ANTOURA
M. Coulbeaux, prAtre de la Mission a adressei
Missions catholiques, le recit suivant :

M. le Directeur des

SPermettez-moi de vous envoyer quelques notes emprunties aux souvenirs que m'a laissis une courte villigiature a
Antoura.
SA notre entree dans la baie de Beyrouth, le Liban apparait comme une grandiose chaine de montagnes courantdu
Nord au Sud. Des massifs de roches escarpees s'dchelonnent gigantesquesles unes au-dessus des autres. Des chenes,
au feuillage tres vert et touffu, ont enfonc6 leurs racines
dans toutes les crevasses. Des bouquets de pins s'y melent
sur les mamelons sablonneux.
Par ses diverses altitudes, cette region voit rigner k la
fois les quatre saisons de l'annee. a Ainsi, disent les poetes
arabes, le Liban porte l'hiver sur sa tete, le printemps
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s'epanouit sur ses epaules; dans son sein I'automne se
feconde et l'et4 dort a ses pieds le long, de la mer. •
En entrant a Beyrouth, on admire le site de cette ville,
environnde de jardins. Sur les flancs de la montagne s'itagent des terrasses plantees de miriers, de vignes, de noyers.
Les habitations sont dissemindes au-dessus des jardins
que les Libanais ont ainsi rdussi a creer parmi les rochers.
L'ombre des chenes et des pins, la verdure des muriers es
des vignes les encadrent agreablement. Les ceps courent
librement sur les arbres et sur les murs ou rampent molle-

ment sur le sol. Au milieu, les maisonnettes carries, au toit
en terrasse on en tuiles, offren a 1'ceil le plus charmant
aspect.

On voit imerger de toute part, au-dessus des groupes
d'habitations, les jolis clochers ou plut6t les campaniles,
qui, tous semblables, couronnent les eglises paroissiales,
les chapelles domestiques, et les nombreux couvents diss6mines entre les villages.
C'est au milieu de cette pittoresque et grandiose nature
que se trouve Antoura, environ trois heures de Beyrouth.
Le college que nous y poss6dons est un modele de maison d'ducation. Son emplacement a l'ecart, et au-dessus
de l'atmosphdre chaude, ttouffee, humide, des villes du littoral, preserve la jeunesse de l'anemie physique. Je n-
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ddcrirai pas la tres habile distribution des classes, ni 'agencement approprid Atous les besoins du service et de la discipline. Sa reputation est faite. Le nombre de ses eleves en
est,de longue date, la meilleure demonstration. Ils y accourent et des regions environnantes, et de l'gypte, et mdme
de Bagdad. Chaque annie, il est au complet! Trois cents
eleves!
A Antoura se trouve un couvent deVisitandines. A l'instar de ceux de France, ce couvent unit a la contemplation
l'iducation des jeunes filles.
Une institutrice franqaise s'est, avec un divouement
admirable, plice aux exigences de la cl6ture, pour enseigner notre langue et donner aux jeunes libanaises ce poli
acheve que les sceurs indigenes desirent, elles aussi, pour
leurs eleves.
L'etablissement des Visitandines maronites date de bien
loin dedj. I1 est dd aux RR. PP. Jdsuites qui risidaient
dans ces montagnes aux dix-huitiame siecle, et qui, dicouvrant chez nombre de jeunes personnes la vocation religieuse, avaient introduit en leur faveur la r6gle de la Visitation comme s'adaptant mieux A leurs aptitudes.
Le monastere de la Visitation d'Antoura s'est, comme la
violette sous le chine, timidement abrite sous la protection
tutilaire du college tenu par nos confreres. La route seule
separe les deux enceintes.
4*

Sur une cime, a moins d'une heure de Ia, on nous montra le monastere de Saint-Elie, habit. par des Antonines.
Comme d'ailleurs dans tous les couvents maronites, la
loi de la paiivret6 monastique ne leur impose pas une discipline uniforme et intransigeante A tout accommodement.
Les repas ne se prennent pas dans un refectoire commun.
Chacune a, dans sa cellule, un petit m6nage a soi, comme
les biguines de Belgique. Celles dont les parents ne sont
20
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pas pauvres, reqoivent d'eux des secours en nature et pOriodiques, tandis que les autres, dans les cellules voisines
souffrent de la faim. Ici se ri6dite fatalement I'abus que
condamnait saint Paul: a Alius quidem esurit, alius autem
ebrius est. •
Ces details m'itaient donnes pendant que nous traversions les miriers pour nous rendre, a quelques pas de Ia,
sur une plate-forme ombragde de quelques vieux chines.
De la, on jouit de la vue splendide de la baie de Beyrouth
et de Djounie. Nous y ffimes suivis sans retard par les
rafraichissements que nous envoyait la Rev6rende Mere
Prieure, fidele aux lois hospitalieres de son pays: pasteque,
vin, eau fraiche, cafe.
S- Les vocations sont-elles nombreuses? demandai-je.
e - Oui, passablement. a
Le recrutemeht des religieuses se fait, parait-il, sans difficulte: soit par ie choix spontand des jeunes personnes qui
se sentent appehles A la perfection de la vie chritienne, soit
par linclination qu'ont les families a y envoyer celles de
leurs filles qui ne sont pas demandees en mariage. A cet
usage peut-etre, doit-on attribuer le relachement des austeres lois de la pauvreti, mentionne tout A Pheure.

Les Libanais forment, dans l'empire ottoman, une petite
principautd autonome, dont le territoire a pour frontiere
naturelle, a I'ouest, les rives de la Mediterranie. Mais la
convention de x86o, qui assura au Liban le self-government, lui enleva, pour les placer sous 'administration centrale de Constantinople, les trois villes importantes de Tripoli, Beyrouth et Saida, qui commandent toute la c6te
syrienne.
Ainsi le territoire du sandjak du Liban a perdu les
debouches qui assuraient sa richesse et son influence rigio-
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nale, et, avec ces trois ports, leurs zones riveraines respeclives.
D'apres les derniers recensements, le chiffre de la population s'delve a six cent mille Ames, dont trois cent trente
mille maronites et deux cent soixante-cinq mille chretiens
de nationalites et de riles divers (Grecs-unis ou Melchites,
Armeniens, Chaldeens, Syriens et Coptes), tous catholiques.
Ils sont meCls, au nord, de musulmans dont deux mille
environ appartiennent A la secte fanatique des Metoualis;
au sud ils sont entoures de quarante mille Druses paiens.
S. Exc. Mgr Hoyeck, patriarche maronite, a daign6 adresser i
M. Saliige, pritre de la Mission, supericur depuis vingt-cinq ans du
college d'Antoura, a I'occasion de ce vingt-cinquieme anniversaire, la
lettre suivante. Elle est un pricieux temoignage pour le vener&
sup6rieur, pour ses d6vou6s collaborateurs et pour tous ceux dont
Mgr Hoyecka bien voulu se souvenir en icrivant ses lignes:
Bekorki, le 4 mai i9o3.
MONSIEUR LE SUPARIEUR,

II y a vingt-cinq ans que, conduit par la divine providence, vous avez pris la direction de ce florissant college
d'Antoura, auquel vous avez consacrd les labeurs des meilleures annees de votre vie et les soucis de votre pensde et
de votre coeur. A Pheure oi sonne pour vous ce doux anniversaire, je tiens a rendre un hommage public a votre devouement, a votre zele, A toutes les verus que vous avez
deployees dans cette longue carri&re. Plus que mes paroles,
le spectacle du bien fait autour de vous, la gloire procuree
a Dieu et A sa sainte Eglise, 'honneur qui en rejaillit sur
la France, vous rendent un solennel temoignage; et plus
forte que-ma voix, la voix des Ames formies par vos soins,
instruites et guiddes par vous dans le chemin de la vertu
et de la science, s'eldve de tout c6te pour vous remercier et
vous feter.
Si de pinibles circonstances ne permettent pas A vos.amis
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et a vos enfants de donner a cette fete tout l'clat qu'elle
mdrite, rien cependant, ne saurait les empecher de rendre,
en cette occasion, hommage a tous les enfantsde Saint-Vincent-de-Paul, i tous les religieux et missionnaires francais
qui se devouent i l'dducation de la jeunesse, &toutes les
religieuses francaises qui se consacrent au soulagement de
I'humanite : nous tenons surtout a dire notre reconnaissance et notre admiration aux Filles de la Charitd, qui out
couvert le sol de notre Orient des immortels monuments
de leur devouement et de leur abnegation, et qui font binir dans toutes les langues, par la bouche des enfants, des
vieillards, des malades et des orphelins, la France qui les
a nourries et dont elles forment la gloire la plus pure. On
a beau avoir fair de meconnaihre le merite de leurs admirables et hbroiques verus : ces vrais enfants de France
continueront a aimer la France et a lui gagner les sympathies partout ot ils apparaitront; les qualites qui les distinguent, leurs oeuvres bienfaisantes, tout en demontrant
au monde la vitalit6 et la grandeur de la foi catholique,
n'en font pas moins connaitre le noble et genereux caractere du peuple francais. Reconnus et combles de faveurs,
ou meconnus et exils, ils poursuivront, avec I'aide de
Dieu, leur oeuvre de bienfaisance et de civilisation; et les
hommes les plus hostiles seront enfin obligis d'ouvrir les
yeux,etde coniempler la lumineuse trainee de bienfaits qui
marque leur passage et s'attache a leurs pas.
Je vous souhaite, Monsieur le Supirieur, de longues
annCes de travail, avant de dire votre Cursum consummavi;
et, au bout d'une carriere bien fournie, la couronne de justice promise a ceux qui aiment le Seigneur. Voila les sentiments, voila les voeux que je vous prie de recevoir en cette
fete, et que je forme, vous le savez, de tout mon coeur.
Votre bien divouC serviteur,
Elias-Pierre HOYEK,

patriarchemaronite, d'Antioche et de tout I'Orient.

AFRIQUE
MADAGASCAR
(VICARIAT SUD)
Lettre de M. BERTRAND, pretre de la Mission,
t M. FIAT, Supdrieur general.
Ambohipeno, le to avril tgo3.
MONSIEUR

ET TRES HONORE PERE,

Votre binddiction, s'il vous plait I
C'est au milieu de veritables ruines que je vous 6cris :
I.e lundi 23 mars, un violent cyclone a abattu en quel-

ques neures toutes nos constructions; gglise, ecole, habitation ne sont plus que
des dicombres.
Ce fut, vers cinq heures
du soir, que I'ouragan commenja a se dechainer avec
une violence inouie; quelques cases du village, tout
pr6s de nous, furent tout de
suite emporties. Je commen5ais deja Acraindre pour nos
maisons construites a la maAd

;A
lnlli
uu yays, ce .st-a-dire en

bois et en a falaffes ). A cinq heures et demie, l'atelier, dont une
partie nous servait Aremiser nos provisions, farine, vin, etc...
tomba tout d'un coup. Aussit6t, je cours a notre chapelle
exposee directement A la violence du vent. La pluie avait ddjA
perce le toit de paille : tout etait inondi : au moment oil
j'entrais, un mur de falaffes tombe A mes pieds, et Ie vent,
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la pluie s'engouffrent avec violence par cette ouverture
beante. Je sors alors chercher une planche pour reclouer le
mur tombd, mais a peine itais-je sorti qu'un horrible craquement m'annonce que tout dtait fini. M. Dinka etait a ce
moment dans une chambre attenant i la chapelle; il a eu
juste le temps de se jeter dehors. Ensemble, nous avons essayi de retirer le tabernacle, mais impossible; les poutres
de la toiture dtaient tombies sur I'autel, sans y faire cependant beaucoup de digits. Ma;s, A c6te, les statues de la
Vierge immaculee et du Sacr-Coeur qui ornaient notre
modeste chapelle depuis quelques mois etaient en morceaux : les chapdeliers dtaient ou tordus ou brisds, le coffre
des ornements etait brisk.
Ce qui me faisait le plus de peine, c'tait de nous voir
forces d'abandonner le saint tabernacle au milieu des dicombres, expose aux rafales de la pluie... u Mais quoi,
dirai-je avec M. Bourdaise, un de nos bons anciens qui
avait dif, lui aussi, abandonner le saint tabernacle au milieu des dicombres d'un incendie, Notre-Seigneur est toujours adorable quelque part qu'il soit! ,
Pendant que nous nous depensions en d'inutiles efforts,
l'ecole se renversa aussi, 6crasant bancs et tables; tous les
livres de nos enfants sont gites.
Restait encore notre case d'habitation, notre dernier refuge. Peut-on, lui donner ce nom? Le vent soulevait le
toit de feuilles et la pluie y entrait a volonte; les poutres
craquaient au-dessus de nos tdtes et a certains moments, la
bourasque soulevait toute la maison. Tous deux, nous
tenions la porte secoude par le vent, prets a nous jeter
dehors.
Vers neuf heures du soir, la tempete redoubla encore de
violence; nous n'etions vraiment plus en siretd. Aussi,
nous crfimes prudent d'aller demander un abri a la risidence de M. I'administrateur : nous primes chacun quelques effets roulds dans une couverture, et nous partimes A
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travers I'obscurit:: la pluie nous fouettait tellerent qu'elle
nous semblait etre de la grele. Sur notre chemin, les manguiers et les gigantesques eucalyptus gisaient diracines ou
brisis : dans le village, les cris des habitants se malaient au
bruit de la tempete qui renversait leurs pauvres paillottes.
A chaque instant, nous heurtions des decombres, ou nous
tombions Pun et I'autre dans un ravin de la route.
M. Dinka y a perdu un soulier...
Enfin, apres une demi-heure, nous arrivions a la risidence oi, M. Iadministrateur et sa dame, nous recurent
avec la plus grande bienveillance. Leur habitation etait
moins exposee a l'ouragan : d'un c6te, cependant, le toit
de zinc avait edi souleve par le vent, et les chambres itaient
inondees. Mais il restait encore deux autres chambres
intactes; ils en mirent une a notre disposition, et nous
attendimes ainsi la fin de la tempete. Je vous laisse deviner
quelle nuit d'anxietd nous avons passee.
Le lendemain matin, la pluie tombait encore, mais le
vent avait cesse. Nous redescendimes a la mission : notre
maison etait encore a peu pros debout, mais dans quel
itat I Toute disloquee, et tellement penchee qu'elle semblait
demander le coup de grace...
Notre premier soin fut de retirer le tabernacle: les chefs
des villages etaient venus avec la plupart des gens pour
nous offrir a la mode du pays leurs condoliances : avec
leur aide, nous primes retirer aussit6t les grosses poutres
tombees sur I'autel, et j'emportai le dep6t sacrd dans notre
pauvre case; puis, nous consommAmes les saintes especes.
C'est alors seulement que je puis me rendre compte
exactement de l'tendue de notre malheur. Eglise, ecole,
atelier, cuisine, habitation, tout dtait abattu,-et quelques
heures apr6s, on nous apprenait que la maison d'Ivato
etait aussi par terre : 1'cole qu'on venait de refaire avait
peu souffert ; le cyclone s'6tait contenti de creuser un
trou de i metre devant la porte et d'enlever le poteau.
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La conclusion que je teligraphiai aussit6t & Mgr Crouzet
c'tait que, la ruine est complete, tout est A refaire. Bien
qu'il fut en voyage pour Tuliar, sa reponse m'arriva
presque aussit6t, telle que je l'attendais: Refaites tout.
II serait vraiment regrettable d'abandonner cette belle
mission de la Matatane que nos premiers confreres avaient
deja
ivang.lisie et dont l'un d'eux ecrivait a saint Vincent
que c'etait a le meilleur pays propre a avancer les affaires
de notre religion et oi se trouvaient les meilleurs esprits n.
Nous acceptons avec pleine resignation a la volontm de
Dieu, l'dpreuve qui nous atteint, et c'est aussi avec la plus
entikre confiance que nous nous remettons a I'oeuvre.
Les enfants recommencent a frequenter I'icole dans une
petite case que M. I'administrateur a mise a notre disposition, et chaque dimanche, tous se pressent autour de notre
maison pour assister a la messe : leurs canuques et leurs
prieres retentissent en plein air... Puisse le divin Maitre les
ecouter et nous donner le bonheur de pouvoir bient6t lui
offrir un abri plus digne de lui.
Permettez-moi, Monsieur et tres honore Pere, de vous
demander de recommander notre pauvre missien d'Ambohipeno a la charit6 des bonnes Ames qui nous portent intdr.t. Et veuillez agrder les hommages de mon profond
rgspect et de ma plus filiale affection en Notre-Seigneur.
BERTRAND.

TULEAR
SA

POPULATION ;
PAR M.

RELIGION M(EURS ET INSTITUTIONS

CASTAN,

PRATRE DE LA MISSION.

La ville de Tuliar, de fondation r6cente, est 6tablie sur
les dunes qui longent la magnifique baie de Tolia, a un
kilom6tre de rembouchure de la Fiherena, grand fieuve de
la c6te ouest. Elle est approximativement situde a8 23* 38'
latitude sud et 41* i 5' longitude est.
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La mission catholique, dirigee par les pritres de la Congrigation de la Mission, n'a trouve lors de son dibarquement sur cette plage, le 16 aoft 1897, que quelques cases
dilabries occupees par des trafiquants creoles de I'ile Bourbon, ou plus ou moins abandonnies A cause des troubles
suscites par les gens du pays lors de l'occupation passagere
des troupes hovas. La veille de notre arrivie, une compagnie de tirailleurs commandie par un capitaine francais,
etait venue remplacer le gouverneur et I'autorite hova. Un
rova ou fortin n'ayant que de tres loin la ressemblance
d'une citadelle servait de campement aux troupes francaises.
S. G. Mgr Crouzet avait eu l'heureuse et prudente
pensee de retenir pour la mission, depuis quatre mois dija,
un emplacement assez vaste avec maison ddlabrie et a
peine habitable, magasin assez grand et dependances. GrAce
A cette privoyance, Sa Grandeur qui venait installer
M. Castan et le frere Cazeau, put ne pas loger a la belle
itoile sa personne et sea missionnaires. L'accueil le plus
bienveillant et fraternel fut faii d'ailleurs A la petite troupe
par le capitaine, commandant d'armes.
Un Francais, quelques Anglais, Norvigiens, Allemands,
en tout sept ou huit Europeens, quelques Indiens. telle
etait la population etrangere. Plusieurs families etaient
itablies sur filotde Nossi-Vey a 18 milles de Tuliar, attendant des temps plus paisibles pour s'installer sur la grande
terre. Les indigenes itaient aussi en petit nombre preferant se tenir bien avant dans les terres loin des troupes.
Somme toute, la population n'dtait pas tres dense alors;
mais on voyait que les villages environnants avaient abritd
beaucoup de gens, eloign6s pour le moment.
Actuellement la ville a pris une importante, relativement
grande et de jour en jour la population europ6enne, cr6ole,
indigene augmente considerablement. Les constructions
se transforment, les 6difices en planches, en pierre, en t6le,
prennent la place des paillottes qui abritaient d'abord les
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rares habitants de Tulear. La risidence, la maison d'un
colon a etages, Ph6pital, les casernements, bureaux divers,
maisons particulieres en pierres, temple des Norvigiens
luthdriens, somptueux pour le pays, tels sont les monuments qui embellissent notre citi. Un warf jetc sur notre
bale augmentera a bref delai l'importance de ce vaste port
qui defend de tous vents les bateaux de notre rade. Notre
pauvrete nous a d6fendu de suivre ce mouvement, aussi la
mission ne possede-t-elle qu'une construction en planche
achetie d'occasion, une paillote servant d'dglise, une autre
d'icole et quelques dependances.
Les FranCais, les creoles de la Reunion sont tres nombreux et la plupart sont maintenant itablis d'une faqon
definitive a Tulear. II en est de mdme de plusieurs autres
nationaux etrangers. A part deux colons qui s'occupent de
culture et encore non pas d'une maniere exclusive, tous les
blancs trafiquent avec les indigenes, soit directement, soit
par l'intermediaire d'agents indiens ou hovas. Les gens de
l'intirieur affluent sur le marchi de Tuliar ou ils trouvent
A cchanger les ricoltes, leurs produits: riz, patates, manioc,
mais, canne a sucre, haricots, lentilles du pays, etc., contre
de la toile, de la bimbeloterie, de l'argent mime. Le caoutchouc est une des ressources de rintirieur et donne lieu A
de grands echanges. Les boeufs, moutons descendent aussi
et sont expedies sur Beira, Laurenqd Marquez, etc.,.c6te
d'Afrique.
Les Francais et les creoles sont catholiques, mais malheureusement tous ne pratiquent pas. uls ressemblent,
plusieurs du moins, aux soldats et trafiquants dont se plaignaient nos vineres et saints pridicesseurs sur cette terre du
sud, Nacquart, Gondrie, Bourdaise, etc. Les autres commerqants europeens ne s'occupent guare non plus de religion; les Indiens seuls sont fiddles aux prescriptions de
leur culte. Que c'est pOnible Aconstater ! I
La population indigene de Tulear et ses environs eat loin
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d'etre homog&ne. Voici comment elle est composde : Les
Ve 4os sakalaves de la c6te, s'occupani specialement de
peche, du ddbarquement des navires en rade, et par circonstance du trafic avec les Mahafalys. Plusieurs sont
employes chez les blancs comme domestiques.- Les Metis
issus de mere vezos et de pere blanc, matelots pour la plupart ou soldats, ou bien commerjants creoles 6tablis depuis
longtemps sur la c6te. - Les Machicores,gens de champs,
ignorant absolument les premiers principes de civilisation.
Continuellement en guerre auparavant et negligeant par la
mdme le"rs cultures, ils travaillent actuellement leur terre,
et apportent a Tulear le surplus des recoltes qui n'est plus
necessaire i leur subsistance et a celle de leur famille. - Les
Mahafalys, en petit nombre, qui echangent caoutchouc,
boeufs, moutons contre toile et argent sans s'dtablir i Tulear.
- Les Ambaniandres hova ou betsileo, descendus sur la
c6te comme soldats de 1'ex-reine, et qui se sont difinitivement fixes ici apres l'occupation francaise.
II existe encore dans notre district plusieurs autres peuplades tres distinctes, mais sur lesquelles nous n'avons
aucune influence, ce sont : les Baras Imamona, - dont le
roi actuel a toujours manifest6 de la d6ference pour 1'autoriti franqaise- peupladeassez richeenbceufs et en rizieres,
susceptible de civilisation quoique minde par le vice et
Iinconduite; - les BarasBe en partie soumis, mais difficiles Agouverner; - les Antanosy, dmigrds pour 1i plupart d'Anosy, pres Fort-Dauphin, et qui travaillent et se
sont fixes loin de chez eux. Tout autant de peuplades a
ivangiliser! Messis quidem multa! !
Les Vezos, ou gens de la c6te, ainsi que les Mdtis, sur
lesquels nous avons actuellement.de 'action, n'ont de Dieu
que de bien faibles notions, pen de crainte et helas pas
d'amour. L'idee du Createur trouve place chez eux; ils le
prennent quelques fois a temoin dans leurs litiges avec les
blancs, mais somme toute, ils s'en occupent assez peu. Ils
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craignent plut6t le mauvais genie : Andriansbilitse ou
Devoly, le ginie de tel ou tel parent difunt auquel sont
attribuis la plupart des maladies, des revers, misaventures,
aussi est-ce i ce dernier, qu'on offre pour lapaiser boeuf,
mouton, coq, etc.
L'idee de limmortalit4 de I'ime et de l'autre vie est tres
vague. L'Ame se rend aupris de celle des ancdtres dans un
lieu inditermini d'oi elle peut s'echapper pour venir visiter
ceux qu'elle a quittis sur la terre, mais comme ces visites
sont plutgt ddsagreables aux parents, ceux-ci ont soin de
fournir au difunt tout ce dont ii peut avoir besoin :tous
ses effets propres sont ensevelis dans le mime cercueil qui
est richement orne, les dons de condoleances suivent igalement le cadavre. La caisse creus6e solennellement dans
un tronc d'arbre par les plus proches et les amis pricede le
corps enveloppe de linges. Lors de I'inhumation ce sont
des courses echevelies des zigzags interminables qui ont
pour but de faire perdre au ddfunt les traces de son ancienne
habitation et finalement on detruit la case qui I'a abriti, si
riche quelle puisse etre, de telle sorte que I'Ame ne puisse
pas venir troubler les vivants. Les boeufs ne sont pas 6pargnes sur la tombe du defunt et le plus pauvre trouve toujours un parent ou ami qui offre cet animal A ses manes.
L'indigene ne prie pas pour le repos de l'Ame du mort,
ce qui ]'inquiete surtout dans la circonstance c'est son
propre repos.
La plupart des anciennes institutions du pays ont disparu
completement. Le gouvernement franqais seul idicte les
lois, les fait executer. Il y a, sans doute, des intermidiaires
surveilles, mais tout se fait au nom de 1'administrateur. On
a agi prudemment dans la r6gion de Tuliar et sans secousse.
Les chefs sont communiment les mimes qui commandaient
les diverses peuplades du cercle militaire, mais retribuds
par le gouvernement.
II existe encore quelques endroits eloignes de tout centre
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ou se retirent quelques insoumis, mais 'influence francaise
a penitri et s'exerce presque partout dans pile, bien que
celle-ci comprenne un territoire aussi vaste que la France
et la Belgique riunies. Notre cercle, & lui seul, 6quivaut
comme etendue a trois d6partements de France. La population est loin d'etre aussi dense car ce territoire si vaste est
couvert, comme lancienne Gaule d'immenses forits et de
profonds mar6cages. 11 est & espirer qu'avec rinfluence
francaise s'etendra aussi de plus en plus celle de notre
sainte religion pour ces pauvres, mais cheres populations,
assises encore dans les tenebres de I'erreur.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
LOS ANGELES (CALIFORNIE)
Extrait de la Revue The S. V. C. Student, Los Angelos.

II est toujotrs interessant et souvent tres utile de jeter
un regard en arriere sur I'origine des etablissements et
des oeuvres; on a generalement lieu d'admirer les efforts et
le devoiment des hommes qui ont surmonte les difficultes

-

n

i& TIA

I-

de presque tous les dibuts. Nous allons le faire pour le
coll6ge Saint-Vincent-de-Paul, de Los Angeles, en Californie.
Comme toutes les oeuvres destindes A vivre longtemps, le
college Saint-Vincent a grandi apres beaucoup d'annies
de labeurs, de fatigues et de souffrances. Aux demandes
pressantes et rditirees du premier evdque de Los Angeles,
Mgr Amat, de la Congregation de la Mission, les Filles de
la Charitd vinrent apporter l'dification et le secours de
leur charit a cette terre de Pouest.

Les soeurs, qui comme les pretres de la Mission out ite
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fondies par saint Vincent'de Paul, se joignirent A l'veque
pour demander des Lazaristes. Les pr4tres, ainsi que l'&veque le disirait, dirigeraient les seurs et tiendraient un
college dans son diocese.
Le Visiteur, M. Etienne Ryan, C. M., depuis 6evque de
Buffalo, envoya dans la Californie du sud M. Jean Asmuth,
C. M., comme superieur, avec MM. Rubi, C. M., et Beaky,
C. M. En arrivant i Los Angeles, ces pretres ne trouvrent
aucun endroit convenable. C'est pourquoi ils s'en allerent
a San-Francisco; et Mgr O'Connell leur offrit ensuite une
place i Carson City (Nevada). Apres avoir passe quelque
temps dans le Nevada, ils revinrent au sud et furent
rejoints par M. J. Mac Gill, C. M., qui venait en Californie
aider ses confreres a fonder une maison i Los Angeles.
Les premieres demarches pour litablissement d'un
college itaient faites, lorsqu'une vieille construction en
briques pres de La Plaza fitt louee, et une icole d'internes
et d'externes fut ouverte le to aott i865. Ceue vieille construction a iet le point de depart du college Saint-Vincent.
La, dans les souffrances et la pauvretd, travaillerent avec un
infatiguable devouement les vaillants pionniers soutenus
seulement par la pensde de la volonte de Dieu et de sa
gloire. Le college avait debuti, non sans difficultis, quand
il recut un rude coup en perdant son premier superieur,
M. Asmuth, dont la mort arriva le 16 decembre 1865.
Quelques mois plus tard, la mor enleva M. Jean Beaky a
l'institution naissante. L'histoire du nouveau college s'ouvrait si sombre et si peu encourageante que le Visiteur fut
sur le point de retirer scs prdtres de la c6te du Pacifique.
L'Uevque proposa bien de leur donner une certaine etendue
de terrain accordee par la ville, dans le but d'y bitir un
college; mais l'emplacement offert n'dtait pas salubre ni
convenablement situd et la proposition ne put dtre acceptee.
Les pretres dtaient sur le point de renoncer a l'essai et de
retourner iarest, quand Dieu qui avait ses desseins en ame-
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nant les enfants de saint Vincent en Californie, leur envoya
un genereux ami et un bienfaiteur en la personne de feu
M. O. W. Childs. Cet ami vraiment gindreux leur conceda
neuf acres de terrain dans le meilleur quartier de la ville.
Assures d'un emplacement pour le college, les pritres chercherent immediatement A s'assurer aussi des fonds nicessaires pour batir; tandis que beaucoup des habitants de la
ville aidaient matiriellement a cette bonne oeuvre, le comtd
donna mille dollars et la ville cinq cents.
En mime temps M. O'Leary, M. O'Brien et M. F. Guedry vinrent offrir leurs services au nouveau collkge. Au
milieu d'une nombreuse affluence, Mgr Amat posa la premiere pierre du college Saint-Vincent, le i5 aodt 1867. A
cette date arriva aussi M. J. More, C. M.
Au mois de mars de l'annie suivante, la maison, construction solide, en pierre, et des plus belles de la Californic
du sud, dtait prite a servir; et, le 17 du mdme mois,
maitres et 6elves se rendirent A leur demeure nouvelle et
relativement luxueuse.
Le 15 aoft x869, le college requt de 'tat sa charte de
constitution, il fut autorise a conferer les grades et recut les
privileges de luniversiti. M. Richardson succida a M. Mac
Gill comme supdrieur, et fut lui-mdme remplace dans cet
office par M. Meyer, C. M.
Du jour ou le college occupa sa nouvelle position, le
succes couronna les efforts de ses preires. A la fin, il devint
,nicessaire de chercher de nouveaux locaux A cause du
nombre toujours croissant des ileves. Le vieux logement
de Sixth Street fut vendu, et un nouvel emplacement
donnant a la fois sur Washington Avenue et Grand Avenue
fut acheti.
Au mois de fdvrier 1887, le nouveau batiment qui
embellit beaucoup le quartier de la ville oit il est situe, fut
achevd et occupi. Juin de la mdme annee vit le premier des
elives de Saint-Vincent, de la ville meme, obtenir ses
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dipl6mes aux cours du college; beaucoup d'autres lont
suivi, qui ont fait grand honneur a leur Alma Mater. De
nombreux 6elves de Saint-Vincent apres Pobtention de
leurs diplomes sont alles aux diffirentes universitis. Soit a
Washington ou Stanford, soit a Aun Arbor on i Berkeley, ils
ont dignement accompli leur devoir, et ont toujours 6td
couronnes avec succes. Beaucoup d'entre eux brillent
maintenant d'un vif eclat dans diverses carrieres. D'autres
se sont consacris au service de l'dglise et comptent parmi
ses ministres. Quelques-uns sont partis pour la patrie qui
est au dela de la tombe. Les programmes du college SaintVincent lui ont obtenu une grande estime et nous augurons
pour lui un bel avenir.

AMERIQUE CENTRALE
COSTA-RICA
Lettre de M. PIEFFORT, pritre de la Mission,
i M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
San Jose de Costa Rica, Ie 18 fevrier 9go3.
MONSIECR Er TRS

HONORA PERE,

Votre benddiction, s'il vousplait!
Je suis heureux de vous offrir un peu de consolation, au
milieu des peines qui vous affligent, en vous rendant compte
de Finstallation de nos sceurs AP'h6pital de Cartago. AvanShier, I huit heures du matin, ma sceur visitatrice accompagne des deux supdrieures de San-Jose, emmenait i
Cartago, A une heure de chemin de fer de la capitale, les
quatre sceurs de la fondation. A neuf heures, M. Stork et
moi, nous arrivions aussi A la station, que nous trouvAmes
envahie par une immense multitude; toutes les autorites de
la ville ataient prdsentes, le clergd, le gouverneur, Parmie;
au son de la musique militaire, le cortege se mit en marche
vers Saint-Nicolas, I'iglise la plus voisine, oil 'on chanta
21
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un solennel Te Deum. Puis, la %procession * reprit sa
marche, accompagnee toujours par la musique militaire,
vers Ph6pital. C'est un petit h6pital bien installd, qui, avec
le temps, deviendra grand, selon les promesses de M. le
Gouverneur et 1'administration; car I'administration a des
fonds pour cela et du terrain. En quelques instants tout
l'itablissement fut envahi, i la suite des sceurs, par les
autorites et par la foule qui contemplait les cornettes avec
curiositi.
Nos chores sceurs se rendirent dans tous les offices, a la

petite chapelle d'abord; dans les salles de malades, hommes
et femmes, oi elles furent accueillies avec joie. Peu A peu la
foule se dispersa et Pon put respirer et s'orienter. Le lendemain matin, fete de notre bienheureux martyr, je celebrai
la premi6re messe dans la petite chapelle; rinstallation itait
faite.
Je suis parti de Guatemala le 25 janvier, laissant A la
maison le bon et digne M. Birot, toujours plein de zele et
d'ardeur, malgri ses soixante-quatorze ans; c'est une vraie
benediction qu'il soit venu a Guatemala; j'ai la confiance,
Monsieur et tras honord Pere, que vous Py laisserez jusqu'A
sa mort, malgrd les instances de Mgr du Salvador, qui le
rdclame.
Je suis chez nos confreres allemands, qui m'entourent
d'dgards et de privenances.
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Je suis tres idifid de la vie de famille, de l'union, de la
charit6 que je rencontre dans cette chOre maison.
Dans quelques jours, je devrai partir, Aregret, pour Nicaragua, San Miguel du Salvador, et, enfin, Guatemala.
J'ai I'honneur d'etre, etc.
Ferd. PIEFFORT.

BRESIL
Lettre de M. GIORDANO, prctre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieur general.
Carafa (Minas),

19o2.

La Mission du Caraga est une des plus florissantes que '
notre congrigation ait au Brisil.
L'etat de Minas a environ 4o0 lieues de longueur: ii est
partage en trois dioceses gouvernis par des iveques pleins

de vertu et de z6le. Cest dans la partie centrale de ce vaste
itat de Minas, Monsieur et tres honori Pere, qu'est 6tablie
la Mission du Caraca, confiee aux pretres de la Mission de
Saint-Vincent-de-Paul, depuis l'annde 1822.
Notre mission consiste pendant neuf mois de I'annie A
ivangeliser diverses paroisses de 1'tat de Minas.
J'ai donni en compagnie de mes ddvouds confrires treize
missions pendant PannIe 190o. La duree de la plus courte
miaian a itd de quinze jours. Pour donner ces treize
missions, it fallut parcourir plusieurs centaines de lieues,
dans des plaines incultes, dans des bois, sur des chaines de
monaagnes, par des chemins rudes et difficiles, coupes de
rochers affreux et de profonds pricipices, dans des climats
tant6t glacis, tant6t embrasis.
Quelque p6nibles et quelque dangereuses que soient ces
excursions, un ouvrier dvangilique se trouve bien recompens6 de ses peines et de ses souffrances, lorsqu'il retourne
dans sa maison, pour mettre en pratique le conseil salutaire de Notre-Seigneur aux ap6tres: Requiescite pusil-
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lum, accompagnd de cette consolante pensie: le bon Dieu
s'est servi de moi, quelle que soit ma misere, pour convertir
des milliers de pdcheurs.
II est certain que ces travaux surpassent les forces
humaines, et qu'il ne serait pas possible d'y r6sister si l'on
n'etait pas soutenu d'une force toute divine.
Je vous cnvoie le compte rendu dans la lettre ci-incluse
des missions prichees pendant cette annee.
Daignez agreer, etc.
Joseph GIORDANO.
COMPTE RENDU
DES MISSIONS PRECHIES DANS LE DIOCESE DE MARIANNA (BIRSIL),
PAR LES MISSIONNAIRES
DANT

LAZARISTES

DU CARACA-MINAS, PEN-

'ANNEE 1901.

PAROISSES EVANGELISEES

Rosario-de-Cocaes ...........
Palmyra ................
Remedios .. . . . . . ......
.
Rosario-4-Juiz-de-Fori. .....
Citade-de-Lima-Duarte. ........
San-Antonio-da-Claria ........
Patrocinio-de-Muriah6 ........
San-Pedro-dos-Ferros ........
Vermelho-Novo. ............
.
San-Barbara-do-Rio-Novo. ......
San-Pedro-do-Pequery .......
Amparo-do-Serra. ...........

JOURS

15
16
16
16
17

t1

16
19
15
13
19
15

COMMUNIONS

MARIAGES
IEGITtmES

3.000
1.000
3.000
2.•00
2.700
1.200
1.900
3.000
2.000
1.800
1.000
3.000

10
7
20
20
30
30
40
30
20
30
40
7

Obsrvations. - Durant le cours de ces missions:
3.000 personnes firent la premibre communion;
3 cimetiires furent construits;
3 4glises ont 6t6 b6nites.

AMERIQUE MERIDIONALE
La fin du beau travail consacr6 aux Missions catholiquesfrancaises
et qui constitue le grand ouvrage (6 volumes in-4, illustris) dont
le P. Piolet, S. J., a eu l'initiative et la direction, est consacree aux
travaux apostoliques accomplis dans I'Amirique du Sud. - Nous en
ixlrayons quelques renseignements generaux et ce qui est consacre
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aux Lazaristes et aux Filles de la Charitd. On remarquera qu'il ne
s'agissait que des travaux accomplis en pays de mission et non de
ceux qui sont faits dans les dioceses rdgulierement organises.
I. -

QUELQUES RENSEIGNEMENTS GENERAUX

* Le continent sud-amiricain, icrit, dans une note pripar:e pour le livre des Missions, celui de nos agents diplomatiques qui connait peut-etre le mieux l'Amirique du Sud,
M.Wiener, le continent sud-americain, avec ses 18 millions de kilometres carres, est peupld par environ 40 millions d'habitants. 15 millions appartiennent a I'ancienne
colonie portugaise, aujourd'hui les Etats-Unis du Brisil,
s'etendant sur pros de 8 millions et demi de kilometres
carrds, dix-sept fois la superficie de la France. Le reste
comprend les anciennes vice-royautes et capitaineries espagnoles, constitudes aujourd'hui en neuf rdpubliques : 'Argentine, cinq fois plus grande que la France; le Chili, d'une
superficie sensiblement igale; le Perou, deux fois et demi
plus grand; 'Equateur, un peu plus vaste que notre pays;
la Bolivie, deux fois; la Colombie, une fois et demie; le
Venezuela, trois fois plus grand; le Paraguay, moitie moins,
et 1'Uruguay, des deux cinquiemes moins etendu. A c6te
de ces rdpubliques, mentionnons enfin les trois Guyanes,
francaise, anglaise et hollandaise.
a Depuis un demi-siecle, des millions de bras europdens
ont apporti A plusieurs de ces pays de nouveaux elements
de vigueur et d'activitd. Ceux qui en ont le plus profitd sont
1'Argentine et rUruguay. 11 y A soixante-dix ans, 1'Argentine comptait seulement I zoo ooo habitants. Aujourd'hui,
moins par I'augmentation des naissance que par I'immigration, elle a vu monter sa population a pres de 5 millions.
L'Uruguay qui, au commencement du dix-neuvieme siecle,
comptait 65 ooo habitants, en a pres d'un million au
commencement du vingtieme. Le Chili compte A peine
400oooo Europdens; le Perou, 3 ooo ou 14000; rEquateur,
environ un millier. a

-

326 -

Plusieurs congrigations franeaises d'hommes, sans compter nos congregations de freres enseignants, et de plus
nombreuses congregations de femmes sont itablies dans
lAmerique du Sud. Voici ce qui concerne les Lazaristes et
les Filles de la Charitd.
II. -

LES LAZARISTES.

Les Lazaristes sont tres nombreux dans l'Amerique centrale et dans rAmerique du Sud, au Salvador, au Guatemala, en Colombie, dans l'Equateur, au Pirou, au Chili,
au Paraguay, en Uruguay, dans la Ripublique Argentine
et au Bresil. Ils s'y occupent surtout de la formation du
clergi indigene et de missions. Ils y travaillent igalement
a Pdvangelisation des Indiens dans la Ripublique de CostaRica, depuis 1885; de ceux rdpandus dans les plaines de
Tolima et du Cauca, en Colombie; de ceux qui parlent la
langue quichoa dans 'Equateur. Dans l'Argentinc, enfin,
sur les frontires qui separent la Ripublique de la Patagonie, ils avaient itabli, d6s 1873, parmi les tribus indiennes,
sauvages et pillardes de ces contrees, d'int-ressantes missions, dont l'histoire serait a Ecrire en detail, tres intdressante et tres emouvante. En voici un dpisode.
Le gouvernement argentin, depuis longtemps, se przoccupait, sans y parvenir, de defendre les dtablissements des
colons contre les incursions de ces tribus et d'assurer la
sicuritd de ses fronti6res.
• Dieu a fait deux continents, disent les Indiens, Pun
pour les chritiens, li-bas, Ih-bas, bien loin, au deli des
eaux, et l'autre pour ses enfants les Indiens. Mais comme
les chretiens se sont multiplids, ils ont envahi la terre des
Indiens. Pourquoi nous chasse-t-on? De quel droit le gouvernement veut-il nous faire des concessions de terrain. Le
terrain est Anous...
On ne pouvait pas facilement les rduire, car ils ont pour
eux le desert et la vilocite de leurs chevaux, et dans presque

CARTE

DE

LA

(ANNALBS

C.OLOMBIE

ET

DE

L'EQUATEUR

DE LA CONGRiGATION DI LA MISSION)

COLOMBIE
TABLEAU DES DISTANCES
DR CALI

A Tunja ........
14 jours.
M6dellin .......
9 Manizales. ..
. .
5 Santa-Rosa .....
4 Cartago .......
3 Buga..........
I
Palmira .......
12
Popayan. .......
3 Pasto ........
11
Quito, par terre.
18 par mer .
14 Panama ........
5 Au Salvador. .....
9 A Guatemala .....
10
-

D0 MAt•NTJ.E;

A Tunja ........
M&dellin ......
Santa-Rosa .. ..
Cartago. ......
.
Buga ........
Cali.........
Palmira .......
Popayan ......
Pasto........
Quito (terre). . . .
(mer) ....
Panama (par Honda) ........
.
Panama (par Cali).
Au Salvador id.
A Guatemala id.

8 :e r - .
4
1/
1/2-

4
5
5
8
14
22
19

6
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toutes les rencontres, ils avaient l'avantage.sur les troupes
regulibres.
On recourut A des negociations. En x852, le gouvernement de Buenos-Ayres envoya un plenipotentiaire au chef
Catriel. L'entrevue eut lieu en plein air, au milieu d'un
cercle immense, formi par deux mille Indiens a cheval.
* Qu'ai-je besoin de signer un traite qui renferme des
choses que je n'approuve pas? repondit le chef. Dis au
grand Escalada - le general argentin qui avait envoyd le
plenipotentiaire - que la meilleure garantie pour la paix,
c'est la parole de l'Indien Catriel. Je veux la pair et que
cela te suffise. *
Mais cette pair, il dut limposer A son peuple, et, pour
cela, il lui fallut tout son ascendant: a J'ai entendu dire
par mes ancdtres, s'ecria un vieux sorcier, tres dcoute et tris
applaudi, qu'autrefois, alors qu'il n'y avait que trois cents
lances dans la tribu, la terre tremblait sous leurs pas, depuis
le desert de la Bolivie jusque la ot la terre finit. Aujourd'hui que nous sommes si nombreux, nous traitons avec
nos ennemis! Le sang de nos ancetres s'est-il done corrompu dans nos veines? Y
L'archevaque de Buenos-Ayres pensa que cette paix serait
assuree si les Indiens devenaient catholiques. Sur sa demande, deux lazaristes, MM. Meister et Salvayre, s'tablirent en 1874 A 1'Azul, petite ville de la frontiere, d'ott
ils pouvaient etre en rapport continuel avec la tribu du
grand cacique Catriel.
*Cete mission, 6crivait a propos de la nouvellefondation
M. Riveill6re, visiteur provincial des Lazaristes a BuenosAyres, demande un grand devouement, de grands sacrifices
de la part des missionnaires. Si les ressources matirielles,
fournies en grande partie par le gouvernement, nel leur
manquent pas, les consolations morales, toujours utiles et
parfois nicessaires pour soutenir le courage au milieu des
travaux, pourront, de temps en temps, leur faire ddfaut. a
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. Cependant, pen A pen les succas vinrent : les postes se
muhipliaient, les Indiens, et parmi eux plusieurs caciques
des plus renomm.s, sollicitaient le bapteme. Les autres se
ralliaient peu Apen a la population catholique, et les germes
d'instruction .eligieuse, ddposes dans leur esprit, portaient
leurs fruits. En 1879, le supirieur de la mission des Lazaristes, dtablie a Buenos-Avres, icrivait: « Dimanche dernier, nous avons baptise 99 Indiens, enr6l1s dans la milice
argentine; aujourd'hui, nos confreres en baptisent 24. Le
chiffre total des rigenerds depuis notre retour de France
s'dleve A 1234. C'est une belle moisson! D'autres, an nombre de 7oo, sont annonc6s et apportent un nouveau travail
a nos infatigables confreres; aussi, avant la fin de l'annde,
le nombre des baptimes administris atteindra bien 2 000.
Cette mission etait done pleine de promesses, lorsque,
pour des raisons politiques qu'ils n'avaient pas &examiner,
les Lazaristes durent, a leur grand regret, y renoncer.
111. -

LES FILLES DE LA CHARITE

Les Religieuses. - A la suite de nos Missionnaires et
concurremment &nos congregations de Freres enseignants,
nos Saeurs frangaises se sont itablies tres nombreuses dans
I'Amirique espagnole, s'occupant A la fois d'assistance et
d'enseignement.
Au premier rang soot les Fillesde Saint-Vincent-de-Paul,
etablies dans les memes endroits A pen pres que les Lazaristes, dont elles dependent. Elles y ont fonde et y dirigent
des ceuvres nombreuses et fiorissantes, des h6pitaux civils
et militaires, des hospices de vieillards, d'incurables, d'enfants trouvis, des hospices d'alidnds, des dispensaires, des
fourneaux iconomiques, des refectoires d'ouvriers, des
asiles de nuit, des orphelinats, des creches, des ouvroirs et
des dcoles, en particulier des ecoles professionnelles et minageres, des patronages internes et externes. Elles s'occupent egalement des prisons. Partout elles se sont fait appri-
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cier et aimer, mais nulle part elles ne se sont depensdes
davantage que dans la presqu'ile de Panama, pendant les
travaux si incertains du percement du canal. Elles sont les
seules religieuses frangaises a Montevideo.
Elles comptaient, en 19ot, dans lAmirique centrale,
zt etablissements; au Bresil, 3o; au Chili, 23; en Colomtie, 14; dans P'Equateur, i8; dans la Republique Argentine et I'Uruguay, az; au Pirou et en Bolivie, 19; en tout,
146 etablissements.
LUJAN

ET MONTEVIDEO

Une guerre intestine a ete sur le point d'6clater pour des questions
de partis dans la Republique de l'Uruguay, au mois de mars dernier.
Les sentiments religieux de la population lui firent tourner les yeux
vers la Madone de Lujan. dans 1Argentine, ou s'est ilevd un sanctuaire national pour les trois rdpubliques du Sud, 'Argentine, le
Paraguay et 1'Uruguay. Ce sanctuaire est desservi par les pretres de
la Mission.
Voici le r&cit du journal l'Univers (29 mai zgo3):

Montevideo, 24 mars 9go3.

Pacem habemus Bien triste etait ma lettre de samedi
dernier, aussi est-ce avec un bien vif plaisir que je vous
confirme la nouvelle de la paix ; car je suppose que le tdl6graphe vous aura communique deja cette heureuse nouvelle. Les journaux de dimanche matin ne donnaient aucun
espoir, on savait.que le gouvernement qui avait posd les
conditions pour tout arrangement ne demordrait pas. D'au.
tre part, on savait que les r6volutionnaires voulaient reconqudrir i tout prix les positions perdues. Aussi fallait-il voir
en vile comme tous les visages etaient i la douleur. Chacun avait des fils, des epoux ou des freres dans Fun des
camps. Le sang uruguayen allait se rdpandre pour une
cause futile; une guerre intestine dont la longueur etait
impossible A prevoir allait tuer beaucoup de monde etravager notre beau pays.
Les dames de la haute societe de Montevideo se rduni-
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einslen
chef des rivorent samedi soir et envoyerent as g
lutionnaires, Aparicio Saravia, un te~itgaame imu oi
vibrait la fibre de la sinciriti et du patriotisme, htidiaundant de faire son possible pour traiter de la paix. &
S
Mgr Soler, archeveque de Montevideo,ecrivit aux RR. PP.
Lawasixs
s
i imý*
L
I
Epi(Rdpahliq pfrge nine) us
saactuaire idifi par les offrandes geinreuses dea ca li
ques de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay, pour
leur demander de prier la sainte Vierge afin qu'elle 6loignat de nous la calamiti de la guerre civile.
Voici la lettre du pr61at, publice dans la Perla de la Plata:

Au R&vtrend M. Vincent DAVANI, chapelain du sanctuairt

de Notre-Dame de Lujan.
Montevideo, Ie 19 mars 903.

REND PiE,
R
R^fEaEND
PERE,
II sera dejA parvenu A votre connaissance qu'un grand
malheur menace notre infortunie Rdpublique. Uneguerre
frairicide plane sur elle et la menace d'un fatal avenir. Que
faire quand se soulh ent le passaea.
)enu?
La voixde
la raison et du patriotisme n'est plus entendne, ct ii n'y
a de recours que dans la religion et rintervention surnaturelle; je veux dire le recours A la misdricorde de NotreSeigneur-Jem.Ciati
P
drelk apim
u rLiatercessiMdem tres sainte et divine mere. Je m'adrcsse dorackl
Thaumaturge de Lujan, A la protectrice des ripubliques
de la Plata. J'ai confiance que nousserons entendus par elle
et qu'elle intercedera pour nous devant le tr6ne de son
divin Fils.
a Mere bien aimee de Lujan, ecoutez mes supplications
et n'abandonnez pas aux malheurs et aux ravages de la
guerre civile cette terre de lUruguay. 0 tres puissante protectrice, sauvez cette nation dprouvee. Entendez-nous, ne
nous abandonnez pas! a
Veuillez d6poser cette humble priere aux pieds de la
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Vierge de Lujan pour qu'elle daigne y faire un bienveillant accueil et la presenter a Celui qui ne peut pas n pm
rexaucer.
Mariano SoL.E, archev. de Montevideo.
Or, dimanche soir, A neuf heures, le gouvernement fit
annoncer que les revolutionnaires acceptaient les conditions proposies par lui, et que l'on pouvait considerer la
paix comme faite. Vous pouvez vous imaginer Peffet de
cette nouvelle si inattendue, car d'heure en heure on devenait plus sceptique sur un resultat favorable. Maia.* em
fois, les cloches de nos eglises, des fusees innol6mbles, des
bandes de musique, les cris pousses par aroule immense
reunie dans nos grandes places, aff•raient bien que nous
avions la paix si desiree. Nowu sortions d'un cauchemar
qui dura une longue semaiM.
Maintenant tout le mnde pense se remettre A la hesogne
si brusquement intefrompue et pouvoir profiter de tous Ie.
bienfaitsque nousapporte la paix. Puisse-t-elle durer longtemps !
Je crois intiressant de vous traduire les telegrammes
ichanges par le nonce apostolique, Mgr Antonio Sabatucci,
rdsidant a Buenos-Aires et rarcheveque de cette ville,
Mgr Espinosa, avec notre vdnerd archeveque.
SA Mgr Mariano Soler, Montevideo,

a Lujan,

21 mars.

a Nous sommes venus expresser -nt a Lujan afin d'unir
nos priEres aux v6tres, demandant a la grande protectrice
des republiques de la Plata, la paix de cette republique
soeur si aimde.

a Internuncio SABATUCCI,
EspiNosA. 9
4rzobispo
k

Mgr Soler repondit a cet affectueux tel6gramme dans les
lermes suivants, le dimanche au soir :
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KA Son Excellence le nonce Mgr Antonio Sabatucci,
Buenos-Aires.
r Emu devant lachritienne et sympathique attitude envers
notre chore patrie, je vous adresse mes remerciements avec
Pannonce de la paix ddsirde.
a A Son Excellence Farcheveque de Buenos-Aires,
Mgr Mariano Espinosa,
c Emudevant lachrtienne et sympathique attitude du prelat argentin envers cette rdpublique seur, je vous annonce
avec la plus grande gratitude la paix disirde vous demandant vos prieres pour qu'elle soit durable.
(( Mariano SOLER, archev. de Montevideo a.
Actions de graces en soient particulierement rendues i
Notre-Dame de Lujan.

OCEANIE
ILES

PHILIPPINES

Lettre de M. GRCGO1RE TAVAR, pr4tre de la Mission,
& M. HORCAJADA, a Madrid.
Manille, le 30 aoft 1903.

MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais
Jai le plaisir de vous envoyer la relation de trois faits
merveilleux qui ont eu lieu dans l'h6pital espagnol de Sant1ago, fonde dans cette capitale pour la colonie espagnole A
l'occasion du cholera. Cette relation m'a it6 donnee par
frere Gregoire Ochox, recollet, 'un des religieux qui ont
servi d'aum6niers dans ledit etablissement.
En voici Ia teneur:
I
Le 6 aott de cette annee, 19o2, entre at 'h6pital de Santiago un espagnol de la pininsule, attaque du cholera depuis
trente-six heures. La gravit6 de son etat faisait prevoir un
denouement aussi rapide que fatal. Aussi, des que la science
eut applique au moribond les remedes dont elle dispose
pour cette sorte de maladie, un pretre se placa pros de son
lit pour entendre sa confession et le preparer a se presenter
avec confiance au tribunal de Dieu.
Mon pare, lui dit le malade a la premiere insinuation,
laissez-moi en paix; je n'ai pas maintenant la tete a
cela. 9
Peu de temps apris, I'infatigable soeur Modeste, supirieure des Filles de la Charite qui desservent P'hpital s'approcha du lit du malade; elle n'eut pas plus de succes. Mettant alors toute sa confiance en Dieu et en la tres sainte
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Vierge,elle donna au pritre une medaille afin qu'il la passat
au cou du malade. Celui-ci, apres l'avoir tres froidement
baisee, sur l'indication de sceur Modeste, se la laisser imposer.
Cela fait, on crut convenable de laisser le malade seul afin
qu'il put reposer. II resta ainsi jusqu'a 4 heures du soir.
Dans cet intervalle de temps, Dieu changea tellement son
cceur auparavant si rebelle que, des qu'il vit, un peu plus
tard. le pretre s'approcher de son lit, il lui dit qu'il dIsirait
se confesser. II se confessa en effet avec repentir. Le lendemain, il se confessa de nouveau pour etre plus tranquille
et, apres avoir recu 'extrdme onction en pleine connaissance, il mourut paisiblement.
II
Dans une salle riservie aux malades amiricains entra un
negre d'Amerique attaqud du cholera. Le pr&tre lui ayant
demande quelle religion il professait, il repondit qu'il &tait
catholique. Son etat, au jugement du medecin, ne faisait
pas craindre qu'il mourut promptement. Aussi le pr&tre
remit sa confession a plus tard. De fait, le malade commenca A se trouver mieux. Mais, au bout de deux jours,
survint une complication qui annonqa un dinouement
fatal.
Alarmn, le pretre se rend au lit du malade pour lui offrir
les secours religieux. De fait, c'etait un protestant qui
refusa nettement de penser a son ame.
Le pretre attristd se retira; alors il demanda A une soeur
une midaille de la Vierge immaculde et se contenta de prier
le malade de l'accepter.
Celui-ci y acquiesa avec indifference. La midaille une
fois imposee, le pretre crut bon de le laisser reposer et se
retira.
II ne tarda pas a revenir, et quelle ne fut pas sa joie en
entendant le malade lui exprimer le desir de se faire catho-
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lique, a la condition qu'on le baptiserait le mardi. On 6tait
alors au samedi 16 aoQt, a 9 heures du matin. Comme
1'etat du malade etait tres grave, le pretre repliqua: a Et si
vous mouriez avant demain ? a« En ce cas, dit le malade,
baptisez-moi aujourd'hui. D
La grace avait triomphi. La sainte Vierge avait obtenu
de Dieu, par l'imposition de la medaille miraculeuse, le
salut de eette Ame si obstinee.
Restait a risoudre une difficult6 non petite. Les amiricains qui etaient de service dans cette salle, dociles aux
ordres de leur inspecteur en chef, ennemi diclard du catholicisme, n'eussent jamais permis que le pretre baptisat en
leur presence aucun americain, quand bier. meme celui-ci
l'eft ddsire.
La Providence aida. A cause de l'affluence de nouveaux
choldriques, on transporta le pauvre n6gre avec deux autres
moribonds dans une salle voisine oil on les laissa seuls dans
la persuasion qu'ils ne tarderaient pas a mourir. Aussit6t
le pretre profita de loccasion que Dieu lui menageait. II
demanda de nouveau au negre s'il voulait etre baptise, et
celui-ci ayant repondu par un signe affirmatif, il le baptisa immddiatement, binissant Dieu et le remerciant de tout
coeur d'avoir daigni sauver cette ame.
Un quart d'heure apres le pauvre negre dtait dans son
eternitd.
III
Parmi les nombreuses victimes qui succomberent aur
coups du cholera morbus, il y eat un homme, turc de nation, qui, au milieu de son malheur eat la bonne fortune
d'etre conduit A I'h6pital espagnol de Santiago. Quand il
entra dans ce saint asile son dtat etait grave, comme rest
en gdneral l'tat de ceux qui sont atteints du cholera. C'est
pourquoi les religieux et les Filles de la Charite, charges
de veiller au bien spirituel des ames, non moins qu'a la
sante des corps, essayerent de gagner a Jesus-Christ cette
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ime qui leur paraissait completement eloignde de lui. On
demanda done au malade s'il etait catholique. La rdponse
naturellement fut negative. Son mal s'aggravait a chaque
instant; on lui dit que s'il voulait mourir en paix et etre
sauve, il lui fallait recevoir le saint bapteme.
II repondit rondement qu'il ne le voulait pas. La mort,
cependant, venait a pas de geant.
Une soeur tira une midaille miraculeuse et on la mit au
cou du malade, non sans qu'il donnAt quelques signes de
mepris pour Pobjet sacrd qui allait le sauver.
Oh! puissance de Dieul Oh! bontm sans limites de la
Vierge sans tache! II n'y avait que peu de temps que la medaille miraculeuse reposait sur la poitrine oppressee du
pauvre choldrique, et ddej ce coeur, auparavant si dur, tait
completement transforme et soupirait apres le bapteme. La
Vierge immaculee voyant la sainte midaille suspendue au
cou de ce turc rebelle s'etait chargie de sauver son Ame
pour la mener au ciel.
En effet, dis qu'il eut requ le saint bapteme, le malade
quitta ce monde pour entrer en possession de la bienheureuse iternite.
Fr. Gregoire OcHOx, rdcollet.
Manille, 20 aoft 19o2.

Les cas qui viennent d'etre rapportis ne sont pas les
seuls qui se soient presentis. Beaucoup d'autres les avaient
precedes et quelques-uns d'entre-eux ont itd publiis par les
Annales. A cette premiere relation j'ai voulu ajouter celle
que je vous envoie afin de manifester de plus en plus la
tendre sollicitude de la Vierge immaculee pour ceux qui
l'invoquent ou que P'on place sous sa puissante protection.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES
24.

SUR LA CILBRATION DE LA MESSE DANS LES CABINES DES

NAVIRES. -

On lit dans le Canoniste Contemporain (mars

19o3, p. x77):
Le decret du i"mars 1902, publid par leCanoniste (19o2,

p. 399), rappelait, au sujet de la celebration de la messe sur
les navires, I'obligation d'assurer le respect do au saint sacrifice. En particulier, ii disait que les cabines destinies
aux passagers n'dtaient pas un lieu convenable pour ceidbrer.
Mgr Cazet, vicaire apostolique a Madagascar, a sollicite
de la sacrie congr6gation de la Propagande un eclaircissement, et a communique la reponse de cette congregation A la Revue thdologique francaise, A qui nous 1'empruntons a notre tour (mars 19o3, p. i52). II en r6sulte que
le decret n'avait pas entendu formuler une interdiction
absolue de celebrer dans les cabines, mais seulement si les
conditions destindes a assurer le respect necessaire n'dtaient
pas realisdes. Voici la lettre en question:
Roma, 13 augusti 1902.

ILLUSTRISSINM AC REVERENDISSIME DOMINE, Quod per decretum
S.hujus Congregationis diei i Martii vertentisanni est cautum super
celebratione missae in navibus, tantum respicit abusus illos qui orirentur, si in privatis cellulis viatorum, usibus vita destinatis, indecenter offeretur augustissimum sacrificium missa, non autem absolute
celebratio in cellis prohibits est, quando adjuncta omnia removeant
irreverentia pericula. Quam ob rem firmis remanentibus Decreti
praedicti praescriptionibus, velit smplitudo tua idem sincero sensu
intelligere ac missionarios sine causa turbatos quietos facere.
Ego vero Deum rogo ut Te diu servet ac sospitet.
Amplitudinis tuae addictissimus servus.
Pro Emin. Card. Prafecto,
Aloisius VEccIA, Secret.
R. P. D. Joanni B. CAXTr,
Vic. Apost. Madagasc. Centr.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Fischer (Jacques), pretre, decidd & Cilli (Autriche),
le 2 mars 1903; 61 ans d'age, 17 de vocation.

Frere Corcione (Joseph), coadjuteur, didcdd i Naples
(Italie), le 20 fevrier 9o3 ; 90, 71.
M.Aoun (Tobie), pretre, dicedd a Alexandrie lEgypte),
le 19 mars 9 o3; 55, 23.
M. Escudie (Jean), pretre, d6ecdd A Valfleury (France),
le 6 avril 1903; 8o, 6o.
Frere Br6ant (Ildefonse-Albert) clerc, dcded ia Paris, le
9 avril 1903 ; 23, 4.
M. Lubeij (Francois), pretre, dicedd i Graz (Autriche),
le 7 avril 1903 ; 65, 43.
Frere Pirc (Antoine), coadjuteur, decidd A Graz (Autriche), le 12 avril 19o3; 3o, 5.
Frere Einfalt (Etienne), coadjuteur, dicdde a Graz (Autriche), Ie 15 avril I903; 31,4.
M. Coquerel (Louis), pretre, decid i La Teppe (France),
le 23 avril 19o3; 64, 44.
M. Ly (Barthelemy), pretre, dicedi en Chine, en 1903;
67, 40o .

Frere Destaing (Pierre), coadjuteur, deced6 a Paris, le
8 mai j903; 73, 46.

M. Bernardi (Charles), pretre, dicedd A Plaisance (Italie), le 15 mai 1903; 84, 67.
Frere Kresnik (Joseph-Martin), coadjuteur, dicedd i
Ciili (Autriche), le o2mai 1903; 52, 24.
Frere Frece (Francois), clerc, ddcedi A Graz (Autriche),
le 23 mai 9go3; 23, 4.
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NOS CHIRES S(EURS
Eva Beko, ddcidee i I'Hospice des alidens de Ldopoldfed,
Hongrie; 39 ans d'age, 20 de vocation.
Marie Chatelain, Maison Ste-Elisabeth de Salisbury,Angleterre;
78, 58.
Maria Ducarin, Maison de Chariti Sainte-Anne de la Maison
Blanche, a Paris; 37, 1o.
Aurdlie Clouet, Maison de Charitd St-Ouen, a Rouen; 72, bo.
Marie Duclos, Hospice de la Salvetat, France; 40, 17.
Marguerite Tissot, Maison de Charite de Montolien; 35, x3.
Theophile Ivzyk, Hospice gdneral de Leopold, Pologne; 24, 4Marie Levillain, Maison de Chariti de Bayonne; 74, 54.
Marie Avril, Hospice civil de Gourdon, France; 61, 41.
Claudine Chapon, Maison du Bon-Sauveur a Caen; 64, 42.
Marie Davin, Maison de Chariti d'Egletons, France; 75, 52.
tmilia Estrada, Maison de Charite d'Harra, Equateur; 48, IS.
Maria Quintero, H6pital de Buga, Colombie; 41, 1g.
Marie Milewska, H6pital St-Vincent de Leopol, Pologne; 33, I .
Marie Hubler, Mais.deChar. St-Jean-Baptiste de Marseille; 30,8.
Marguerite Dailey, Asile des Enfants-Trouv6s de Washington,
Etats-Unis; 62, 38.
Jeanne Sabatier, Maison de Charite d'Angers; 68, 48.
Agnes Kreischer, Maison centrale d'Ans, Belgique; 65, 44.
Elisabeth Carminati, H6pital de Revello, Italie; 51, 23.
Cl1mentine Gasnier, Maison de Charite d'Aire-sur-la-Lys,
France; o8, 51.
Therise Heissenberger, H6pital Saint-Etienne de Budapest,
Hongrie; 36, 9.
Marie Schieber, H6pital de Neu-Pest, Hongrie; 36, 17.
Gabrielle Maurel, Mais.de Char.de ValenciennesFrance;7 , 5.
4
Frangoise Malmartel, H6pital gendral de Carcassonne; 35, it.
Therese Gyorgy, Mais. des Incurables d'Erlau, Autriche; 4i,25.
Louise Bullot, Maison de la Providence, a Paris; 34, 4Maria Bonet, Maison des Alidnis du Nouveau-Bethleem, a Barcelone, Espagne; 59, 38.
Maria Jauregui, H6pital des incurables de Madrid; 65, 44Francisca Vila, Maternite de Barcelone; 71, 52.

-

344 -

Salvadora Olmas, H6pital gin. de Valladolid, Espagne; 4 8, 28.
Jeanne Lecler, Maison de Charitd de Rabat, France; 78, 5 .
Mary Mc Tague, H6pital de la Nouvelle-Orlians, Et.-U.; 34,4.
Marie Di Siena, Ecole St-Vincent de Naples; 69, 44.
Marie Gatteschi, H6pital civil de Bari, Italie; 66, 45.
Julienne Strasser, Maison de correction de Lankowitz, Autriche;

63, 43.
Agnes Bollinger, Maison Centrale d'Ans, Belgique; 76, 5z.
Marie Caviole, H6pital de Cahors; 64, 44.
Martina Zandio, H6pital de Jativa, Espagne; 69, 43.
Dolores Marti, Maison Centrale de Madrid; 25, 6 mois.
Philomene Langlois, H6pital de St-Puy, France; 64, 34.
Bridget Clary, Maison Centrale de Mill-Hill, Angleterre; So, 27.
Elisabeth Bonthille, Asile St-Vincent de Montpellier; 81, 60.
Elisabeth Driscoll, H6pital St-Paul de Dallas, Et-Unis; 54, 29.
Jeanne Duffy, H6pital Agnes-de-Baltimore, Etats-Unis; 3o, 8.
Marie Schreiner, Prison de Marianostra, Autriche; 67, 48.
Juana Huici, H6pital Gendral de Madrid; 47, 2a.
Teresa Farran, Asile S-Fernando i Sevilla, Espagne; 70, 47.
Catherine Caut, Maison de Charitd de Larrey, France; 77, 56,
Telesfora del Pozo, H6pital de Trujillo, Pirou; 69, 42.
Marianne Navratarska, Maison St-Casimir de Leopol, Pologne;
79, 57Marie Gaibisso, Maison Centrale de Turin; 36, 14.
Noemie Mercier, Maison de Charite de Clichy, France; 75, 5o.
Frances Creamer, Infirmerie de Los Angeles, Et-Unis; 72, 49.
Delphine Simon, H6tel-Dieu de Castres; 64, 45.
Marie Bruel, Hospice de Cette, France; 64, 36.
Maria Prats, H6pital de Bermeo, Espagne; 23, 2.

Marie Rodriguez, H6pital de Ldon, Espagne; 57, 37.
Rommalda Fernandino, H6pital de Santander, Espagne; 29,
Sophie Tonia, Maison centrale de Cracovie;

21,

7.

9.

Catherine Shea, Maison centrale d'Emmittsburg; 74, 49.
Marie Chappel, Orphelinat Dehan, i Lille; 61, 35.
Philomene Meunier, Maison St-Joseph de Verviers, Belgique
32, 6.

Marie Blat, Maison principale, I Paris; 6%, 48.

Hdlene Rehrl, H6pital de Kitzbfihel, Autriche; 36, i8.
Giacomina Santoro, H6pital de Sienne, Italie; 33, 8.
Paula de Abajo, Maison centrale de Madrid; 17,

2.

Marie Beliouard, H6pital de Bahia, Brisil; 67, 47.
Sdverine Barrio, Hospice N.-D. de la Sant6 de Rio, Brsil; 29, 6.
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Mary Kenny, H6pital Ste-Agnes de Baltimore, It.-Unis; 71, 52.
Catherine Fretier, Infirmerie des Forges,&Aubin, France; 62,39.
Marie Carrot, Maison de Charite dt Montolieu; 32, i2.
Marie Ponnau, Hosp. des Enf.-Trouvis de Lima, Pirou; 67, 48
Marie Bioret, Mais. de Charite Saint-Ambroise, h Paris; 43, 9.
Doroth&e Zoja, Maison centrale de Sienne; 78, 58.
Marie Degontin, Maison de Charite de Saint-Louis; 72, 51.
Marie De Gregorio, Maison centrale de Naples; 33, 8.
Catherine Mondeox, Mais. de l'Im.-Conc. de Pikin, Chine; 28,9.
Marie Gondouneix, Maison de Charit6 de Montolieu; 76, 5o.
Francoise Bure, H6pitalde la Sainte-Vierge, Varsovie, Pologne;
44, 24Antoinette Cornil, Maison de Chariti de Clichy; 75, 52.
Caroline Pdrineau, H6pital de Questembert, France; 90, 66.
tlionore Appert, Maison centrale de Rio-de-Janeiro; 73, 46.
Wilhelmine Zielinsky, Clinique de Budapest; 28, Ix.

Catherine Delail, Maison Saint-Augustin d'Aversa,Italie; 69, 5o.
Josefa Argaya, Asile d'Alcala, Espagne; 49, 24.
Joaquina Blanco, H6pital d'Hjiar, Espagne; 44, i5.
Josefa Arregui, Biefifaisance de Vergaro, Espagne; 83, 56.
Ramona Ortiz de Zara, H6p. de St-J.-de-Dieu, a Cadix; 48, 25.
Anne Grosso, Maison centrale de Turin; 6x, 34.
Eugenie Bruneau, Orphelinat d'Oullins, France; 31, 4.
Marie Lavirotte, Mais. de Charit6 de Collonges, France; 77, 57.
Therese Ferrer, Maison de Charite de Barcelone; 59, 39.
Rosine Coudert, Maison de Charite de Montolieu; 64, 45.
Jeanne Sauleau, Hospice Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, a
Santiago; 75, 53.
Marie Raymond, Hospice de Moissac, France; 65, 40.
Marguerite Follin, Mais. Ste-Genevieve, A l'Hay, France; 34, i2.
Franjoise Rhein, Maison de Charite de Clichy; 61, 38.
Francoise Remond, Hospice de la Grave, a Toulouse; 8o, 6i.
Francoise Wrobel, Asile St-Antoine, a Vienne, Autriche; 36, Ix.
Catherine Sethman, H6pital St-Paul de Dallas, Et.-Uunis; 24, a.
Marie Cohadon, H6pital Saint-Martin, A Paris; 63, 33.
Marie Vergano, Maison centrale de Turin; 79, 6o.
Maria Huguet, Maison Saint-Nicolas, a Toulouse; 35, 9.
Marie Charvet, H6pital de Montauban; 69, 48.
Louise Baudin, Maison centrale de Naples; 81, 62.
Marie Burkhard, Maison de Chariti de Valence; 40, 19.
Ana Peredo, Maison de Charite de Montevideo; 25, 3.
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Marie Renard, Maison de Charitd de Saint-Aubin d'Escroville,

France; 55, 35.
Annette Gaudin, Mais. de Chariti St-Vincent de 1'Hay; 55, 29.
Stiphanie Nozereau, Maison de Chariti Sainte-Criche, a Marseille; 74, 48.
Caroline Kleinmayr, H6p. St-Jean de Budapest, Hongrie; 26,4.
Madeleine Vrasda, Ecole de Groswardein, Autriche; 50, 33.
Julie Servais, H6pital d'Avellino, Italie; 64, 44.
Benoite Suppa, Asile de Gioia, Italie; 53, 34.
Cicile Gaillard, Maison de Charite St-Pierre Montmartre, a
Paris; 29, 7.

Marie Redoules, H6pital de Castelsarrazin, France; 29, 6.
Marie Briend, H6pital de Montauban; 62, 58.
Jeanne Francon, H6tel-Dieu de Gonesse, France; 76, 46.
Etiennette Fichot, Orphelinat de Chambdry; 70, 43.
Marguerite Labourette, H6pital St-Joseph de Lyon; 36, 9.
Marie Sojar, H6pital general de Laibach, Autriche; 23, i.
Marie Joubert, Maison de Chariti St-Sernin, AToulouse; 6 , 42.
Marie Lacassagne. Maison de Char. St-Pierre, a Nantes; 6i, 36.
Louise Isambert, Orphelinat de Mauriac, France; 75, 48.
Jeanne David, Orphelinat de Huizblihel, Autriche; 53, 22.
Anne Borie, Hospice civil de Guayaquil, Equateur; 74, 5i.
Antoinette Rambaud, Mais. de Char. de Noyon, France; 42, 19.
Elena Jaramillo, H6pital de Babahoyo, Equateur; 44, 15.
Marie Davis, H6pital St-Joseph de Philadelpie, Et-Unis; 59, 33.
Fleurie Doron, Maison St-Vincent, a I'Hay; 63, 34.
Jeanne Marchesa, Maison Centrale de Turin; 72, 49.
Marguerite Sfascioti, Asile Saint-Joseph d'Alexandrie, Egypte;
69, 43.

Marie Schelstraete, Hospice St-Louis, a Westerloo, Belgique;
49, 24Louise Laurent, H6pital Gineral d'Angers; 70, 47Marie Schmitt, Maison St-Vincent a l'Hay; 53, i9.
Domenica Manfredi, Maison centrale de Sienne; 64, 39.
Maria del Pilar Espiga, Hospice des Enfants-Trouvs d'Avila,
Espagne, 32, 7.

Francisca Domingo, H6pital du Tiers-Ordre de Madrid; 73, 47.
Antonia Badarro, Hospice de Cordoba, Espagne; 76, 56.
Maria Torrens, Maison d'Amparo de Villanueva y Geltru,
Espagne; 56, 28.
Josefa Augustin, Hospice de Zamora, Espagne; 39, 55.
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Valentina Trevino, Maison de San Diego de Valdemoro, Espagnol, 62, 39.
Clotilde Ramos, Hospice de Carthagene, Espagne; 47, 22.
Emilia Sans, H6pital Gindral de Madrid; 24, i.
Appoline Dupont, Misdricorde de St-Leu, a Amiens; 68, 44.
Ida Ferenczy, Ecole de Grosswardein, Autriche; 3 , 12.
Thirese Ostrowska, H6pital Geniral de Posen, Pologne; 72, 55.
Maria Limon, Maison centrale de Madrid; 34, i2.
Marie Lamourel, Maison de Chariti de Montolieu; 65, 44.
Josephine Perrin, Mais. de Char. de St-Eugene, France; 70, 47.
Anne Champagnol, Maison de Char. de St-Paul,a Lyon; 75, 55.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
207. -

QUATRIEME LETTRE D'UN BIBLIOTHECAIRE
Paris, rue de Sr&res,, 9

ce t5 mai 90o3.

Comme vous I'avez remarqud, Monsieur et cher Colligue, c'est ui
tableau que je mets sous vos yeux; les indications des livres sont
tout i fait sommaires. Mon but est de vous pr6senter un ensemble
des travaux des pretres de la Mission sur les diverses matieres, sciences sacrees ou sciences profanes auxquelles ils se sont appliques.
Sur ceux de ces livres qui sont antirieurs i 1878 vous trouveret
tous les renseignements bibliographiques ordinaires et une appreciation autorisee dans les Notices bibliographiquessur les ecrivains
de la Congregationde la Mission publiies par M. E. Rosset (In-8,
Angouleme et Paris, 1878). Combien je voudrais que nous puissions
avoir une continuation de cet important ouvrage!
En attendant, reprenons notre aride, mais pourtant interessante
nomenclature.

BIBLIOTHIQUE
DE LA CONGRIGATION DE LA MISSION
PREMIERE PARTIE
OUVRAGSS

COMPOSES PAR DES PRETRES DE LA MISSION

(Suite.-Voy. ci-dessus, p. 240.)
K. -

Droit canonique et civil.
I.

GWNERALITES

Bedjan: Nomo-Canon de Barhawbraus (en chaldeen), 3x5 b.- Fontaine (Ch.) : Decretalium commentarins, in Jus privatum, 127 a,
127 b. - Midus: Precis de legislation civile-ecclesiastiqueen France,
64. - Rzymski: Du Droit ecclsiastiqueen Pologne (en polon.), Not.,
p. 21o. - Verdier: Droit public ecclis., 16o a.
2.

TRAITES

PARTICULIERS

Casibus (De) reservatis, par Pereymond, 355. -Censuris

(De),

par Pereymond, 356.

Constitutio a Apostolice Sedis a explicata, de Martinis, 267;
Pereymond, i38. - Constitutiones a Universi Gregis s et a Sacramentum ptenitenti v, explanate, par Pereymond, 356.
Dispenses (Traite des), par Collet, 116, 385; - Sa critique, par
Collin, 386, 387; - Revu par Compans, t15. - Facultates apostolicw
missionariis Kiang-Si, a DD. Bray, 84. - Judiciis (De) ecclesiastic.,
a P. Denis, 241. - Matrimonio (De) civili presbyteror. in Italia :
Buroni, 12 a; -

de Martinis, 64, 266.

L. -
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Philosophie, Education, Sciences sociales.

Philosophie: Barberis : de Esse formali, 186. - Id. : In methodum
psychologic. professoris Siciliani, 187. - Bruni : Elementa philosophia, Not., p. 24. - Id.: Pnfluence de laparole (en ital.), Not., p. 26.
- Buroni : Polemiques en faveur de I'ontologisme, etc., 5. - Id. t
Notions d'ontologie pour servir d'introduction i I'etude de la theoJogie, manq.. - Id. : Rosmini, o12; - Id. : De I'tre et de la con-naissance (en ital.), 12. - Sur FEncycl. # .terni Patris a, 1.
Caussanel (Fred.): Pr!lectiones philosophime, lithogr.,733 b.-Charmet (CI.): Essai sur les connaissances, 123. - Choisnard : Synopsis
jhilosophie, i4.- Daneri : Themata logicac, etc., 236. - « Divus Thomas i, 20. - Ermoni : Rapport a la Societe deS.-Th.-d'Aquin, 246 a.
- Id. : De metkhko disputandi, 246 b. - Ferris (Ed.) : De Idais
innatis (Annal., t. 25, p. 186).- Francois (Laurent) : Sur la philosovhie de Toul, Not., p. 260. - Gandolfi : Principes de philosophic (en
ital.), manq.
Grassi (Francois): Institutionesphilos. (en ital.), trad. du P. Sagner,
Not., p. i3 . - Id.: De Principio rationis suf/icientis, Not., p. 28
-et 13o. - Mac-Namara : Reglement pour les associat. de secours
mutuels (en angl.), manq. - Matta : Ethica (en portug.), Not.,
p. L85. - Onofrio (d') : Hist. philosophime juxta Sanseverino, 277.
- Pohl: Philosophia naturalis, etc., Not., p. 200oo.
- Putijatycki : Les
Fondements de la philosophic, etc. (ms. en polon.), Not., p. 208.
Rossi (Pierre): Principes de phil. surnatur. (en ital.), 36t. Tornatore (Aug.) : De principio creatore, 368. - Id. : De modo
humane cognitionis, 367. - Id.: De natura rei materialis, etc., 366.
- Reponse aux critiques, 369, 369 a. - Valette (Sylvain) : Philosophie du Concile de Vienne, 3o2. - Viguier : Trad. de de Rubeis, Sur
-a physionomie, Not., p. 236.
Education: Bnech: ducation (en espagn.), 42. - Bignon : Chants
du pensionnat, 8 m. - Dassano: Manuel d'educat. (en ital.), 540. Eyrard : I'Education publiq., Not., p. 94.- La Fosse (de): Preceptiones, 551 a, 552. - Martinis (de) : De la liberte d'enseignement (en
ital.), manq.- Planson : Manuel du profess. et de I'elive t St-Benoit
de Constantinople, o45. - Uttini : Education chrit. (en ital.), manq.
- Programmata studiorum, scholasticis C. M. Hispania, 906 a. Vilaseca (en espagnol, 1870), 425. - Wuillaume : le Jen des rois, 3o6.
Anonyme frang. : les Salles d'asile des Filles de la CharitO, io5o; en allemand, 892. - Enfants de la classe du Sacre-Caeur (en espagnol), 38o.
X. - Sciences.
Gndralti6s : Bertholon : la Nature, etc., Not., p. 255. - Jakobowski : Trad. de Cotte (en polon.), Not., p. 149.
Math6matiques : Matheseos Elementa, par Learreta et Torres, 5 i8.Algebre, par Chavez (en espagn.), 377; - par Newmann (en espagn.),
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274- - Arithmit. raisonnie, par Reveillre, 359. - Arithmitiq. (en
at., trad.
syro-chaldeent, par A. Zayia, 68 c. - Artillerie et matlhu
de Bezout, par Jakubowski, Not., p. 149. - Comptabiliti,par Planson, 31 d. - Geometrie (en espagn.}, par Newmann, 275.- Trigonometrie, par de la Grue, Not., p. 274.
Astronomie: Astronomic ancienne (en ethiop.), par Ghebra Michael,
ms., 614.- Astronomie populaire (en polon.), par Putijatycki, Not.,
p. 208. - Les Habitantsdes planites, par Bruni, Not., p. 24. - L'Ere
vulgaire, par Vicherat: voy. Brunet, Elementa theol., t. 2. preface.
- Sur I'orbite de la planete (416) Vaticane, par Boccardi, 8 d.
- Sur I'orbite des planetes, par le meme, 8 e. - La Photographic
du ciel, par le mime, 8f. - Observatoire de Teralno, 8 g.
. Xin6ralogie : Le Basalte, par Bertholon, Not., p. 255.
Botanique : Les Jardins,par Gratien, Not., p. 275. - Planta Davidianc, 19.
Zoologie : A.David : Oiseaux de la Chine, 18; - Faune de la Chine.
124; - Mammiferes, 19 c. - Gaujon : LUpidopteres de Loja, 37q.
- E. Schmitz : les Oiseaux de Madrre, 65 k.
Physique : Alectricitd, etc., par Bertholon, 191, et Not., p. 253 et
suiv.- Attraction universelle, par Duchemin, 242.-Magnetisme animal, par Bruni (en ital.) So a.
Medecine : Saint-Yves: les Maladiesdes yeux, Not., p. 284 et suiv.
Industrie : Manufactures de Lyon, par Bertholon, Not., p. 255. Viniculture: Bertholon, Not., p. 254; - Sdulie, 363, 587.
W.= -

Histoire g6n6rale.

Gdn6ralits : Philosophic de Phistoire, par Francois (Laurent),.
247 a. - Chronologic, par Putyatycki, Not., p. 2o8.
Histoire sainte : Bedjan (en chald6en), 32o. - Coqset et Humblot
(en chinois), 378. - Elluin (en grec moderne), 451. - Lamant (en
portug.), Not., p. 166. - Martinengo (Fr.) (en ital., 42o.
Abr6g6 du N. Testament: Elluin (en grec), 448.
Histoire ecclesiast.: Importance, par Lagruere, Not., p. 159.--Programme et questionnaire, par Flament, 1z7. - Trad. d'Eusebe de
Cesaree, par Bedjan (en chald.), 316. - Historiamonastica, trad. parBedjan (en chald.), 316 c.- Propheties : Bruni: la Derniere Epoque
de l'glise (en ital.), 220. - Viguier: Prophitied'lnnocent XI, 491r,
Prophetie d'Holzauser, 492.
O-P. -

Histoires particuliires.
I.

LES NATIONS
EUROPE

Angleterre : Mission allemande i Londres, par Jox, 256.
Bulgarie: Eug. Bore, 80.
Espagne : Madrid, St-Louis-des-Francais, par Miel, 1oz1.
France : Hdbert: Sur cls evenements de son temps, ms., Not.,.
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p. s37. Afaires eccl. de la Revolution : Francois (Louis-Joseph),.
Not., p. I 5 et suiv.;--Gratien, Not., p. 272 et suiv.; - Lamourette,
Not.: Le desastre de la maison de S. Lazare; Discours, Not., p. 280
et suiv. ;- Fontaine (Bruno), Not., p. io3;- Anonyme, avis impor.
tant (1794), Not., p. 248.

Notices sur le sem.d'Angoulcme, par Rosset, o116; - sur le Berceau de S.Vincent, par P6martin, 1oto;-sur Buglose, par Mauriol,
o139, 1040; -

sur le semin. de Cambrai, par Sackebant, 65 i; -sur

Drancy, par E. Mott, 1o41.
Fontainebleau, journal d'Ant. Durand, 202; - sur Meaux et
Avon, petit sem., par Grandhomme, 1otg; - sur Montpellier,
le diocese, par Grousset, C. M., 129 c; grand s6min., par Flament,

Io33;-

sur Primecombe, par Tubeuf, 371 c; - sur Tours, pet.
sem., par Husson (Jean), 1026; - sur Valfleury, par RoUssel, o5 t.
Grice :Trad. du frang. en pol par Jakubowski, Not.,p. 149.
Italie: Empire romain, par Eug.Bore. Annal. de philos. ch., i85o.
Macedoine : par Cazot, 233 d.
Valachie : Histoire, par Faveyrial: voy. Annal., t. 35, p. 34.
Venise : Les Mechitaristes, par Eug. Bore, 81, 82.
AFRIQUE

Abyssinie : Coulbeaux, 17 c; De Martinis, 563; Rohlsausen, 285 a.
Algerie :Lettres de M. Batault, 41 b.
ASIE

Armenie : Eug. Bord : les Croyances, Annal. de phil. chret., juill.
z836; Hist. de Jean VI; Albanais d'Armenie, 44. - Viguier: Etat de
]a religion, ms., Not., p. 236.
Chalddens : E. Bore : Vie religieuse, Annal. de philosophie chrit.,
1843. - Voy. Perse, ci-apres.
Chine:Ciceri: Notice sur le Kiang-si oriental, zoz e.-Favier(Mgr):
Pikin, 21. -

Gabet: les Missions, Not., p. Ir6. -

Huc:le Christia-

nisme, 62. - Lamiot : Le Sse-Tchuen, 260. - Matta : les Missions
portugaises, Not., p. 18o. - Reynaud (Mgr): Une autre Chine, 145;
- la France an Tchi-Kiang, 145. -

Anonyme: Chine cathol. 1829),

324.
Perse: Bedjan :Hist. de Mar Jab Alaha, (en chald.), 317.
Syrie : Bedjan : Chroniq. de Barhebraeus, (en chald.), 3oo. E. Bore: Question des Lieux saints, 44. - Eug. Poulin : phelse, 144,
279.
AXiRQUE

P;emieresmissions des Lafaristes, par Et. Ryan, 874. - Histoire
du dioc. de Buffalo, par Jean Timon, 365 a. - Quastio Habanensis,
1001.
ocEANIE

Iles Philippines : Le Tremblement de terre en 1880, io36.

2.
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LES ORDRES RELIGIEUX

i. Congrigation de

la Mission

HIsTOZUa

HistoiredelaCongreg. de la Mission( 1660-172 1), par CI.-J. Lacour,
259 c. - Notice sur Ie rdtablissement de la Congr. de la Miss. apres
r 78 9 , par M. J.-B. Etienne,85 4 d.- Annales de la Congr. de la Miss.
(1834, etc.), 895. - Repertoire historique de la Congr. de la Mission, par A. Milon, 895 a. - Voy. Mdmoires, ci-apris, page 24.
OUVrBAES DIVERS

Acta apostolica in gratiam Congr. Miss. (1876), 556.Voy. Collectio Bullarum, par Pohl, Not., p. 201, et Privileg., ci-apres.
Actes du gouvernement franFais concernant la Congr. de la Miss.
( goz ), 856 c, voy. Archives.
Annales de la Congr. de la Mission ( 1834, etc.), 895.
Apostolice facultates missionariorum,Voy. Facultates.
Archives civiles de la C. de la M.. (863), 856 c; ( x876), 856 b.
Assemblke de 1724; relation jans6niste,873.- Voy. Decrets, Brevia
et decreta, 876 c.
Catalogues du Personnel (1853-i9oo), 853 c.
Circulaires des Superieurs generaux (1877), 857; - Extraits, 878;
trad. en ital., 878 a.
Collectio Bullarum et Constitutiones selecte, 856 c.
Collectio Bullarum, etc., a D. Pohl, Not., p. 201.
Constitutiones communes, C. M., 926; voy. Regles.
Constitutiones selects : voy. Collectio Bullar.
Convent. domestico et provinciali (De); Excerpta e Constitutiomzbus, etc., a D. S. Stella (1873), 916 b.
Decretorum Conventuum general. C.M. Collectio quaedicitur conmpleta (1882), 870.
Decretorum Conventuum general. C. M., Collectio selecta( 9o2),87 I.
Decretorum Conventuum general. C. M., Collectio compendiosa
(i9g6), 879.
Devotio Communis, Cong. Miss., 917.
Directoire des Missions, in-iz ( 85o), 912; - in-8 (i896), 883.
des grands sem., in-12 (1850),
lto;- in-8 (1895), 882.
des petits seminaires, in-I2 (t868), 9 1.
pour la conduite des paroisses ( 1889), 911 c.
pour laconduite des Filles de la Charite; projet (1884), 913.
Examens et meditations des etud. et sdm. de la C. de la M., par
M. Chinchon, lithogr., 888 a.
Examens pour les retraites (en ital.), ms., 625 a.
(en portugais), 925.
Explication des Regles communes, par M. Louwyck, 891 a.
Extraits des circul. des Sup. g6n., 878 a; - en ital., 8-,8 a.
.FacultatesCongr. Miss. concess. (1881), 907 b.

-

353 -

Facultates Congr. Miss. cum Constitutione c Apostolicae Sedi a
comparatd,907 a.
Facultatesapostolice pro MissionariisKiang-si, par Mgr Bray, 84.
Histoire de la Congreg. de la Mission ( 1660-172 ), par C.-Jes.Lacour, C. M., 250 c.
Lectures des fetes, pour la Congr. de la Miss., 906 d.
Manuel des Missions de la Congr. de la Miss., par Fred. Caussanel
(1897), 923. - Petits manuels, 919, 921.
Manuel de pidtd des seminaires externes de laCongr. de la Miss., par
E. Rosset, 924; - trad. en ital., 578.
Manuel de pi&t6 des icoles apostoliq. de la Congr. de la Miss.,
par Eug. Bodin, 928.
Manuale Alumnorum C. M., provlncie Kiang-si, 83, 906.
Manuel des retraites, par Terrasson (1881),
Manuel des Supdrieurs (1901), 878 b.
Martyrologium; Supplem. Congr. Miss., 869 a.
Meditations de la Cong. de la Miss., par E. Mott, 480
pour les retraites, par Collet, I o a.
et prieres (en ital.), 908, 922.
(en polonais), par Pohl, Not., p. 200.
Voy. Examens et Medit. cidessus.
Mimoires de la Congr. de la Miss.: Algerie, Pologne, Madagascar,
par Gab. Perboyre, o901 9o5. - Chine, par Gab. Perboyre et
Aug. Devin, 903. - Italie, par S. Stella et P. Tasso (en ital.), 905.
- Portugal, par Coelho da Silva, Not., p. 33.- Les Premieres Missions des Lazaristes aux Etats-Unis, par Ryan (en anglais), 874.
Miroir du fr. coadj. de la Mission, par M. A. Fiat, 644.
Modo Conversandi missionarior. 1De), etc., 913 a.
Monita ad Confessarios, 912 a, 913 b.
Officia propria Cong. Miss., in-4, ,69.
Ordo precandi (prieres de la Congregat., etc.), par Eug. Bodin,
928 c.
Petit pre spirituel de la Congr. de la Miss., par Chinchon, 322.
Prdcis alphabdtique des Regles, ins., par J.-M. Aladel, Not., p. 3.
Prieres quotidiennes de la Congr. de la Miss. (Formules des), et
meditat. (1860), 889; (189o), go9 e. - En espagnol, 909 a; - en ital.,
922 a Turin,et 908 i Naples; -en latin, Paris (1872), 9 09 a; Marseille
(1873), 89o; P6kin(i888), 2og9f - en polonais (1858) 909 c; et autres
prieres, 843; - en portugais, 909 c.
Privilegia C. M.: Summarium (18i5), dit. par Pohl et Siccardi,
Not., p. 201 Ct 212; - (1863), 907; - (00oo), par A. Lowyck, 907.
Quarstio Habanensis C. M.,. ooi.
Reg!es et avis pour les mission., par de Andreis (en ital.), 38, 39.
Regulc communes, seu Constitutiones C. M., Parisiis, t658, etc.,
926; Lisbooae, in-8 (1743), 891, et in-12 (1743), 951; - en portugais
(1886), 927; - en ital., 926 a.
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Regula Officiorum (185o), 881; (i891), ti6; - en polonais, ms.
914.
Regulx Seminarii interni, 815, 885 c: pour la Chine, o10:- en
franc., lithographi6. 887; ms., 886.
Explication sommaire des Regles communes, par A. Louwyck
(1901), 891 a.
Reguleh, Index alphabeticus (a D. Aladel), Not., p. 3.
Repertoire historiq. de la Congr. de la Miss., 895 a.
Retaolissement (Notice sur le) de la Congr., apres 1789, par M.J.-B.
Etienne, 854 d.
2. Filles de la Charite
Asiles iManuel pour les seurs charges des), ro5o; en allem., 892.
Catichisme des voeux: Voy. Vaux, ci-dessous.
Circulaires des Superieurs geinraux, edit. in-4 de 1845, ro62; Suite, 863: - Ms., 613.
Conferences des super. et directeurs, 1062;-trad. en poionais, 86o.
Coutumier (1862), io6r.
Directoire spirituel du s6minaire et des retraites, par M. Cayla, ms.
6t3 c.
Ecoles (Instructions pour les seurs des), 955; - Manuel, 947Enseignements de S. V., par Terrasson, 365, 938.
Formulaire de priires r6digd sous la direction de M. Aladel, Not.,
p. 3 ; anclen (1826), 943;- en polonais (i8i),944, et (1897), 949 Id. nouveau (185o), etc., 940; - en anglais (i85o), 939; - en espagnol (1870),

941;-

en italien (1834), 948, et (1893),942.

Instructions: Voy. Ecoles, Ouvroirs, Seminaire.
Lectures annuelles (Recueil), 877.
Manuel des Filles de la Charit6, et Paroles de S. V., etc. (1843, 1896~
953; -

en polon., 952.

Manuel des 6coles et ouvroirs des F. de la Ch. (1866), 947.
Meditations quotidiennes des F. de la Ch., par Vauris (1843), 373;
(1848), 929; (1857); revues (t. I, II et III), par M. Ch. Bernard
(i863);-- revues par M. Leon Forestier (1894), 929 a. - Id. en allemand (1864),876;-

en anglais (z858), 93t; -

en ital. (1895), 93o.

Meditations pour les retraites, 932, 933, 936; - en allemand, 937
-en espagnol,934; -en polonais, Leopol (1862) et Posen (z862), 935,
Meditations sur les Rbgles communes, en polonais, par Pohl, Not.,
p. 201.

Menologe, 1o68.
Ouvroirs: Voy. Ecoles ci-dessus.
Pre (Petit) spirituel des F. de ia Ch., par Chinchon, 323.
Privileges (Recueil des) (1899), 877 c.
Programme des ecoles des F. de la Ch., 938 c.
Regles communes des F. de la Ch., 1o6o a; -

en espagnol, 951.

Seminaire (Instruct. pour le) des F. de la Ch., en polonais, 954.
Soliloques d'une Fille de la Ch., par Benech (en espagn.), 938 a.
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Table des Regies communes, Coutumier, etc., des Filles de la Ch.,
864 c.
Vceux (Catechisme des), 945, 95o: -en allemand, 946;--en italien, 945 a.
. - Biographies.
Recueils :Vies des Saints (en chaldeen), par Bedjan, 313, - en
grec moderne, par Elluir., 441, 441 a: - en portugais, par Ferreira
Vijoso, manq. - Vita curionum, par .. Beccaria, 188.- Flambeau
des Saints, de Barhebraeus, analys6 par E. Bor, 44.
Histoire de Joseph, par S. Ephrem, id. en chald., par Bedjan, 3i8.
TEMPS APOSTOLIQUES

Vie de Jdsus-Christ, par Compans, 396. - It., Versibus decorata,
par de la Fosse, 624.- It., en dtiopien, par Stahl, 588. - Vie de la
Ste Vierge (en espagn.), par Vilaseca, manq.-Vie de Ste Anne (en
ital.), par Cremisini, Not., p. 87-- Vie de S. Pierre (en ital.), par
Murena, 353. - Vie de S. Paul (en ital.), par Murena, 352.
JUSQU'A L'EPOQUE MODERNE

Le Pape Librre, sa chute (en ital.), par Buroni, St. - S. Otton
Frangipane (en ital.), par Mgr d'Agostino, 36.
Vie de Photius (en grec), par Eug. Bord, 48 a. - Vie de Michel
Cerulaire (en grec), par Bor., 48 a. - Jeanne d'Arc (en ital.), par de
Martinis, 562.
XIVe-XVIll'

SIECLE

Baudoin (Gabr.), Vie (en polon.), par Sliwicki, Not., p. 213. - Bernard (Cl.), le pauvre pretre, Vie, par Collet, ms., Not., p.' 13.- Biancardi C. M., Vie (en portug.), par Coelho, Not., p. 32.- Boellet (Collette), la vertueuse Philippe de Gueldre. Vie, par Collet, 392. Borguny (Pierre), Vie (en espagn.), par Nualart, 276.- Boudon (H.),
Vie, par Collet, 122. - Brandis (Ctesse de), Vie, manq. - Bruno
(Giordano),Vie (en ital.), par de Martinis, 562.- Centurion (Madeleine) et Centurion (Etienne),Vies, par Collet 12o. - Maladie du
Dauphin, par Coilet, 155.- Fornari (Victoire), Vie, par Collet, 12o;
trad. en ital., Not., p. 74. - Ghebra-Michael, un martyr abyssin,
par Coulbeaux, 224 c. - Jean de la Croix (S.),Vie, par Collet, 393.
-Notice sur M. Edme Jolly, C. M., 654 a.-Joseph de Copertino (S.),
Vie, trad. par Denis, revue par Viguier, Not.. p. 238.
Lanfredini (Card.), Vie (en ital.), par Carrozio, 233.- Louis (S.) de
Gonzague, Vie, (en ital.), par F. Martinengo, 403.- Louise de Marillac
(Mile Le Gras), Vie, par Angeli, og93; - Id., par Gobillon et Collet,
logo a; - It., trad. en portug., parCoelho, Not., p. 32;- It. en allem.,
par Jox, 557;- It. en polonais, par Lubienecki, io85 a.
Martini (Rosa), Vie, (en ital.), anonyme, Not., p. 196. - Qudriolet,
Vie, par Collet, :9. - Quiteria (Sta), Vie (en port.), par J. de Moura,
571.- Ragot (le P.), Vie,par Collet,
9g.- Seraphin (le P.), Vie (eu
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aspagn.), par Recoder, manq.- Therese (Ste), par Cardellach; traduit en fr., 53.- Villers (J.-B. de), Vie, par Ph. Leroy, 5i 9 .- Villette (J. de), notice par E. Villette, 3o5 c.
Vincent de Paul (S.) : Vie, par Angeli, 736; - par P. Collet, 702;
Abrege, 774, 775; trad. ital., Not., p. 70, 248; lettre de Collet, Not.,
p. 77; - par Delpaci, en polon., Not., p. 92;,- par Macedo, en portugais, Not., p. 172; - par Noiret, Not., p. 193; - par Sanz, en
espagn., Not., p. 21 ; - par Torre, en ital., Not., p. 226. - Anonym.,
ital. (1876), manq.
S. Vincent est n6 en France, par P6martin, 717. - Neuvaine (i83o).
83o; par A. Milon, 829; - en espagnol, 826; - en italien, 826. Pandgyriq., par Martin (Nicol.), Voy. Tribune sacree, 1845; Piola, 65 b.
XIX* SICLE
Aladel,Vie,par Cayron, 9a8 et 66i.-Andreis(de),Vie (en aogl.), par
Burlando, 195 a;- trad. en frang., 627; - par Rosati,ms., 145 a.Andriveau (Soeur Apolline), par Jules Chevalier, 200oo.Borgiotti
(Louise), Vie (en ital.), par Torre, 544.- Bore (Eug.), par Pemartin,
37. - Burlando, Vie, par Gandolfo, manq. - Caminade (M.),
Notice, par Jules Chevalier, 199.
Clet (Franc.),Vie, par Vauris, 372; par Kamerbeke, en holland.Summarium beatificationis, 34 c; Notice de la beatific., 647 c.
Durando, Vie (en ital.), par Martinengo (Fr.), 4oi.- Etienne (J.-B.),
Vie, par Rosset, 146 a.- Girard (Jos.), Notice par T. Dazincourt,
24o.- Filles de la Charite d'Arras, par Misermont, 348 b.- Gonot,
le pieux diacre, par Sylv.Valette, 3o3. - Jacobis (Mgr de), par
Aug. Devin, 329.- Jerphanion (Mgr de), par Jul. Chevalier, 374 g.
-Lateau(Louise),en allem., parJox, 341.- Marie-Eustelle, parX.,483.
- Martinet (Dom Jos. de), par Romon, 36o.- Martyrs de Tientsin,
(1870), par Capy, 52.- Ozanam; Notice en ital., par Fr. Martinengo, manq.- Pellerin (Marie), par V. Terrasson, 59:.
Perboyre (le B. J.-G.), Notice par J.-B. Etienne, 245; - par Vauris,
372; - par d'Addosic en latin et en chinois, 368, 438 a: - en
allem., par Stollenverk, 156; - par Mott, 480.
Peredo (Mgr), Notice en espagn., par Andrade, 74.- Pie VII i
Savone, par Fr. et Dom Martinengo, 400.-- Pie IX (en espagn.), par
Freitas, manq.- Rigolotti (Claudine), Notice par Fr. Martinengo,
420 c.- Rossetto (Scut), Vie (en ital.), par Fr. Martinengo, 4og.Rouger (Mgr Adrien), Vie par Rougeot, 666; trad. en ital., 667.Vianney (Le V6n.), Vie (en ital.), par Ces. Beccaria, 8 a.
R. -

G6ographie.

Europe : De la Grive: Plan de Paris (1737); - Nouveau plan de
Paris ( 1740); - Terrier du domaine du roi aux environs de Paris,Cours de la Seine; - Carte des juridictions en la Cour des aides de
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Paris; - Environs de Paris; - Plans de Beauvais, de St-Cloud, de
Versailles; - Censive de l'abbaye de Ste-Genevieve, Not., p. 276.
Gratien (J.-B.):Cours de la Seinepar ordre de Turgot,Not., p. 275.
- Gomez (Bernardin): Cartes de Portugal, 185.
Chapelle (Antoine): Notices sur Pact, Pont-de-Beauvoisin, etc., i3.
Voy. aussi la liste des ttablissements de la Mission et des Filles
de la Chariti, ci-apres.
Asie : Voyage en Orient, par Eug. Bord, 45.- Voyage biblique en
Orient (en ital.), par Dalfi, 123. - Question des Lieux-Saints, par
E. Bor, 44.ph6se, par Gabrielowich (Eug. Poulin), 279.
L'Arm6nie, par Eug. Bore, 47.- Id. Lettres sur l'Armenie, Annal.
de phil. chret., nov. 1843. - Id. La Description de Persepolis, ibid.,
fevr. 1847.
r
Chine, Thibet, etc. : z et 2* voyages, par Armand David, 125;3* Voyage, par Arm. David, 326, 327. - Huc : Voyage en Chine, 61;
Le Christianisme en Chine, 62; L'Empire chinois, Not., p. 140.Lamiot:La Province du Se-Tchuen, 260 etNot., p. i63.-Coqset: Carte
duvicariat du Kiang-Si'mrid., 234 c. - Reynaud (Mgr): Une autre
Chine, 145; L'lle du Diable(Tchou-San), i45.
Arique : Sapero: Voyage en Abyssinie, ien ital.), 66; - Bohe:
Renseignements sur lAbyssinie, ms. 43 b. - Atlas moderne portatif,
par Bertholon, Not., p. 255.
Voyez ci-dessus Histoire, p. 21.
S. - Litt6rature;grammaire, etc.
Abyssinie (langues d'): Dictionnaire, par Schreiber, 149. - Dictionnaire, ms., par Bohe, 9.
Arabe: Grammaire, par Calaouz, iS5 a.
Chald6en: Elements, par Bedjan, 314 a. - Grammaire, par Salomon, 287 c.
Chinois : Dictionnaires: latin-chinois, par Goncalves, 23, 24; avec prononciation de la langue mandarine, Not., p. 122, par le
meine; - Manuale, par le meme, 60. - Dictionnaire chinois-latin,
d'apres la prononciation des diverses contrees, par le soin de J.-B.
Delemasure, manq. - Dictionnaire francais-chinois, par MacVeigh,
63. - Dictionnaire tartare-mandchou, par Raux, Not., p. 209.
Grammaire latine-chinoise, par Proves:, 486, par Gongalvez, Not.,
p. zo. - Grammaire chinoise-frangaise, par Smoremburg, 154.
Prosodie latine pour les Chinois, par Provost, manq.
Costa Ri"c: Langues et dialectes (en espagnol), par Mgr Thiel, 297.
Espagnol : Ampuero : Priceptes de litterature, 374. - Andrade :
L'enseignement de la 4* classe de latin, 437. - Benech: Liberalis, 212, 2I3;- Rehabilitation, 21 4 .-- Schumacher : Grammaire
latine (en espagn.), i5o.
Frangais: E. Bord: Correspondance avec Lamennais, 46. - Bonnart: Sentences spirituelles(en vers franc.), ms., 642.- Boury: Regles
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sur la prononciation, 49. - Charmet : Amusement d'un solitaire des
bords de la Vienne, Not., p. 256.
Grec: Alphabet francais-grec, etc., par Elluin, 450.
Dictionnaire frangais et grec vulgaire, par Daviers, 328, 239; par
Elluin, 243.
Grammaire de grec moderne, par Murat, 271, 272; par Elluin,
244. - Grammaire frang.-grecque, par Murat, 273.
Hebreu: Grammaire, par H. Jung, lithogr., 62 c.
Italien : Beccaria : Etudes sur Dante, 189. - Daneri: Essai d'un
cours d'dtudes secondaires, 237. - Farina : Tragedies sacrees, 33o;
- Le Triomphe des martyrs, 247, 33x. - Giannini: Santa Eufrosina,
oratorio, Not., p. 117.- Martinengo (Fr.): Fleurs de lectures, 415.Murena: Rosine, la malheureuse, manq. - Semeria : les R4gles
du langage, Not., bib!., p. 211.
Latin: Alizeri: Carmina, 5. - De la Fosse; poesies latines, Net,
p. 151, ms., 624.
Lithuanien : Grammaire, par Chorosewicz. Voy. Memoires de la

Congregation.
Malgache: Caulier: Grammaire et dictionnaire, Not., p. 30.
Polonais: Sliwicki: Discours pour l'ordre de Saint-Stanislas, Not.,
p. 213.
Portugais: Freitas (Senna): la Boutique de maitre Luc, 336; Lettres
et hommes de lettres, 335 a; Discours sur la Religion en face de la
politique, manq. - Lamant (Joseph) : Lustina, grammaire portug. et
lat., Not., p. 166; Memoire sur une grammaire philosophique, Not.,
p. 167; Discours sur les mots nouveaux de la langue portugaise,
Not., p. 167.
Quichoa: Grammaire, par Grimm, 247 c.
Turc: Alphabet, etc., par Sinan, 153. - Dialogue francais-turc,
par Viguier, 545, Not., p. 236; - par Sinan, 582, 582 a. - Dictionnaire frang.-turc et turc-franc., par Murat, 572, 572 C. -Grammaire,
par Murat, 269, 270; - par Sinan, 152; - par Viguier, 34.

U. -

Revues et Bibliographies.

Revues: Annales de la Congreg. de la Mission, trimestriel (1834
et suiv.), 895; - en allemand, 896; - en anglais, 897; - en espagnol, 898;;-en italien, 899; - en polonais, 9oo.
Annales des Enfants de Marie (1871), lettre U, 55. - Boletin para
las hijasde Maria de la Republica Mexicana (1882 et suiv.), mensuel.
Bulletin trimestriel de l'archiconfreriede laSainte-Agonie de NotreSeigneur .(88o).
Divus Thomas; Commentar. philosoph., mens., Placentiae (1875
et seq.), 20.
Echo de Saint-Walfroy, revue mensuelle (1896, etc.).
El Propagador de la d6vocion al Sefior San Jose y a la sagrada
familia, publication mensuelle, Mexico (1871).
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Ephemerides litu'gicax (1887, etc.), Romae, 21.
Bulletin paroissial mensuel de l'glise Saint-Vincent-de-Paul, Chicago (1899);-de l'eglise Saint-Jean-Baptistc,a Brooklyn (en anglais),
mensuel.
Messager de la mission de Sainte-Elisabeth, a Paris (en allemand),
1902, etc.
Niagara Index (9oo); -

Saint-Vincent C. Index, Chicago (1902);

- S. V. C. Student, Los Angeles (1898); - St. John's Collegian,
Brooklyn; - Revues mensuelles de ces quatre colleges (en anglais).
Perla del Plata, hebdomad. (en espagnol), Lujan (1889).
Petites Annales de Saint-Vincent-de-Paul, mensuel, Paris (r9oo).
Cala Dehrara (la Voix de la V&rit4), revue mensuelle (1898), en
chaldeen, Ourmiah, imprimerie des Lazaristes (Perse).
Bibliographie: Notices bibliographiques des ecrivains de la Mission, par E. Rosset, 146.- Congregation de la Mission; Tableau
bibliographique, par A. Milon, 134 c.
Voila, Monsieur etcher Collegue, disposis dans le cadre bibliographique habituel, les ouvrages de nos missonnaires dont j'ai connaissance.
11doit y avoir des lacunes dans l'enumeration que je viens de faire;
que ceux de nos lecteurs qui se sont interesses a ce travail et qui
auront jete un coup d'acil sur ces listes veuillent bien me faire part
de leurs observations et m'indiquer les omissions qu'ils ont remarquees. C'est peut etre leur nom que j'ai omis: qu'ils me le pardonnent, car j'eusse etc heureux d'enrichir ma liste en les mentionnant;
qu'ils s'en prennent aussi un peu i eux-mimes, et peut-etre i leur
extreme modestie qui ne leur aura pas permis de nous faire part de
leurs publications.
11m'a semble qu'il valait mieux donner cette liste, meme un peu
incomplete, que d'attendre des renseignements qui m'eussent indefinitivement retardi. En cette jatii•te, comme en rant d'autres,vouloir
trop bien faire, pouvait m'amener a ce resultat de ne rien faire du
tout. Que ce que j'ai pris la peine d'accomplir vous rende indulgent,
Monsieur et cher Collegue, pour les lacunes que vous remarquerez
A. M.
et que je vous prie de m'aider a combler.

208. Meditations pour tous les jours de I'annee, a I'usage

de la Congregation de la Mission, par un pretre de la meme
Congregation. T. V, a Retraites mixtes *. Paris, rue de
Sevres, 95. Un vol. in-12, xxvmi-62o pages.
Nul n'ignore l'efficacitd des retraites spirituelles pour la formation
i la vie surnaturelle. Saint Vincent de Paul a contribud a en geinraliser la pratique; ses disciples ont employd leurs soins & en faciliter
la methode. Ce fut le but du livre si doctrinal et si pendtrant de

-

360 -

Collet, emprunte pour une grande partie, comme il le dit, i
M. Bonnet, superieur g6neral de la Congregation de la Mission:
Meditations pour servir aux retraites,etc. (Paris, 1769). Ce fut aussi
Pobjet du livre publi6 par M. Vincent Terrasson sous ce titre;
Manuel des retraites suivant I'esprit de saint Vincent de Paul (Paris,

1881).
C'est encore le but du livre q.e nous annongons et qui parait
avec le Permis d'imprimer de M. le Sup6rieur general.

209. Cantuale ad usum domus parisiensis Congregationis Missionis. Tournai, Descle; en vente, rue du
Bac, 14o, Paris. In-x8, I5o pages. Prix net : i fr. 5o.
Offices propres de la Congregation de la Mission.
In-i8, notd.Envente, rue du Bac, 14o. Prix net: 75 cent.
.

ic.

V. ERONI: La Bible et I'Egyptologie.-

La Bible

et PAssyriologie. - Le Symbole des ap6tres; histoiredu
Credo. -

La Primautide Fdvque de Rome -

Les Ori-

gines de I'Episcopat. Cinq volumes de chacun 64 pages.
Paris, Bloud, 19o3. In-i8,
On connait la collection, intitule : Science et Religion, publiee
chez M. Bloud. Dans ces opuscules de petit format, 64 pages in-18
(il yen a pres de zoo dejI), sont expos6s et defendus tous les points
intiressants de la religion dans ses rapports avec la science contemporaine.
21 . E. VILLETTE, C. M. : Un enfant du Cateau soldat et

martyr; Jean-Antoine-Joseph de Villette. Cambrai, Deligne, 19o3. In-8 de 54 pages.
Notice sur Pun des martyrs de la Revolution (3 septembre 1792).
M. de Villette fut massacre a Saint-Firmin, A Paris, et, a cette occasion, 'auteur a puise d'intdressants renseignements dans un manuscrit de M. Boulangier, lazariste, alors procureur de la maison de
Saint-Firmin.

Le Gerant: C. SCHMEYER.

Imp. J. Dumoulin,

a

Paris.

PIE X
ELU SOUVERAIN PONTIFE LE 4

AOUT 1903

24

S. S.

PIE X

Le 4 aott 90o3, pour succdder a Ldon XIII dans le gouvernement gendral de 'Eglise, a ede dlu pape le cardinal
Joseph Sarto, archeveque et patriarche de Venise. II a pris
le nom de Pie X.
Dans la personne de Pie X, nous saluons le vicaire de
Jesus-Christ. Ce titre, a lui seul, indique ses droits a
l'amour que lui vouent
c
Iobdissance, au devouemerit et
des maintenant tous les enfants de 'Eglise. Ce sont en particulier les sentiments de la famille de Saint-Vincent-dePaul, de ce saint si attache i la chaire de Pierre, Cathedra,
Petri conjunctissimus, selon une expression qui nous est
precieuse.
Le nouveau Souverain Pontife est nd A Riese,diocese de Trevise, ville de l'Italie septentrionale (Vdnetie), le; 2 juin i835;
apres ses dtudes thiologiques faites au seminairc de Padoue, ii
fut ordonni prtirc le iS septembre'•858. ii exer~a le ministere
pastoral i Tombolo, puis 4 Salzano; en 1875, ii fut nommd
chanoine et directeur spirituel au seminaire de Trdvise; puis
vicaire capitulaire.
Au Consistoire du 1o novembre 1884, il fut nomme eveque de
Mantoue; le 12 juin 1893, il fur crde cardinal, et, trois jours
apres patriarche de Venise.

LkON XIII
Le 20 juillet 1903, a quatre heures de Papres-midi, s'est
iteint le Souverain Pontife Ldon XIII. II dtait nd A Carpineto en 181o. Sacred vdque en 1843, et successivement
nonce a Bruxelles, puis archevdque de Pdrouse, Mgr Joachim Pecci fut nommi cardinal en 1853 et, en 1878, ii fut
elu pape, apres !a mor de Pie IX; il prit alors le nom de
Lion XIII. Pendant vingt-cinq ans il a exerci le pontificat
supreme.

-

363 -

Aux deux families de Saint-Vincent-de-Paul, Lion XIII
temoigna toujours beaucoup d'intret et de bienveillance.
I1 a place sur les autcls les deux bienheureux martyrs
Jean-Gabriel Perboyre et Francois Clet, pretres de la
Congrigation de la Mission. Les Filles de la Chariti lui
doivent surtout de la reconnaissance pour l'important
decret de 1882 par lequel, apres examen du regime sous
lequel etait dtablie la Congregation des Fillesde la Chariti
de Saint-Vincent-de-Paul, il a sanctionnd cet ordre de
choses, en declarant qu'il n'y avait lieu d'y faire aucun
changement. Nihil esse immutandum.
LA FtTE DU PATRONAGE DE SAINT VINCENT DE PAUL. Une nouvelle fete, sous le titre de Patronage de saint Vincent de Paul, a dtc demandde par M. le Supdrieur g6ndral.
La Congrdgation des Rites a, parait-il, rendu une dicision
favorable a cette demande; elle a accorde que cette fete
soit cdldbrde par les pretres de la Mission et par les Filles
de !a Charitb.

EUROPE
FRANCE
LA CAUSE DE BEATIFICATION
DES FILLES DE LA CHARITE DE LA MAISON DARIRAS,

POUR LA FOI, A CAMBRAI,

LE 26 JUIN

MISES A MORT

1794

Nous avons mentionne, en 19or, Pinstitution d'une commission
ou d'un tribunal canonique pour le proces et l'enquete A etablir en
vue de l'introduction de la cause de bdatification des Filles de la Charite de la maison d'Arras, mises A mort pour la foi, A Cambrai, le
26 juin 1794. (Voy. Annales, t. LXVI, p. 171.)
Dans une s6ance tenue, le 18 juin igo3, au grand seminaire de
Cambrai, sous la presidence de Mgr I'archeveque, M. Villette, superieur du siminaire, retraca, a larges traits, I'histoire de ce proces.
Quand M. le Supdrieur du grand seminaire cut achevd, M. le chanoine 3. Didiot, professeur de theologie aux Facultes catholiques de
Lille, et president du tribunal dans la cause des Filles de la Charite,
comme il I'avait etd dans la cause des Ursulines de Valenciennes, se
leva et prit la parole i son tour. C'etait a lui, en sa qualite de president, qu'il appartenait de donner les impressions du proces: il le fit,
dans un magistral discours que nous sommes heureux de mettre sous
les yeux de nos lecteurs:
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUZ,

Votre Grandeur veut bien clore solennellement aujourd'hui le double [proc6s canonique de la constatation du
martyre etde la reconnaissancedes ecrits des quatre Filles
de la Charite d'Arras, condamn6es a mort et cruellement
exicuties ACambrai, le 26 juin 1794, en haine de.la foi.
De ces deux enquetes, la plus longue et la plus essentielle est celle que l'on appelle communiment Proces de
I'Ordinaire, parce qu'elle se fait de par 'autorit6 diocCsaine, au su et au vu pourtant de la Sacree Congrigation
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des Rites qui en est d'abord privenue et qui agree, en cour
de Rome, un postulateur charge de la teair au courant, s'il
y a lieu, de la marche et des incidents d'une si grave
affaire. Ce premier proces fut ouvert par vous, Monseigneur, A Lille, en la maison des Sceurs de la CharitC de la
rue de la Barre, x6, le i5 novembre 19oo. Dans cette
session inaugurale, o4 vous 6tiez entourd de NN. SS. les
ievques d'Arras et de Lydda, Votre Grandeur daigna
constituer un tribunal eccldsiastique spicial ainsi compose :
president ou juge dedlgud, chanoine Jules Didiot; assesseurs oujuges adjoints, Eugene Pannier, docteur en thdologie, et Louis Bernot, docteur en droit canonique; promoteur fiscal, chanoine Louis Salembier; notaire ou
secretaire, abbe Louis Bethleem; huissier ou curseur
apostolique, abbe Joseph Denimal.
C'est devant cette commission archidpiscopale que k1
vice-postulateur ou poslulateur diocdsain, M. Lucien
Misermont, prrtre de la Mission et directeur au grand
seminaire de Cambrai, avait a presenter et A soutenir la
cause des quatre victimes du 26 juin T794. Pour la seance
d'ouverture, M. le chanoine Massart s'adjoignit A ce personnel comme chancelier et notaire principal de l'archeveche; et M. le superieur du siminaire Villette, vicaire
gendral, prit rang parmi nous, comme representant officiel
de M. le Supdrieur gendral des deux Congregations des
Pr8tres de la Mission et des Filles de la Charite. Dix-huit
autres sessions ont etd tenues depuis lors A Lille ou a Cambrai; et voici maintenant la vingti6me, Ia derniare, de cette
immense procedure d'information qui permettra au SaintSiege, nous en avons Ie vif desir et le ferme espoir, de
porter une de ces d6finitives sentences qui font loi dans les
exercices publics du culte catholique, et qui manifestent,
.par les solennites religieuses de la terre, la gloire et les
couronnes celestes dont Dieu rdcompense la fiddlite de ses
saints et le courage de ses martyrs. Avec quelle joie notre
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tribunal, s'il pouvait se rdunir encore pour acclamer I'acte
pontifical de la beatification, de la canonisation, de la
ddclaration du martyre de ses admirables et vdndrables
clientes, avec quelle joie, dis-je, il substituerait cette invocation : BienheureuseMadeleine, avec vos troiscompagnes,
prieT pour nous, Acelles-ci qu'il a souvent redites depuis
trois ans, avant et apres ses rdunions: Saint Vincent de
Paul,prier pour nous; Tous les Saints et Saintes Martyrs,
prieTpour nous.
Le deuxieme proces, qui tout ricemment s'est ajoutd a
celui de l'Ordinaire, a moins d'importance et d'dtendue;
Tappareil judiciaire en est plus simple; et le personnel s'y
r6duisait a M. le chanoine Jules Didiot, president ou juge
ddldgud, a M. le chanoine Louis Salembier, promoteur
fiscal, et a M. Louis Bethleem, notaire ecclisiastique. M. le
vice-postulateur Misermont y comparaissait aussi, avec un
excellent dossier qui justifiait tr6s honorablement, A lui
seul, 'appellation quelque peu souriante de processiculus
diligentiarum,donnie par les canonistes romains a cette
courte enquete : Processiculus, ou petit proces, c'etait
pour nous, membres de la commission; et diligentiarum.
ou soins et prdoccupations de toute sorte, c'itait pour
M. Misermont; des deux c6tis, on avait pris cela bien au
sirieux.
Une seule session, tenue le 28 mai dernier a Lille, au
Cercle catholique tres hospitalier de la rue Marais, a suffi
pour rigler d'une facon complete et precise la question si
intiressante des ecrits, en quelque maniere attribuables aux
quatre Filles de la Charitd en cause.
La gravit6 juridique de cette seconde et rapide enqu8te
est assuriment des plus considerables. Car Rome y intervient toujours par la fixation d'un programme, d'une
m6thode, et par sa ddlegation accordie aux archevaques et
iveques des dioceses ots des recherches sont a faire. C'est
ainsi, Monseigneur PArcheveque, que avez reju de la
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Sacrde Congrigation des Rites, et Mgr 1'dvque d'Arras,
comme rous, des instructions officielles dont le juge
dldguI le promoteur fiscal et le notaire ecclisiastique ont fait. une rigoureuse application aux document
prdsentis par le vice-postulateur. C'tait affaire de critique
historique, et aussi de prudente adaptation au temps et aux
personnes d'aujourd'hui, suivant 1'esprit et le texte des
documents pontificaux destines a nous guider.
Nous diposonsdevant vous, Monseigneur 1'Archevdque,
la transcription fiddle de ces deux proces canoniques. Elle
a.1 faite avec grand z6le et grande attention par les dleves
de ce siminaire, puis officiellement v&rifiee par nous, io
seances plinieres du tribunal. M. le postulateur diocisain,
charge de porter a Rome et de prdsenter a la Sacree Congregation des Rites ces precieux volumes, ainsi que vos lettres
d'envoi et les n6tres, va prdter entre vos mains le serment
d'accomplir religieusement cette nouvelle fonction imposic
A son absolu et courageux devouement. D'accord avec son
'venerd confrere, M. Veneziani, postulateur gindral des
causes.relatives aux deux congregations crides par saint
*Vincentde Paul, M. Misermont d6posera, contre recu, aux
archives pontificales des Rites, ce trdsor a la constitution
duquel il a travailld plus que personne. Le jour ne tardera
guere,- et peut-dtre est-il plus proche qu'on n'oserait le
penser actuellement, o& le Souverain Pontife, selon la
parole dvangdlique, tirera de ce trdsor des richesses nouvelles et anciennes, proferet de thesauro suo nova et ve-.
tera: a nouvelles a parce qu'elles datent d'une ere tout A
fait moderne, et a anciennes a parce qu'elles ressemblent
merveilleusement aux inestimables joyaux des martyres
Agnds et Cicile, Agathe et Lucie.
Mais en entrant dans 1'ombre, et bient6t apres dans la
lumiere rayonnante de ces antiques annales romaines,
notre double proces canonique ne disparaitra pas compli. ement des archives mdtropolitaines de Cambrai. La ridac-
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tion originale et authentique formie depuis pres de trois
ans, seance par sdance, en sera soigneusement conservie
dans votre secrdtariat, Monseigneur, et mime elle pourra
y etre consulte pour des etudes particulieres, avec l'autorisation et sous la surveillance de votre chancellerie, mais
avec defense d'en rien publier d'inedit, A moins d'une permission expresse de la Sacree Congregation des Rites,
jusqu'a ce quele Siege apostolique ait prononci dans cette
affaire qui disormais est de son ressort exclusif.
Dans le dossier original et dans la copie destinde a Rome,
je dois signaler en premiere ligne les nombreuses dipositions faites devant nous, sous la foi du serment: les unes
fort diveloppees et tr6s savantes, les autres fort simples et
naives, mais toutes d'un puissant et religieux intiret. La
Societi des Pretres de la Mission et celle des Filles de la
Chariti, le clergE. du diocese et particulitrement du siminaire de Cambrai, plusieurs laiques tres erudits de cette
province eccidsiastique et d'ailleurs, nous ont largement
approvisionnes de faits et de temoignages d'une haute importance. Aucune tradition pvilique, aucun souvenir de
famille, n'ont pu nous ichapper; et la Bretagne, la Normandie, la Lorraine, Paris, nous ont fait entendre leurs
voix aussi emouvantes que sinceres.
En deuxieme ligne, je signalerai les documents: a Articles a officiels du postulateur; ouvrages remarquables
ridiges et publics par lui; cartes topographiques et facsimiles photographiques, dont il a tres largement appuyd on
eclaire ses dires; extraits enfin de livres rares ou savants, sur
la periode revolutionnaire et sur les coupables acteurs du
drame affreux qui devait pourtant finir, suivant une coutume providentielle de pres de deux mille ans deja, par la
glorification du Christ et de son Eglise.
Quand done lestrois volumes in-folio et les deux volumes
in-8 qui contiennent ces depositions et ces documents,
pourront Wtre entierement livres aux imprimeurs et au
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public, je ne doute pas, Monseigneur, que les annales de
lEglise et de la France ne se trouvent enrichies d'un supplment tres digne de figurer A la suite de nos meilleures
collections historiques. Mais, d'ici li, et dans le demi-secret
de vos archives, certains chercheurs autorisis A parcourir
notre dossier original, et n'y voyant pas figurer de longs et
apodictiques temoignages sur la sepulture et I'etat present
des restes de nos admirables et si pieuses justiciables, n'y
voyant pas non plus de rdcits et de faits aussi categoriquement surnaturels et miraculeux qu'ils le souhaiteraient
peut-dtre, s'inquieteront, je le crains, au sujet de notre
enquete, de sa valeur rielle, de l'accueil qu'elle recevra an
supreme tribunal du Saint-Siege.
Ils se diront peutedtre que PEglise romaine exige tres
sagement, dans les causes ordinaires de beatification et de
canonisation, que fon ait verifid, par la vue des restes
confiis A la tombe, si les mourants n'ont pas ite prematurement inhumes, et s'ils n'ont pas perdu, dans cet affreux
supplice, la patience et la grace qui avaient accompagne
leurs derniers moments visibles. N'exige-t-elle pas aussi,
pour preuve certaine de perseverance vraiment finale, de
sainteti vraiment accomplie, que des miracles posthumes
fassent suite a des faits surnaturels incontestablement survenus au cours de 1'existence terrestre des personnes a beatifier on a canoniser?
Des thiologiens et des canonistes, je le sais, ont presque
reussi A faire passer cette doctrine en opinion courante,
bien que I'illustre et pontifical erudit Benoit XIV ne l'ait
pas formellement patronnee, et que ses principes generaux
semblent bien plut6t conduire a des conclusions opposdes.
Car, enfin, si ron admet, comme ii le faut, que le veritable
martyre est un signe absolument irricusable de grace et de
sainteti; si 'on admet - chose 6vidente - que la decapitation fixe irrevocablement les destinees iternelles de qui
la subit et en accepte les consequences morales au juge-

-

370 -

ment de Dieu; si l'on admet que la publiciti d'une telle
execution fournit a la foule, et par celle-ci.it 'Eglise, Je
tdmoignage le plus solennel et le plus manifestement vrai
qu'on puisse rdclamer, sur les dispositions ultimes et les
supremes sentiments des victimes ainsi dicapities, quel
absolu besoin y a-t-il encore de. recourir a l'examen toujours assez problematique d'un squelette ancien dja, ou
d'instituer une discussion toujours difficile sur des faits
importants par leur apparence surnaturelle, je L'accorde
volontiers, mais dont la rdalit6, mime si elle est certaine,
n'est pas toujours rigoureusement et metaphysiquement
demonstrative de la sainteti des imes auxquelles ils se
riferent; car, l'Evangile mime nous en avertit, on peut
atre parfois thaumaturge et mediocre en vertu : Gratia
gratis datae nec gratum facientes.
A coup sfr nous aurions pu desirer, dans notre minutieuse et longue enquete, une determination plus precise
du lieu et du mode de sepulture des quatre Filles de la
Charite d'Arras, des conditions physiques actuelles de
leurs precieux restes, du caract&re miraculeux et prophltique de leurs dernieres paroles, ou des bienfaits que plusieurs pensent avoir requs de leur intercession, tout recemmaent. Nous avons fidelement et religieusement recueilli
tout ce que nous en avons pu savoir : Rome jugera.
Mais il y a un point essentiel oi il nous parait que toutes
les certitudes humaines, theologiques et canoniques se
concentrent dans une lumidre splendide et avec une force
irresistible. Et ce point essentiel, uniquement essentiel, le
-voici. Ces courageuses Filles de la Charitd furent les invincibles martyres de la vdrite. Que Rome en juge ainsi, nous
en avons le tres respectueux et, en mime temps, le tres
confiant espoir.; et, des lors, la cause nous semble finie.
-Roma loquuta, caussa finita.
- Nous le disions naguere, pour la cl6ture du double
procs- des Ursulines de.Valenciennes, en ce monastrie de

-

37'

Saint-Saulve oh Votre Grandeur apportait comme ici, Monseigneur, tant de consolation et de joie, par sa presence
tres solennelle et trs- paternelle. Mais on pouvait encore
-peut-etre, en ce temps-la, se defier de notre espirance et
de notre logique. Aujourd'hui, je crois qu'on ne le pourrait plus, parce que le grand Ldon XIII a dissipd toutes les
incertitudes et toutes les inquietudes que meme Benoit XIV
n'avait pas nettement iloignees. Ne devant plus jamais
avoir de si belle et si favorable occasion pour m'en expliquer publiquement, pardonnez-moi d'user de celle-ci, au
risque d'allonger dimesuriment un rapport qui aurait dat
etre vingt fois plus court.
En un brefdu 7 mai g9oo, ddcritant la bdatification prochaine de soixante-dix-sept missionnaires martyrisds a
diverses ipoques dans I'Extrdme-Orient, et notamment de
P'hdroique lazariste Francois Clet, Ldon XIII observe que
deux membres d'une si glorieuse phalange, Matthieu Gai
et Louis Bonnard, n'ont pourtant pas eu cette aurdole miraculeuse, ces marques surnaturelles d'extraordinaire saintelt, qu'on avait pu alldguer en faveur de leurs compa"gnons : Is SIGNIs CARENT. Et toutefois, dit le pape, on ne

saurait mdconnaitre la splendeur de leur martyre, ni la
force avec laquelle ils ont supportd la mort pour JesusChrist : MARTYRII SPLENDOREM AC FORTITER TOLERATAM PRO

CHRISTO MORTEM. Nous avons don prescrit,conclut le grand

pontife, de les tenir pour martyrs, d l'Igal de tous les
autres : EODEM CENSU AC RELIQUI MARTYRES HABENDOS ESSE
JUSSIMUS.

Ainsi, des miracles et des prophities dfiment constat6es,
ainsi la dicouverte des tombeaux et l'examen des reliques
ne sont pas les motifs essentiels des sentences de bdatification ou de canonisation pour les martyrs. Ces faits n'en
sont pas memed'indispensables conditions. La raison essentielle qui motive et justifie les dicrets pontificaux en cette
matiere, c'est le vrai martyre, le tdmoignage du sang rendu
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i Jesus-Christ. Lion XIII, en prononqant son magistral
jussixus, en nous commandant d'honorer du titre et da
culte de martyrs les bienheureux Gam et Bonnard, a
thdoriquement et pratiquement tranchi la question restie
jusqu'A lui douteuse dans les livres et dans les icoles.
Et maintenant si je considere, a travers les actes et les
documents de leur proces, rangdlique essaim des quatre
Filles de la Charite d'Arras, deployant dans I'azur du ciel
leurs ailes empourprees d'un sang hdroique et pur, comment ne leur appliquerais-je pas ces magnifiques paroles
pontificales : MABTYRI SPLENDOREM, AC FORTITKEITOLERATAX
PRO CHRISTO MORTEM ? Les missionnaires martyrises lA-bas,

en pays oriental, n'ont pas montrd plus de patience dans
les supplices, plus de fermeti, de calme et de foi dan's I'attestation suprdme de la diviniti de Notre-Seigneur et de
son Eglise. Et si, meme a ddfaut de miracles operes ou
obtenus par eux, Rome n'W pas hishitd leur ddcerner I.
palme du martyre, comment douterais-je done qu'un jour
le Siege apostolique ne nous ordonne de tresser des couronnes de lauriers, de roses er de lis A Madeleine Fontaine
et a ses compagnes, les martyres de Cambrai, comme AClotilde Paillon et a ses compagnes, les martyres de Valenciennes? EODEM CENSU AC

RELIQUI MARTYRES HABENDAS

ESSE

JUSSIxUS.
MONSIEUR LE SUPIEIEUR,

MESSIEURS LES DIRECTEURS,

Lorsque la divine Providence, par un acte m6morable
du cardinal Rdgnier, remettait le gouvernement de ce seminaire aux pretres de Saint-Lazare, aux fils et aux hdritiers
de saint Vincent de Paul, elle leur confiait, en rdalite, un
grand espoir et un grand souvenir : Pespoird'une grave et
pieuse formation pour le clergd de ce tr6s vaste diocese de
Cambrai; le -souvenir des quatre h6roines de la Chariti
envers les pauvres, de la fiddlitd A 1'glise romaine, de
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'attachement inibranlable a la vie religieuse, le souvenir
des quatre sours d'Arras, qu'au matin du 26 juin 1794,
Lebon avait fait jeter captives dans cette chapelle profanie,
condamner A mort quelques instants apres dans une salle
haute de cette maison, et immediatement trainer A l'dchafaud dresse sur une place toute proche d'ic.
L'espoir que le cardinal Regnier avait placd en vous,
Messieurs, s'est amplement rialise : l'esprit chretien et
sacerdotal, robwissance, la rigularitd, le disinteressement,
le zele, ont fleuri dans le sdminaire et dans le diocese tout
entier. Aussi l'affection et la reconnaissance de vos fils spirituels resteront-elles pour vous une de ces gloires que rien
ne peut vous ravir.
Quant au souvenir dont le d6p6t sacr6 vous etait en
meme temps commis, il vous parut Atre, ce qu'il etait vraiment, un trisor inestimable d'exemples, de lecons, de
cileste protection, pour 1'ame de vos disciples. Et vous
n'avez pas hisiti d'entreprendre les plus longues et les plus
penibles recherches, afin de mettre en pleine lumiere et en
plein profit cette quadruple et incomparable perle de votre
champ d'action. Votre Socidti de la Mission et la Compagnie des Filles de la Charite en out etd - elles y avaient,
certes, tout droit- largement edifides et consolees. La province eccldsiastique de Cambrai et toute la France catholique y peuvent trouver de puissantes et patientes energies.
Rome y prend un intiert de bon augure pour la suite d'une
procedure a laquelle nous sommes personnellement tres
fier d'avoir apport6 notre humble concours. Et si ces novissima verba de notre tribunal d'enquite resonnent pour
vous comme des paroles d'amitid, je dois vous assurer
qu'elles ont aussi un caractzre tres net d'exactitude judiciaire: non amicorum tantum, sed et judicum novissima
verba.
C'est par ces trs dilicates paroles que M. le chanoine Didiot ter-

mina sa doctrinale allocution.

M. le president du tribunal, dan, la suite de sl saance, pr6senta i
Mgr 'archeveque les deux exemplaires des actes et des documents du
proces, texte original ct copie authentique, comprenant I'un et I'autre
:rois grands volumes in-folio et deux volumes in-8 .M. Misermont,
rice-postulateur de la cause, designe pour porter a Rome toutes lea
pieces du proces, en fut officiellement, par Mgr l'archeveque, constitue le dipositaire, apres avoir preti serment sur les saints Evangiles de s'acquiter fidelument de sa mission.
Le reste de la seance fut consacr6 a apposer les signatures des
mnembres du tribunal au bas du proces-verbal de cette derniere session. Et les cinq volumes qui doivent tre remis a la Sacree Congrigation des Rites, furent scelles, conformement aux regles prescrites
en cette matidre.
La c•rtmonie se termina par le chant du Mag-ijcat et du Sub

GRANDS StMINAIRES
Chacun de nos lecteurs connait les diflicultis actuelles
de l'Eglise en France et les dpreuves des communautds
religieuses. Pour la Congregation de la Mission, l'une des
peines les plus sensibles a dti de quitter les siminaires dont,
en divers dioceses, elle avait requ de NN. SS. les eveques la direction. Elle s'itait depuis son origine devoude
A la formation du clerg6 comme a 1'une de ses oeuvres
capitales.
La siparation a ti dans ces siminaires loccasion d'adieux
veritablement touchants, et des paroles pleines de sympathie
et d'estime ont ete adressies aux prtres de la Mission.
Fallait-il reproduire quelques-uns de ces tdmoignages
d'estime et d'affection? Nous avons hdsit:; car, pourquoi
reveiller sans profit des souvenirs douloureux? D'autre
part, Phistoire a ses droits, et nous ne voudrions pas non
plus paraitre insensibles a de si honorables tdmoignages.
Voici donc, a ce titre, quelques citations :
ALBI

Lettre de Mgr LArchevique.
Vous ne cherchiez ni les honneurs ni les richesses. Igno-
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i•s du monde, vivant sous l'oeil de Dieu seul, v.ous n'avez
eu d'autre rdcompense ici-bas que celle que vous trouvieg
dans la reconnaissance de vos 6leves. Elle ne vous a pas
manqu•. La memoire de la plupart des maitres qui sont
passes ici est en vendration dans le diocese. Pour ne parler
que des plus contus, qui done oubliera, apres M. Haran,
le second superieur, le vendrable M. Bourdarie qui a gouvernd le seminaire pendant trente-deux ans, dont le caractire, fait de pidt6,de sagesse et de bonhomie, a marque de son
empreinte tant de gdenrations sacerdotales? MM. Nicolle,
Amourel, Coquerel et Wenes, les derniers supdrieurs,
vivent encore dans les coeurs de ceux qu'ils ont formEs I la
vie eccldsiastique.
Quant a vous, Monsieur le Superieur', vos oeuvres sont
sous les yeux de tous et suffisent a faire votre ldoge. Non
seulement vous avez donne aux etudes une impulsion
vigoureuse par vos propres travaux, mais encore, aprs
douze ans d'une sage administration, et sans que le diocese
ait eu a faire le moindre sacrifice, vous laissez le s6minaire
agrandi, son domaine augmente et parfaitement amenage,
de sorte que cet etablissement vous devra une prospdritd
qu'il n'avait pas encore connue. Ces resultats, obtenus
grace a la confiance que vous avez su inspirer, vous assurent au milieu de nous un long et reconnaissant souvenir.
On chercherait donc vainement quel inconvenient ii y
aurait eu i laisser les pritres de la Mission continuer
'oeuvre de formation sacerdotale a laquelle ils semblaient
naturellement destines, puisque saint Vincent de Paul fut
avec M. Olier le fondateur des sdminaires en France. Mais
vous n'etiez' pas autorisis 9 pour les grands sdminaires x.
II manquait un mot a un vieux texte I C'est pour cela que
vous partez. On avait esper , et vous Paviez cru vousmemes, que la loi saurait s'dlargir Ala mesure de toutes les
*verfus et de'tous les devouements.
. M. Coitoux.
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Aussi, Messieurs, si nous nous soumettons A la necessit6
qui nous est faite; si, par votre silence et votre riserve,

vous donnez A vos 6l4ves un supreme exemple de sagesse
et de ditachement religieux, nous avons cependant le droit
de dire la tristesse de nos Ames et les profonds regrets
qu'dprouvent tous les pr&tres du diocese.

AMIENS
D'une itude publide par la Semaine religieuse, nous d6tachoos
quelques passages :

Des 1662, deux annies apres la mort de saint Vincent de
Paul, les pretres de la Congregation de Saint-Lazare, lea
enfants du grand ap6tre de la charit6, et les continuateurs
zilds de son ceuvre sublime furent appelis par 1'eveque a la
direction de son grand seminaire.
La prospirite du seminaire dtait devenuetelle, les encouragements des premiers pasteurs du diocese, rintiret constant qu'ils portaient A cette pieuse pipiniere, la sympathie
que les savants et expirimentes directeurs s'itaient concilide, avaient groupi un si grand nombre d'dleves, favorisi
tant de serieuses et solides vocations, qu'il fallut songer a
deserter le berceau devenu trop petit.
C'est alors que les Lazaristes diciderent de construire i
leurs frais ce grand siminaire dont la premire pierre fut
bdnie le 16 fivrier 1736, par Mgr de la Motte. (Quatre
annees plus tard ce prelat etait appele Apr6cher A Paris, en
l'eglise de Saint-Lazare, devant la plupart des evdques de
France, le panegyrique de ce Vincent de Paul dont son
grand seminaire affichait aussi fierement qu'heureusement
le glorieux patronage.)
Et le sdminaire d'Amiens faisait la joie de ses eveques, et
1'eloge de ses directeurs, lorsque eclata la Rivolution.
II fut alors successivement transforme en h6pital miitaire, puis en d6p6t de mendiciti.
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C'est A ces affectations qu'il dut de n'etre pas vendu
comme bien national, circonstance providentielle qui devait
permettre aux Lazaristes d'en revendiquer la proprietd.
Les directeurs de ce siminaire provisoire etaient M. le
chanoine Cottu et M. Logerot, prdtre de la Mission, le
cel6bre theologien amidnois dont les savants travaux jouis.
sent aujourd'hui encore d'une significative notoriete.
En 18o5, Mgr Demandolx faisait appel au devouement
et au zele des Lazaristes, dont la congregation avait et6
ritablie en France par d6cret du 27 mai 1804. lUs reprirent
done la direction du seminaire. Ce fut d'abord dans la
maison du Cloitre Saint-Nicolas, puis rue des Jacobins,
dans lancien college.
Une ordonnance royale fut rendue en date du 17 novembre 1816, concernant le grand sdminaire du faubourg
de Noyon.
En vertu de cette ordonnance royale, a I'immeuble et
ses appartenances etait rendu aux pretres de la Mission, A
charge par eux de former les jeunes gens qui se destinaient
a l'etat eccldsiastique, sous la direction de 1'vedque i.
La population de la ville et du diocese applaudit a la
decision royale.
... La modestie de ceux qui partent et qui ddjA sont
partis, me tiendrait assurdment rigueur des appreciations
que le coeur dicte a ma plume et qui souligneraient les
regrets douloureux dont je me fais lPecho.
D'ailleurs leur 6loge est-il A faire? En est-il plus eloquent que la navrante tristesse qui a accueilli la fatale
nouvelle de leur depart, et les pensees qui les suivent
reconnaissantes, a travers 1'exil.
Que MM. les Directeurs veuillent bien agrder le tres
sincere hommage de notre fidele souvenir. (Semaine religieuse du diocese d'Amiens, 3o aot 190o3.)
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ANGOULEME
Dans une lettre pastorale ecrite a I'occasion du dlpart des pritres
de la Mission, Mgr t'cveque d'Angouleme s'exprime ainsi:

Seule la Revolution put ruiner ceue institution siculaire, et les Lazaristes, en refusant le serment schismatique
de 1791, et en se faisant les ap6tres de la vdriti aupres de
certains curds d'Angouleme qui un instant avaient glisse
dans le schisme, signerent du mime coup leur exil et leur
mort, et au jour mime de l'anniversaire de leur entrde i
Angouldme, le 25 mai. 1791, ils descendaient de leurs
chaires pour s'en aller mourir avec les autres martyrs de
la R6volution.
Mais le diocese, qui n'avait pu oublier ces gindreux
ouvriers, les rappelait en 1856, par la voix de Mgr Cousseau, d'illustre mdmoire, et depuis lors, pendant pres d'un

demi-siecle, ils n'ont cessd de former les clercs de ce diocese, vous savez avec quelle douce humilitd, quelle chariti patiente et quel devouement admirable.
Rien de tout cela n'a pu trouver grace : ni une longue
prescription de cent cinquante ans, ni les lettres et ordonnances royales, ni les services rendus, ni 'attitude modeste
et pacifique de ces ouvriers de Dieu, rien n'a servi.
Nous avons fait, au cours de cette annee, tout ce qui a
itd possible pour plaider leur cause qui etait encore plus la
n6tre; nous avons revendiqud leurs droits, fait valoir leurs
titres, nous avons supplie, nous avons fait appel aux plus
hautes influences.
Qu'ils emportent dans L'exil la pensee consolante qu'ils
laissent a Angouldme un clerg6 qui n'oubliera jamais ni
leur enseignement, ni 1'exemple de leurs vertus, et qu'ils
sachem que les chaires d'oi ils descendent les appelleront
encore quand il plaira h Dieu de faire cesser la tempete.
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CAHORS
On lit dans la Semaine religieuse de Cahors :
Lundi 29 juin a eu lieu la ceremonie, toujours si solennelle et si
touchante, de Pordination generale. Jamais peut-4tre nous n'avions
vu autour des ordinands une plus belle couronne de pretres. Ils
etaient accourus nombreux pour renouveler en eux la grace du sacer.
doce, sans dome, mais aussi afin de temoigner leur reconnaissance
et exprimer leurs regrets i leurs anciens maitres.
Pendant cette cnermonie, un nuage de tristesse planait sur I'assis-

tance, et une emotion inaccoutumee pesait sur tous les coeurs.
Mgr I'eveque, plus emu qu'en aucune autre circonstance, a pris la
parole avant le dernier evangile. Pritres et seminaristes, tous s'y
attendaient, et on peut dire que le prilat a- t6 I'dloquent interprite
des sentiments de reconnaissance et de regrets qu'eprouvent la
famille sacerdotale et la jeunesse levitique en voyant partir les fils de
.Saint-Vincent-de-Paul.
Nous voudrions pouvoir reproduire textuellement I'allocution
emouvante qu'a prononcde Sa Grandeur. En voici, du moins, la substance:

Je profite de cette derniere ciremonie solennelle et de la
presence d'un grand nombre de mes prdtres, pour adresser
mes remerciements et mes adieux a MM. nos professeursb
Lorsque j'ai recu avis de la mesure qui les frappe et dont
nous gemissons tous, j'ai envoyd a qui de droit mes protestations les plus energiques. J'ai rappeld les raisons graves
que les iveques ont eu de s'adresser a une congregation
religieuse pour y trouver ces dignes auxiliaires. La regle
maintient 1'uniti dans le corps professoral et en fait une
communautd; une formation spiciale apporte plus d'esprit
de suite dans les itudes; leur qualitd d'etrangers au diocese
rend les professeurs plus independants en certaines circonstances dilicates. J'ajoutais que la maniere dont les prdtres
de la Mission etaient venus a Cahors, il y a deux cent cinquante ans; par I'entente .de deux saints, Vincent de Paul
et Alain de Solminhac, le choix que Dieu avait fait pour le
martyre d'un lazariste appartenant an diocese, avait cree

- 33o entre la Congrdgation et nous des liens qui.ne paraissent
pas devoir se rompre.
Apres avoir parlk an point de vue de nos intirets, j'ai
parld au point de vue des interets de la Congregation ellememe, qui est par ailleurs si utile a la France et A l'Eglise.
Aucune rdponse n'a ete faite A mes reclamations et aujourd'hui la decision prise s'accomplit dans sa rigueur.
Pour exprimer ma reconnaissance, je citerai ici la lettre
que, en 1648, cinq ans apres l'arrivie de ses fils, Alain de
de Solminhac 6crivait A son Imi Vincent de Paul : a Vous
seriez ravi de voir mon clergd et vous biniriez Dieu mill.
fois si vous saviez le bien que les v6tres ont fair dans mon
siminaire, d'oi il s'est dedj repandu dans toute la province. L'affection que j'ai pour votre Congregation ne
cedera jamais A celle d'aucun des v6tres, et vous aurez toujours tout pouvoir en ce qui dipendra de moi. a
Je sens de meme, disais-je avant-hier au trrs honord
M. Fiat; je ne puis pas grand'chose, mais n'hesitez jamais
A recourir A moi et A mon clerg-.
Sans remonter dans le passe que je connais moins, je
veux rendre ici un temoignage special de gratitude i
M. Meout, le collaborateur de 1'eveque de Cahors pendant
plus de vingt ans, si profondement estime de tous; et i
M. Prdau, son successeur, qui m'a aidd dans la tiche difficile du remaniement de nos etudes et qui a su obtenir de
nos ileves une plus grands somme de travail. Nos trois
jeunes docteurs ont un droit spdcial A notre reconnaissance;
par eux, notre siminaire etait un des mieux fournis de
France pour le personnel. Tous ces messieurs,dureste, servaient les intir&ts du diocese avec un rare ddvouement.
SMais en dehors de la science sacrie, c'est surtout pour
avoir inculque A nos levites resprit de Vincent de Paul que
je me sens redevable envers eux. Ils leur ont inspird une
solide et franche pidte, 'amour pratique du prochain, une
grande docilite envers les supirieurs et des habitudes sin-
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cerement ecclisiastiques. Le bien qu'ils nous ont fait
durera longtemps; vous, mes enfants, vous serez leur der.
niere couronne par votre fidelite. a Les corps seront separis,
nous disait M. Fiat, les cceurs resteront unis. » Comme
gage de cette union, j'ordonne que l'image de saint Vincent
de Paul demeure dans cette chapelle et prdside toujours,
comme aujourd'hui, aux futures ordinations. Au nom de
tout le diocese, Monsieur le Sup6rieur, Messieurs, recevez
mes remerciements et mes adieux.
CAMBRAI
Nous lisons dans ha Semaine religieuse de Cambrai :
Mgr Parcheveque n'a point voulu laisser s'dloigner les
fils de Saint-Vincent-de-Paul, sans leur adresser les touchants adieux qu'on va lire dans les lettres qui suivent : la
premiere adressde A M. Fiat, supdrieur general des Lazaristes; la seconde A M. Villette, le regrett6 supirieur de
notre grand seminaire :
a Cambrai, z8 juillet 90o3.
a TR•s HnoORa

MONSIEUR LE SUPRRIEUR GENERAL,

SC'en est done fini! Les liens qui attachaient SaintLazare A Cambrai sont rompus! La tempete disperse aux
quatre vents du ciel les bons ouvriers, que la confiance du
cardinal Regnier avait appeles pour cultiver une portion
choisie du champ du pere de famille. A l'heure prdsente,
vos fils nous quittent les uns apris les autres, et vont
porter, en des pays lointains, les trisors du z6le sacerdotal

qu'ils prodiguaient, jusqu'ici, gdndreusement a nos chers
livites cambrdsiens. Nous adorons les secrets desseins de
la providence de Dieu, et nous inclinons notre profonde
douleur et nos grandes inquidtudes sous sa main souveraine.
a Nous ne voulons pas cependant que les derniers Lazaristes quittent notre grand semioaire sans vous adresser,
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tris honore Monsieur le Superieur gineral, I'expression de
notre reconnaissance pour les services rendus A notre
clergi, A nos veneres prdecesseurs et a nous-meme, par
les fils de Saint-Vincent-de-Paul, sans vous assurer que,
si les liens exterieurs sont rompus, les liens intimes, puissants et sacres qui unissent les ames dans I'amour de Dieu,
ne le sont pas, nie sauraient 'etre, et que le diocese de
Cambrai gardera toujours pour Saint-Lazare, en dipit des
6venements, du temps et des distances, lestime de ses
hautes vertus et le souvenir des bienfaits recus; il les gardera en attendant des jours meilleurs.
" Nous ne savons ce que sera pour vous tous un prochain avenir;:mais nous prions Dieu, le Pere des infinies
misericordes, de protiger Saint-Lazare durant la tempere
commenc6e, de le preserver de tout mal et de maintenir,
en chacun de ses membres, tres haut et tres ferme l'esprit
de saint Vincent de Paul, qui fait sa grandeur et sa force.
a Veuillez, tres honore Monsieur le Superieur general,
recevoir i'assurance et l'expression" de nos sentiments respectueux et bien devoues en Notre-Seigneur.
S-

M.-A. SONNOIS,

a Achevdque de Cambrai. a
v
a

Cambrai, j*r juillet 1903.

MONSIEUR LE SUPiRIEUR,

a L'heure de 1'exil vient encore de sonner; comme un
glas funebre, elle retentit douloureusement A notre cceur!
Depuis un an, nous voyons, au milieu de cuisantes angoisses, une suite desastreuse de departs et de disparitions
des meilleurs de nos fils, et les routes etrangeres arrosees
de leurs larmes ameres. Nous etions en droit d'esperer
que de nouveaux deuils ne viendraient pas nous atteindre.
Mais non! rien n'a pu deiourner le coup qui nous menagait : voici que notre grand seminaire a son tour est
frappe.
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a En I857, la confiance de 1'6minent cardinal Rignier
rappelait A la direction du grand siminaire Messieurs de
Saint-Lazare, qui en avaient itd ddja une premiere fois
chasses par la haine revolutionnaire an 1791. Depuis cette

epoque, sons le superiorat de M. Sudre, dont le souvenir
reste inoubliable, comme sous votre propre rectorat, les
archeveques, les pretres de Cambrai, ne cesserent de vous
donner des temoignages publics et authentiques de leur
satisfaction et de leur reconnaissance.
a Nous avons tout fait pour vous garder parmi nous,
tout tentE pour vous conserver i la tate de notre grand
seminaire. Nous vous consid6rions, en effet, comme des
auxiliaires precieux et dignes de toule notre eslime; nous
voyions en vous les maitres instruits et experimentes
autant que pieux et sages de notre clergd tout entier. Dans
notre lettre de prise de possession, le 23 mars 1893, nous
vous avions salues avec une particuliere sympathie; et
voici qu'apres dix ans de sejour pres de vous, nous nous
voyons cruellement s6pards de vous I
a Au nom du clerg6 diocdsain, ea notre propre nom,
veuillez recevoir, Monsieur le Superieur, pour vous meme
et pour tous vos collaborateurs si meritants, 1'expression
la plus vive de nos sinceres regrets et le tdmwignage de
notre profonde gratitude. En nous quittant, emportez et
gardez au plus intime de votre coeur I'assurance que toujours vous serez chez vous dans notre diocese.
a Recevez, cher Monsieur le Superieur, 'expression
attristie de notre inalterable divouement en Notre-Sei. -- M.-A. SoNNors,
gneur.
a Archeveque de Cambrai. »
CARCASSONNE
Dans une lettre-circulaire annonqant au clerg6 le changement du
personnel dans la direction du grand seminaire dioc6sain, MM. ler
vicaires capitulaires ecrivaient ce qui suit :
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Carcassonne, 16 juillet g9o3, en la fete de Notre-Dame-

du-Mont-Carmel.
MESSIEURS ET CHERS CONFRERES,

An moment oi vient de se terminer 1'annee scolaire du
grand siminaire, nous ne pouvons nous defendre d'un
sentiment d'indicible tristesse en songeant que les dignes
fils de Saint-Vincent-de-Paul, ces maitres vinerds auxquels nous devons tons notre formation sacerdotale, ne
pourront plus continuer 'oeuvre admirable A laquelle ils
se sont devouis pendant environ quatre-vingts ans. Nous
avons tente tout ce qu'il a ete possible de faire pour les
conserver,-au moins pendant quelque temps; mais, helas!
toutes nos demarches ont et& infructueuses.
En adressant un salut imu et respectueux a ces nobles
exiles qui vont exercer leur z6le sur la terre dtrangere,
nous sentons le besoin de les remercier, eux et leurs confreres qui les ont precedes, des immenses services qu'ils
ont rendus au dioc6se et de payer un juste tribut d'hommages a leur profond savoir et A leurs eminentes vertus.
Nos voeux vous accompagnent, maitres vineres, au moment ot vous vous eloignez de nous. Avec nos regrets les
plus vifs, vous emportez l'assurance de notre dlernelle
reconnaissance. Nous resterons unis par la priere, et
laissez-nous esperer que Dieu, touchi par nos supplications, vous ramenera un jour au milieu de nous.
CHALONS
On lit dans laSemaie religieuse de Chilons (8 aoft 9go3) :

A la fin de la retraite eccl6siastique, Mpnseigneur remercie tout d'abord, au nom de son clergd, le pridicateur
(M. Duez); il loue le tres grand esprit de foi, l'nergie tout
apostolique et l'ardeur ginereuse qui ont animi sa parole.
Cette retraite a ete excellente : on l'a bien vu au recueillement, a la pieti, a la faveur avec lesquels elle a iti suivie.
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g Nous en sommes d'autant plus imus, poursuit Sa Grandeur, que c'est le dernier bienfait que nous puissions peut-etre recevoir de Pun de ces admirables pritres qui portent
si noblement, parmi nous, le nom et le glorieux hiritage
de saint Vincent de Paul. L'heure est venue, accablante
pour moi de douleur et de responsabilitd, oi je suis obligd,
chers Messieurs, de me s6parer de vous... Est-ce que vous
n'etiez pas les modeles de mon clergd, en mime temps que
ses maitres? Est-ce que vous n'excelliez pas a enseigner,avec
la science ecclisiastique, les vertus qui sont l'ornement et
la gloire du sacerdoce? Vous a-t-on jamais rencontris vous, on quelqu'un de vos freres en religion - lb ou s'agitent les affaires publiques? Vous a-t-on jamais surpris parmi
les occupations etrangeres a votre bienfaisant apostolat?
Enseigner dans les seminaires,donner les missions, ce fut la,
toujours, l'unique et grand objet qui suffit a votre zfle,
Vous y avez trouve, A maintes reprises et de toutes parts, des
encouragements oi vous pouviez reconnaitre la plus sfre
des approbations.
, Depuis si longtemps que vous itiez avec nous, vous
n'avez fait qu'idifier.Vous avez su si bien, I'annde derniere,
pourvoir tout ensemble aux multiples details d'une installation dans ce monument de Sainte-Croix (le nouveau
seminaire) et a l'application du programme destind a
renouveler nos 6tudes. Je vous ai toujours vus si empresses, si bons, si modestes, si dociles envers I'autoritd de
fevdque, si ddvouds A vos eleves, si bienveillants pour tout
le monde... Et vous nous quittezi
<cMais oi done vous en allez-vous? Demain, vous allez
dtre disperses aux quatre vents du ciel, si loin et en de tels
pays , que je ne sais pas comment vous trouverez l'emploi
de vos talents. C'est dur, 1'exil! Vous I'acceptez comme un
sacrifice, avec la vaillance que j'ai souvent admiree en
i. M. le Superieur va partir pour Shang-Hai (Chine); MM. Brayet,
Pasquier et Simon (Desir6), pour le Bresil.
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vous, le coeur brisd, mais le visage serein... Messieurs du
clergd, saluons ces dignes iducateurs de notre jeunesse
sacerdotale, saluons-les, j'ose le dire, avec toute la religion
de notre ame de pretres!... .
LILLE
Mgr Baunard, recteur des Facultes catholiques de Lille, a crit, &
I'occasion du dipart des pretres de la Mission, charges du seminaire
des Facultes catholiques, la lettre suivante :
29 ddcembre Igos.
MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

Ce n'est pas moins en mon nom personnel qu'aut nom de
1'administration de notre Universiti, que je me sens le
devoir, autant que le besoin, de vous exprimer, Monsieur
et vinere Superieur general, les sentiments de profond
regret et d'imperissable reconnaissance que nous laisse le
depart inopine, mais rendu n6cessaire, de M. le Superieur
et de MM. les Directeurs de notre seminaire acadimique de
Lille, vos tr6s dignes fils.
Je n'ai pas a vous redire les causes de cete r6solution et
le ricit de cette separation, qui a ete tout ce qu'on peut imaginer de plus douloureux de la part de cette elite de nos
quatre-vingt-cinq jeunes gens et de nous-memes; mais
aussi de plus admirablement religieux de la part de vos
Messieurs, qui ont donnd li un timoignage de leur sagesse,
de leur courage, de leur esprit de Dieu, qui restera pour
nous tous un souvenir de la plus haute edification.
Le vide laissd par ces departs est immense. Comment le
pourrons-nous combler?... Mais ce n'est pas de-nous que
j'ai le droit de vous occuper, cher et venrd Monsieur le
Supdrieur. C'est & vous que je pense, a votre double et
grande famille religieuse, a vos sollicitudes paternelles
pour Fune et l'autre.Je pense aussi a saint Vincent que j'ira
bient6t prier aupres de vous, a notre Louise de Marillac, A
ses.filles adrirables, et je veux croire encore que leur charit6 leur sera une invincible defense. Nunquam excidit;
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M. le doyen de la Faculte de thdologie de Lille a, de son c6te,
adress6 i M. Cornu, supdrieur du siminaire depuis 1881t la lettre
suivante :
t6 janvier 90o3.

Dans sa derniere sdance, la Faculih de thiologie a pris la
delibdration uirante, dont j'ai l'honneur de vous adresser
ampliation, et par vous a vos deux cooperateurs du siminaire acaddmique, MM. Laux et Dillies :
x Sacra Facultas Sacerdotes Missionis S. Vincentii a
Paulo, qui ab annis viginti ac septem et ultra Academico
nostro Seminario diligenter ac pie prmfuerant, a nobis discedere debuisse vehementer dolet. Eis ideo cum spe reditus,
gratitudinis et amicitiae sensa necnon et sincerum desiderium manifestare, unanimi consensu decernit. *
A ces regrets, a ces remerciements, a ces vceux de la
Facultd de thdologie, veuillez me permettre, cher Monsieur Cornu, de joindre les miens personnels, et veuillez
bien aussi les agreer, avec la nouvelle assurance de ma
fidele et tres respectueuse affection.
H. QUILLIET,

Doyen de la Facultd de thdologie. MARSEILLE
On lit dans

rEcho de Notre-Dame-de-la-Garde:

Samedi, les exercices de la retraite mensuelle reunissaient, a Montoliver, les 6elves du grand siminaire. Mgr
1'eveque a profiti de la circonstance pour installer dans.
leurs nouvelles fonctions le supdrieur et les directeurs
appelds a remplacer les Lazaristes qui ont et6 oblig6s de
quitter ce poste d'honneur et de devouement.
L'aprs-midi, Monseigneur lui-meme prdsidait la rdunion. Sa Grandeur a pris la parole et a commencd par
rendre compte de ses demarches rditerees et pressantes pour
empdcher le depart de MM. les Lazaristes. Les n6gociations
se sont prolongees pendant toute lann6e derniere. Monsei-
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gneur n'a cidd qu'en dernier lieu, devant la menace arrivie
vers la fin juillet a de provoquer la desaffectation de l'im;
meuble domanial occupd actuellement par le sdmihaire et
sa reprise par lI'tat a.
Sc Devant cette menace, a dit Monseigneur, gt pour Eviter
un plus grand mal, j'ai dtirenoncer A la collaboration
des fils de Saint-Vincent-de-Paul qui avaient toujours si,
bien mdriti du diocese, et qui n'ont jamais empidt&, que je
sache, sur les droits de personne.
a Mementote praepositorumqui vobis locuti sunt verbum
Dei. Vous n'oublierez pas leurs enseignements, vous n'oublierez pas surtout leurs exemples, car ils furent pour vous
non seulement des maitres, mais des moddles, et ii m'etait
doux de pouvoir vous dire en me tournant vers eux: inspice
etfac secundum exemplar. a
Espdrons que la tempete qui les dloigne ne sera pas de
longue durie, et que le calme une fois retabli, ils pourront
reprendre la place qu'ils occuperent si longtemps, et si
bien, a la tite de nos deux families levitiques. (L'Univers,
19 aoOt 19o3.)
NICE
Nous empruntons ce qui suit
Nice:

a la Semaine religieuse de

La belle journde de 'ordination, lundi dernier, ne devait pas
s'achever sans une profonde tristesse pour tous cef'x qui s'ltaient
groupes sous les murs benis de notre grand saminaire, autour de
nos chers Lazaristes.
Apres le repas, Mgr l'vEque r6unissait pretres et s6minaristes dans
la grande salle de P'tablissement et leur adresssait la parole a pen
pr6s en ces termes, d'une voix qui trahissait la plus vive 6motion:
SMESSIEURS,

Au soir de ce grand jour qui, me semble, ne devrait pas
avoir de nuages, j'ai une douloureuse nouvelle a vous
annoncer, douloureuse A vos caeurs, plus douloureuse,
encore au cceur de votre iveque, et qui aura un retentisse.
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mient dans tout le clerge du diocese, dans toute Ame sacerdotale, chrdtienne, et jose dire dans toute Ame libdrale.
Lorsque vous rentrerez dans ce siminaire apres vos
vacances, vous n'y trouverez plus vos bons maitres... ces
fils de Saint-Vincent-de-Paul, qui, depuis quarante ans, se
divouent &rdpandre son esprit dans les ames que les eveques de Nice leur avaient confides. C'est un gouvernement
franqais qui, au lendemain de l'annexion, les avait appelds,
et, apres un demi-siecle de fiddlitd a leur double tache religieuse et patriotique, c'est un gouvernement franqais qui
les chasse...
Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai tout dit, tout fait
pour les difendre; et un jour viendra oi je pourrai, je
Tespere, publier la correspondance que j'ai echang6e avec
M. le ministre des cultes et faire connaitre la note qu'une
haute intervention a placde sous les yeux de M. le president
de Ia Ripublique lui-mden . Ces ddmarches, qui ont delivrd
mon Ame d'evque et dig gi ma responsabilitd patriotique,
ont dteinutiles, et je me suis convaincu une fois de plus
que personne n'est plus difficile Adifendre, devant certains
juges, que ceux qui ne leur donnent ni un motif, ni meme
un prdtexte pour justifier leur condamnation.
Votre reconnaissance, mes chers enfants, suivra vos maitres et leur demeurera fidele, jusqu'au jour ot ils nous
reviendront avec cette libertd bannie. Jusque-la vous garderez avec le souvenir de leurs lecons, c'est-a-dire de leurs
exemples et leurs paroles, 'esprit qu'ils vous ont donne et
qu'ils vous laissent pour le salut de ce diocese.
Au reste, Dieu nous laisse dans cette dpreuve une consolation, puisque votre eminent et bien-aimd supdrieur nous
reste, au-prix d'un douloureux sacrifice que vous seuls
pouvez lui adoucir. II reste, et avec lui tout le passe, toute
lesperance de l'avenir.
Je suis Pinterpr6te de vos coeurs, en redisant a ceux qui
vont nous quitter notre douloureuse sympathie et notre

-

3o -

reconnaissance, en leur redisant au revoir quand sera vena
le lendemain rdparateur que nous demandons A Dieu et que
nous attendons pour la France, de sa puissance et de sa
misericorde.
POITIERS
a Nous sommes heureux, dit la Semaine religieuse, de pouvoir
donner connaissance a nos lecteurs de la lettre que Mgr I'erque de
Poitiers, au moment du depart des Lazaristes qui dirigeaient son

grand seminaire, s'est fait un devoir d'adresser i leur Superieur
general a :
Poitiers, 14
juillet 9go3.

MoNSIEUR LE SuPERIEUR GENERAL,

Mes esperances ont etd deiues. A mon tres grand regret,
je suis oblige de me separer des membres de votre Congregation, que vous aviez bien voulu m'accorder pour la direction de mon grand s6minaire.
Quand vous les avez choisis, vous ies connaissiez. Je ne
vous apprendrai done rien en vous disant qu'ils ont pleinement justifii votre confiance et qu'ils ont rempli leur
mission d'une manikre parfaite.
A peine arrivds ici, ii se sont concilid I'estime et la sympathie de tons.
Les prdtres n'ont pu ichapper au charme qu'ils exercent
par leur simplicite, leur grand esprit de foi, leur bienveillance et bien d'autres qualitis.
Quant A nos sdminaristes, ils ont ite, eux aussi, vite
gagnis, subissant la douce influence de leurs maitres, si
versis en toutes choses; ils s'appliquerent courageusement
au travail incessant qu'on reclamait de leur intelligence, en
mime temps qu'ils se laissaient facilement faconner a la
pratique des vertus propres A l'etat ecclisiastique.
C'est done avec le plus profond chagrin que nous les
verrons s'eloigner, moi surtout qui suis plus A mime de
constater le grand bien diej obtenu par leur sage direction.
Permettez, Monsieur le Superieur, que je leur rende bien
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simplement ce timoignage, et aussi que je vous renouvelle
l'expression de ma vive gratitude pour la bont6 avec laquelle
vous avez, il y a trois ans, acquiesce a ma demande.
Veuillez agrier, Monsieur le Supdrieur general, I'assurance de mon religieux respect.
HERI, dvique de Poitiers.
Dans le meme numiro de la Semaine religieuse de
Poitiers, nous trouvons sous ie titre : Ceux qui sont partis
une page remplie de sympathique emotion. Elle n'est pas
signde, mais ceux qui connaissent le grand seminaire de
Poitiers, oi trois pretres du diocese travaillaient d'un
mime coeur, en qualiti de professeurs de philosophie et
de sciences, a l'oeuvre commune, ddcouvriront sans peine
de qui vient ce precieux timoignage.
SAINT-FLOUR
On lit dans la Semaine catholique de Saint-Flour :

S'il est un usage auquel les eleves du grand siminaire
ne renonceraient pas volontiers, c'est assurement celui qui
leur vaut, a la veille des vacances, une causerie toujours
savoureuse du premier pasteur du diocese.
LA, le cceur de l'evdque s'epanche tout entier. Les conseils s'enveloppent, a cette heure, d'une tendresse plus
ch&re. Sa voix rencontre de plus penitrantes intonations.
De cet entretien bienfaisant, les ames s'en reviennent plus
vaillantes. L'eveque a su montrer, d'un geste persuasif, les
voies qu'il faudra suivre, les formes possibles de l'apostolat, et, dans ces trois mois d'un repos qui est une redoutable epreuve,. les luttes plus ardentes, la ndcessit6 plus
rigoureuse de reffort.
Cette annee, l'ame de l'dvque est dans une mortelle
angoisse. C'est que, en meme temps que les disciples, les
maitres s'en vont, Monseigneur leur dit, en termes emus,
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sa douleur immense. !l rend un dioquent temoignage i
leur vertu et A leurs talents.
Les eleves applaudissent a outrance.
- M. le Superietr se tY.e a~~
t! ,
%.ii_d'une emotion
intense. II remercie Monseigneur des vigoureuses exhortations et des chaleureux conseils qu'il vient d'adresser, avec
beaucoup d'eloquence, A son auditoire. Ces exhortations
et ces conseils sont tombes sur un terrain bien prepare.
M. le Supirieur rend aux eleves ce superbe timoignage :
x Pendant cette annee, qui a etd pour nous une annee d'aagoisse et de tristesse, nos el6ves ont etd notre consolation
par leur constant bon esprit, leur dociliti, leur piidt, leur
amour de l'etude. • - Et maintenant, les maitres doivent
partir. C'est la rupture douloureuse de liens dtroits. Cependant, la reconnaissance et l'affection persisteront i
reunir les Ames disjointes par l'ouragan des persecutions
inivitables.
M. L. Gobaud dit A Monseigneur toute sa reconnaissance pour la haute bienveillance et I'affectueuse sympathie qu'il temoigna toujours aux professeurs de son seminaire. a Si, comme vous vous plaisez a le reconnaitre,
l'oeuvre du seminaire s'est faite a votre satisfaction, je I'attribue A votre constant appui. a
M. le Superieur termine par ces paroles imues:
* Vous allez benir, Monseigneur, ces chers enfants qui
vont vous quitter, momentanement. Benissez aussi, Monseigneur, et d'une fagon plus speciale, leurs maitres qui
vont vous quitter, peut-etre difinitivement, mais qui resteront toujours vos enfants reconnaissants, et garderont de
vos bontis un impdrissable souvenir. a
Nos maitres etaient des savants. Par eux, une large vie
intellectuelle circulait dans les jeunes intelligences, que
seduisait la splendide majestd du savoir chritien. Depuis
quelques annies, les Lazaristes avaient courageusement
pris les devants dans la voie des progres intellectuels,
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Leur vie, remplie d'itude et de piete, 6tait un perpetuel
exemple pour les jeunes gens qu'ils formaient.
Notre douleur, a nous, les ileves de ces maitres profondement aim6s, est veritablement immense.
Et nous recommandons avec supplication A la tutelaire
providence de Dieu les vendirs maitres qui s'envont.- Y.
TROYES
Mgr l'lveque de Troyes adresse au clerg6 de son diocese une lettre,
dont nous ddtachons les passages suivants :

Nous le disons hautement : si une congregation religieuse devait se croire a I'abri de l'ostracisme legal, si elle
devait pouvoir compter sur la justice et la reconnaissance
du pays, c'etait assurement la Congregation des Pritres de
la Mission, qui se distingua par son patriotisme, par son
respect de l'autoriti, par son zlte a rdpandre, au prix des
plus grands sacrifices, rhonneur et 1'influence du drapeau
national.
Mais A quoi serviraient, aujourd'hui, les recriminations
et les plaintes, si ce n'est a aggraver nos maux, en nous
faisant perdre devant Dieu le prix de la souffrance chretiennement supportee? Imitons plut6t la resignation pleine
de dignite de ceux que frappe plus directement I'epreuve
dont nous subissons le douloureux contre-coup. Pendant
leur trop court passage au milieu de nous, ils out vicu
modestes et silencieux, ne recherchant ni les dignites ni les
honneurs, n'attendant d'autre recompense que le bien
accompli par ceux dont ils formaient i'ame et le coeur.
Avec la mdme abnegation, its remettent, a cette heure,
entre nos mains le difficile et glorieux mandat que notre
venere preddcesseur leur avait confid; ils partent, je ne dis
pas sans regret, mais sans murmure, ne voulant pas ajouter
A la peine si profonde qu'ils savent dtre la n6tre. En les
voyant s'eloigner de notre diocese, nous voulons leur dire
-5
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non point adieu..., mais au revoir! Car, nous en avons
l'invincible confiance, le Christ, ami des Francs, fera bient6t
succeder le calme A la tempete, et les exiles d'aujourd'hni
reviendront prendre leur place parmi nous qui leur conserverons, en attendant, un reconnaissant et fidele sonvenir.
M. ARMAND DAVID
ET SON MUSIE ZOOLOGIQUE
On lit dans la revue scientifique le Cosmos, numero du 23 aout 19o3:
LE MUSEE ZOOLOGIQUE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE
DE PARIS

Les lecteurs du Cosmos n'ont certainement pas perdu le
souvenir de l'abb Armand David, de la Congrigation des
Pretres de la Mission, ce saint missionnaire qui employait
les loisirs que lui laissait son ministere A des recherches
d'histoire naturelle, et qui a enrichi nos catalogues de
nombre d'especes nouvelles. L'abbW David, en raison des
services rendus A la science, avait etC elu membre correspondant de 1'Academie des sciences. Ses connaissances
itendues en histoire naturelle, ses dicouvertes personnelles
pendant ses annees d'apostolat, lui avaient permis de montrer sous un nouveau jour plus scientifique les curiositis
rapporties de l'tranger par differents missionnaires de sa
congrigation, et, retir6 a la maison de Saint-Lazare, A
Paris, il y avait fondU un viritable musie, ressource preeieuse pour les itudiants et pour les savants eux-mdmes.
L'abb- Armand David est mort. M. Fiat, le venerable
supdrieur des Pretres de la Mission, considerant un plus
grand bien A obtenir pour la jeunesse studieuse, conqut le
dessein de faire abandon des collections A l'Institut catholique. On ne pouvait qu'applaudir A cette idde gendreuse,
qui devait donner un nouvel essor plus grand aux dtudes
des sciences naturelles, et ajouterait des ressources nou-
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velles, peu communes, aU tresor scientifique de l'nstitut.
M. Isches, professeur de l'Association philotechnique, a
mis son talent au service de 1'nstitut pour classer ces nouvelles collections qui comprennent cinq groupes, dont plusieurs assez complets pour faire envie aux musees officiels. Ces groupes sont ainsi divises : les Mammifires, les
Oiseaux, les Reptiles, les Insectes, les Mollusques.
Le nouveau musde a recu, et c'etait justice, le nom de
M. I'abbe Armand David.
Ce musee est installe maintenant rue de Vaugirard, 74,
dans une"grande salle tres bien aminagee.

M. ANroNIN PAGES,

PRESIDENT GENERAL DES CONFERENCES

1,E SAINT-VINCENT-DE-PAUL.

-

Nous avons eu la douleur

d'apprendre la mort de Pun des plus devouds serviteurs des
ceuvres catholiques, M. Antonin Pages, decidi le i9 septembre. II etait le president general des Conferences de
Saint-Vincent-de-Paul. A ce titre, son nom et son devouement 6taient connus dans tous les pays.
Chaque annie, nous etions accoutumes a le voir a la fete
de saint Vincent de Paul faire acte de presence a nos offices
solennels, et venir prier a la tete d'une representation des
Conferences devant les reliques de saint Vincent. II etait
I'ame de beaucoup d'associations charitables par sa sagesse,
par son exemple et par son concours; il etait le bienfaiteur
et le soutien de plusieurs oeuvres importantes.
Les deux families religieuses de Saint-Vincent-de-Paul,
avec leur souvenir de veneration et d'affection, lui donneront le tribut de leurs prieres.
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SUISSE
FRIBOURG

ET ZURICH

La Suisse est constitude en une Fediration comprenant
vingt-deux cantons, avec une representation ginerale qui se
r6unit an Palais f&ddral, i Berne; mais chaque canton jouit
d'une large autonomie pour sa propre administration.
Le canton de Fribourg, contrairement an plus grand
nombre de cantons suisses, est compose en majorite de
catholiques. L'administration canionale est aussi en majorite catholique; on lui rend ce juste et honorable timoignage qu'elle agit envers tous, catholiques on protestants,
dans un large esprit de conciliation et de libert6; et, qu'au
point de vue financier, les intirdts de laville sont gers avec
sollicitude et avec succes. La cit6, pittoresquement assise
aupres d'une profonde vallie, est trs bien entretenue. L'enseignement a tous les degres n'est inferieur en rien A celui
des pays oil il est le mieux organise. On a crid une universitd qui rend de grands services et qui honore, non seulement la ville de Fribourg, mais la Suisse tout entiere.
Dans la partie basse de la ville, au quartier dit de Neuveville, est itablie (no 44) la maison de la Providence, tenue
par les Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul. C'est
en dicembre i858 qu'elles arriverent a Fribourg. Deji, en
I 84r, elles avaient dte demandees par l'eveque, Mgr Jenny,
eveque de Lausanne et Gen6ve, risidant i Fribourg.
C'dtait en conformit i une convention conclue avec
M me la comtesse de La Poype, chanoinesse de ChateauChalon, en Franche-Comt6 (departement du Jura), qui
avait fait une fondation pour douze orphelines, dont la
direction devait etre confide aux Filles de la Charite de
Saint-Vincent-de-Paul.
La communautd des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul ne
put accepter alors 'ceuvre, faute de personnel disponible.

-

Elle fut confie

3)7 -

aux soeurs de La Roche jusqu'en 1848,

4poque oi la revolution les expulsa de Fribourg comme
tant d'autres communautis religieuses; elles furent alors
remplacies par des maitresses seculieres.
En 1858, Forage etant passe, P~vdque redemanda des
Filles de la Charite; elles arriverent au mois de decembre,
et l'ceuvre fut recommencee avec douze orphelines. Bient6t
s'ajouta, en 1859, l'asile pour les enfants; il est itablien
face, dans la maison qu'avaient bitie et qu'avaient di quit.er, en 1848, les R6demptoristes. En 186o, l'ouvroir
externeet, en 1862, les classes, puis l'icole normale; furent
crees.
En 187o, 1'hospice fut fondi.
En 1897 enfin, fut &tablie l'oeuvre la plus ricente et qui
offre un intiert spicial, celle du patronage pour les jeunes
filles en service. Les jeunes filles qui cherchent une place
sont aidees A la trouver dans de bonnes conditions de moraliti et d'intir&t : on sait quels dangers elles courent A
cette occasion. En attendant qu'elles soient regues dans une
-famille, 'oeuvre leur offre, pour une somme modique, un
abri, qui a pris en plusieurs pays le nom anglais de homs,
qui signifie un a chez soi *; ailleurs, le com de a maison
d'accueil ,; ailleursencore, le nom moins agree de a bonndgarde You, enfin, Ie nom general de patronage on de maison de placement.
A Fribourg, c'est sous le nom de home qu'est connu le
pied-a-terre des jeunes filles dont nous parlons.
-Le but de roeuvre est ainsi resume dans un rapport
(1901 de Mme de Gottron, presidente de 'ceuvre A.Fribourg :
a Avant de placer une cliente dans une famille, nous
devons acquerir la certitude morale qu'aupres d'elle one
jeune personne ne rencontrera aucun danger serieux, ni
pour sa foi, ni pour ses mceurs, qu'elle y trouvera des
maitres humains, justes et iquitablcs, qu'elle y sera traitCe;
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non comme une esclave envers laquelle on peut se permettre
tous les abus, mais avec tous les egards dus &la digniti
humaine et celle, incomparablement plus grande, de femme
chrdtienne. a
Un peu auparavant, la zelie presidentede Fribourg avait
rdpondu a une objection et donni une statistique en ces
termes:
a Pendant les douze mois icoules depuis notre derniere
reunion, le bureau de Fribourg a cherche A r6aliser le programme de notre oeuvre dans la mesure de ses forces.
Hilas! il s'en faut que I'ideal de protection morale que
nous poursuivons ait ete pleinement atteint.
a Les desiderata que notre comite cantonal croit devoir
exprimer dans cet ordre d'iddes soot contenus 4ans le rapport que j'aurai 'honneur de vous presenter dans quelques
instants.
* Sans m'y arreter ici, je me contente de vous donner un
rapide apercu de l'activiti de notre bureau depuis le mois
de septembre de 'annee derniere. Qu'il me soit tout d'abord
permis de rdpondre a un reproche que ron nous fait souvent et bien a tort, me semble-t-il.
* Cest a notre corps defendant que nous placons des
jeunes personnes a Petranger. Ce n'est qu'apres avoir obtenu
les renseignements les plus rassurants sur les families demanderesses et sur le desir formel exprime par nos clientes
que nous consentons.
mettre ces dernieres en relation
avec ces families. Telle. est notre ligne de conduite sur ce
point. Si nous sommes rdprehensibles, on nous rendrait service en nous indiquant le moyen, inconnu a nous jusqu'ici,
de retenir au pays des jeunes personnes qui veulent &tout
prix s'expatrier. Entre deux maux, nous sommes d'avis
qu'il faut choisir le moindre. Ces jeunes personnes A P'humeur voyageuse, si nous refusions de les placer, s'en iraient
quand mime A l'etranger et se placeraient d'elles-mimes au
hasard, au risque de tomber-ep de mauvaises mains.
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a Vaut-il nmieux les abandonner A leur bonne itoile 'ou
faire notre possible pour assurer leur avenir IPoser la ques.
tion, c'est la risoudre.
Voici maintenant la statistique :
a L'oeuvre prend une extension qui nous surprend et
nous console : de nombreuses demandes nous sont venues
de pays fort eloignis. Grace A la divine Providence, nous
pouvons dire que, gineralement parlant, aucune de nos
jeunes filles placees a l'tranger n'a eu A se plaindre; nous
tAchons, il est vrai, de prendre tous les renseignements possibles sur les families.
6 (La population de la Suisse est, on le salt, en partie de
langue frangaise, en partie de langue allemande.) Les jeunes
filles placees depuis le i" octobre 1899 jusqu'au i" sep*
tembre 19oo sont au nombre de 378, dont 263 Francaises
et 115 Allemandes.
c Nous avons dd refuser de chercher des places 25 jeunes
filles, dont la conduite laissait i desirer.
- c 9o4 demandes nous ont et: faites de la part des dames
offrant des places;
g 5oo de la part des jeunes filles qui en demandent;
a 3 ooo lettres ont ete expidiees.
Puisque 378 placements seulement out td procurds, on
P
peut juger par 1a de la circonspection qui est apportee dans
les placements.
SUn fait a constater, c'est que nous sommes plut6t Acourt
de sujets : l'offre dipasse la demande. Ce qui nous fait
dfaut surtout, ce sont les sujets capables; les cuisinikres
nous manquent absolument. La plupart des jeunes filles
nous arrivent sans formation aucune et pretendent, malgrd
cette incapacitd, A des places de femmes de chambre et A
des gages ilevis. C'est cette insuffisance de connaissance
pratique chez la jeune fille qui nous a fait.reclamer avec
instance la fondation a Fribourg d'une icole minagere,
dont Ia creation et la fondation nous ont 4etconfides. a
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Qu'il nous soit donc permis d'interromnpre ici le texte du
rapport pour constater que ce voeu a etd tres heureusement
realise.
• L'ecole minagere de Fribourg, chez les Filles de la
Charitd, s'est ouverte au mois d'octobre 1902; elle a diej
forme dix-huit jeunes filles aux travaux du minage : cuisine, tenue des appartements,lingerie, etc. - Les eleves sont
internes, elles sont accepties Ades prix tres minimes, et nous
ne saurions trop les recommander A nos sections locales qui
n'ont pas d'dtablissement semblable.
Les Filles de la Charite ont aussi un etablissement
analogue a Zurich.
Comme A Fribourg, les Filles de la Charite de Zurich
sont chargees d'un home ou maison d'accueil et de placement pour les jeunes filles. C'est le Marienheim. Dans le
courant de l'annee dernieres elles ont accueilli et aid6
700 jeunes filles. A Zurich, il y a deux maisons catholiques
de ce genre, et quatre qui sont dirigees par les protestants.
On lit dans le Bulletin mensuel de lAssociation internationale des aeuvres pour la protection de la jeune fille
(Fribourg), page 21 :

EDepuis le mois de mai, le Marienheim(Werdgasse, 22)
de la paroisse des Saints-Pierre-et-Paul a entrepris l'IEuvre
des Arrivantes, pour la ville de Zurich. Une dame, purtant
un nceud de ruban aux couleurs jaune et blanche, se trouve
dans la gare principale a l'arrivie de tous les principaux
trains. Les dames qui voyagent peuvent y 4tre recues. Cette
(Euvre des Arrivantes a ite criee d'abord, croyons-nous,
et dans un but tres louable, par les associations protestantes. v
Le home ou Marienheim des Filles de la Charite a
Zurich, a ete fonde en 1896. - Voici le tableau des
places. offertes et des jeunes filles placees ou logies.depuis
lors:
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PLACES
Du 7 novembre 1896 an 1 norembre 1897.
-

-

187 1898 1899 1900 1901-

-

1898.
1899..
1900..
1901.
1902.

50

1.000
1.070
1.146
1.146
1.140

PLACEES LOG•ES
200

25

254
300

960
950

317

557
500
605
550
755

Dans cette maison, il y a vingt et un lits pour les
domestiques.
Un patronage y a dtc organise aussi : i date de 1899;
aujourd'hui il compte cent soixante-treize membres. Ces
jeunes filles sont presque toutes de la Congregation de la
Sainte-Vierge.

Ajoutons quelques observations sur le but gindral de
'oeuvre :
On lit dans le meme numero du Bulletin ddja cite qu'A
I'assemblie tenue A Zoug (Suisse), en juillet 19o3, M. Meyer,
sous-directeur i Lucerne, indiqua ainsi le but des societis
catholiques pour la protection de la jeune fille : C'est,
1 de proteger la jeune fille qui se rend a 1'etranger en lui
donnant une s6rieuse formation professionnelle, de veiler
A son placement et d'aviser le comit6 local e l'(Euvre des
Arrivantes, de son arriv&e; c'est, 20 de proteger la jeune
fille en place par lencouragement donn6 au temps oil elle
souffre du mal du pays et du manque de travail, et par les
reunions du dimanche. Quand il s'agit de proteger la jeune
fille legalement contre l'exploitation et la seduction, 'es
catholiques doivent se faire un devoir d'appuyer ces tentatives de tout leur pouvoir. a
M. Pabbd Vogt, de Zurich, cita comme preuves a Pappui
du rapport prdcedent quelques faits recueillis -dans les
homes suisses. a D'apres une statistique, Zurich compta,
depuis 1894, 5385 cdlibataires &trang6res au-dessus de
quinze ans; ce fait prouve a lui seul la ndcessitd du home.
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Dans les gares de Lucerne et Zurich, PCEuvre des Arri.
vantes prdte secours journellement A vingt ou trente jeunes
filles en voyage. Les associations pour domestiques et ouvrieres, elles aussi, exercent une action bienveillante et
peuvent, disait-il, etre comparies a I'arche de Nod au
temps du deluge.
Un petit volume intituld Guide, de format et d'aspect
faciles a distinguer, sert A la jiune fille pour lui donner
des renseignements pratiques et pour 1'aider, au besoin, en
le tenant A la main, A se faire reconnaitre des membres de
I'association quand elle arrive dans une gare oil elle a
demande qu'on vienne l'attendre.
II contient, en particulier, une liste des homes ou maisons d'accueil et de patronage dans les divers pays. II y a
plusieurs centaines de ces maisons tenues soit par des communautds, soit par des personnes du monde devouees a la
cause religieuse. Nous avons relevd quelques-unes des
indications qui ont ici un particulier intiret; elles indiquent le concours des Filles de la Charitd.
ANGLETERRE
Londres, W. - Maison des Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,
Lower Seymour Street, 9, Portman Square. - Placement.
AUTRICHE
Gratz (Styrie).- i. Dienstmlidchen-Asyl (Asile de servantes),
Leonhardstr., 57. - Logement; placement.
2. Centralhaus, Mariengasse, 12.

Laibach.- Waisenhaus der Barmherzigen Schwestern (Orphelinat des Sceurs de Chariti).
BELGIQUE

Lidge. - Maison de la Misdricorde ((Euvres des servantes);
dirigdes par les Filles de la Charitd, place Saint-Jean, 16.Logement pour jeunes filles recommandees par leur cure (pension, i franc par jour).
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Barcelone. - Maison provinciale des Filles de la Chariti de
Saint-Vincent-de-Paul.
Cartagane. - Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, calle de San
,Miguel. -

Asile.

Madrid. leza, 8r.
SMalaga. -

Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, calle de HortaSceurs de Saint-Vincent-de-Paul. -

Asilo de a la

Goleta ,.

Santander. Vifas. -

Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, Prado de

Asilo.

'Sanlofia. - Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul.Asilo del
Sagrado Corazon.
SSevilla. - Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, calle de Vicente, 87.
PRANCE
Lyon. - Ecole professionnelle des Sceurs de Saint-Vincentde-Paul, a Saint-Jean.
Marseille. - Maison de famille des Sceurs de Saint-Vincentde-Paul, rue Sainte-Victoire, 35.- Asile pour servantes recommandes.
Nice. - H6pital des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul. Chambre spdciale (a francs par jour, y compris soins medicaux).
- Paris. - Maison des Filles de la Charite, rue d'Assas, 2o.
Rennes (Ille-et-Vilaine). - Soeurs de Saint-Vincent-de-Pauf,
rue du Griffos, 5. - Placement; logement.
SValence (Dr6me). - Maison des Saeurs de Saint-Vincent-dePaul, rue Saint-Felix. - Renseignements; maison d'accueil pour
servantes.
ITALIE
Palerme.- Convento delle Figlie di Carit (Maison des Filles
de la Charitd).
: Pise.- Convento delle Figlie di Carita (Maison des Filles de
la Charitd), via Mazzini, 9. - Asile temporaire (i fr. 5o i
Sfrancs par jour).
Syracuse (Sicile). - Ospedale civile e Casa della Nativiti
(H6pital civil et Maison de la Nativite), diriges par les Filles de
.la Chariti. -

Prix tres modiques.
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, Fribourg.-Home de la Providence, quartier de la Neuvevill.
-

Asile temporaire (i fr. 25 par jour). -

Placement; patronag

du dimanche pour ouvrieres et servantes.
Zurich. - 'Marienheim, Werdgasse, 22, Aussersihl, Zurich'III
(i cinq minutes de la gare, en tramway). - Logement (i fr. 3t
par jour). - Placement gratuit; services des arrivantes, sur avis
pr6alable; patronage du dimanche pour ouvrieres et servantes,
-de quatre a sept heures.
TURQUIE
Constantinople. -

I. Maison de la Providence,

a Galata.

a. Maison Saint-Vincent, rue de Brousse, faubourg de Pira.
SComme on le voit, les Filles de la Chariti de SairitVincent-de-Paul contribuent, pour leur part,' cette euvre,
digne pour des coeurs chritiens d'un vif interet.

TURQUIE D'EUROPE
M. Nicolas Murat ecrit de Constantinople, Ie 27 juin 19o3 :

J'ai la consolation de vous adresser le petit Dictionnaire
.urc-franqais que je viens de faireiimprimer.
Ici nous jouissons du calme le plus parfait et de la conD
siddration de tout le monde.
L'habitation de Bebek, qui avait etd incendiee il y i
quelques mois, pourra Etre occup6e d&s le 14 juillet prochain : pour moi, c'est une vdritable consolation, car plus
d'une fois ma sante s'est amdlioree et fortifide simplement
par quelques journees que j'y ai pass&es. Du reste, -Bdbik
redeviendra peu a peu un centre de lumiere et de chariti.
Deja, il fait du bien aux catholiques des environs.
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KOUKOUCHE (MACEDOINE)
Lettre de la soeur PASCauD, Fille de la Charitd,
& M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
Maison SaintJoseph de Koukouche, 15 aott igo3.

Me voila done au milieu de ces Bulgares tant aimbs et,
tant desires; c'est une joie, mais aussi quelle preoccupation! Avec quoi nourrirons-nous et entretiendrons-nous,
7 soeurs, 45 orphelines, 20 orphelins ? N'y aurait-il pas de
quoi se decourager, mon tres honord Pere, si on ne compt.it.
sur la divine Providence pour nous venir en aide ?
Ce matin j'ai fait pour la premiere fois la sainte communion au rit bulgare. J'ai it6 sensiblement impressionnie de
la bonne tenue de nos enfants, avec leur costume de modestes paysannes du pays. Elles chantent en bulgare d'unevoix agreable, et c'est dans notre chapelle, A la paroisse
cest-a-dire an sein de l'Eglise catholique, que pour la plu-.
part leurs peres et meres ne connaissaient mdme pas. Que
je voudrais, mon tres honore PNre, que vous puissiez voir
de pres cette bien petite, mais bien intdressante partie de.
votre troupeau!
Soeur Marie-Joseph PAscAUD.

MONASTIR
Nous avons indiqud, dans un precedent numero, la cause et I'ten-due des troubles actuels en Macddoine. Le vilayet ou departement
de Monastir a etd particulierement iprouv6 en ces derniers temps.
Voici quelques details sur les.ceuvres-en gendral, soit des Missionnaires, soit des Filles de la Charite, et sur la situation actuelle, donAes par M. Proy, le sup6rieur de notre maison de mission i Monastir:
Monastir, 31 juillet 1903.

Nous avons bien travailld, a Monastir, cette annee, et les
Filles de la Charitd et les Missionnaires. Aussi, nos deux
icoles ont-elles donnd des resultats qui ont depassd nos
espdrances. Nous avons joud une petite piece de thditre

pour la distribution des prix, et M. le consul de France,
les parents des ei4ves.et tous les assistants oniCii.i etonnhs
du proaris de nos icoles. Pourtant, nous n'avons pasbattu
la grosse caisse: nous avons essaye, en vrais.fits et filles de
Saint-Vincent, d'allier la simpliciti avec le respect dd i
I'assisiance. L'ceuvre des icoles marche tris bien : j'aime i
croire que l'on viendra en aide a la respectable soeur Viollet,
q-ui a besoin d'un local plus vaste pour developper son
ecole.
Le dispensaire des seurs maintient, a Monastir, le renomi
de la chariti catholique et de la charit6 de saint Vincent.
Nos soeurs se font aimer de toutes les races et de toutes les:
confessions religieuses, et c'est deja .un tres grand succes.
L'oeuvre des missions ne tardera pas. J'ai plusieurs
demandes de retour de trois on quatre centres; mais je ne
me hate point. I1me semble que la prudence le demande.
<Les oeuvres de Saint-Vincent prennent a Monastir, et
saint Vincent de Paul ne doit pas 4tre trop mecontent de
ses enfants de Monastir, il me semble. Priez D.ieu pour que
son esprit reste toujours au milieu de nous. Nous ne manquons pas de le prier pour toutes nos maisons de France,
qui sont bien eprouvees.
Je n'ai rien a signaler sur les dvenements de Macedoine.
Le calme apparent persiste depuis plus d'un mois. On me
dit, cependant, que les bandes sont renforcees, quel'insurrection continuera. Nous sommes ia 'enseigne de la Prodence a qui ne nous a jamais abandonnes.
Lucien PROY.
Lettre de la saeur VIOLLET, Fille de la Charitd.
Monastir, 15 aoit 19o3.
revolution; tous les
pleine
en
pays
Le
I
misere
Quelle
les Turcs se venturcs,
villages
jours, les comitds bralent des
gent sur les villages buigares, c'est A qui sera le plus malheureur. Aujourd'hui, tout un village, le pope en tdte, sont:

anrivsiA Monastdr.On leur.a tout brald. :Ces malheureux
ne savent que devenir.
Lettres de M. PROY.
Monastir, 15 aout 1903.

Depuis ma derniere lettre, il s'est passd bien des choses
dans Monastir et ses environs. Les insurges s'dtaient empares de Kruchevo, petite ville situde sur une hauteur, a
cinq heures de notre residence, et y avaient planti le drapeau macidonien; l'armie turque, forte de onze mille hommes, vient de les en ddloger, hier seulement. Pendant
quinze jours.cela a dure; car les Turcs ne voulaient pas
digarnir Monastir, que les insurgis visaient, et ii fallait
rdunir des troupes qui venaient de loin. Pendant tout ce
temps, les insurges brdlaient continuellement des villages
tures et des fermes, faisaient sauter les ponts du chemin de
fer, coupaient le teligraphe, et les Turcs brflaient les villages chritiens. Ce sera la misere complete.
Helas! la bonne Providence nous avaitdonni une moisson extraordinaire cette annde, et les moissonneurs brcilent
eux-memes leurs moissons I
Voilk ce qui se passe.autour de nous; aussi, nous est-il
moralement impossible de nous aventurer dans la campagneetdenous iloigner trop de Monastir. Ici, a Monastir,
le consul de Russie vient d'etre tue, a bout portant, par un
gendarme. Quelle consequence aura cet attentat ?
Le coupable vient d'etre pendu sur le lieu meme du-:
crime, le 13 aoftt, mais cette exdcution n'est pas pour arrdter
le fanatisme.
La France, ndanmoins, n'est pas mal vue des Turcs, et je
persiste A croire que nos deux families et nos cauvres n'auront pas A souffrir, plus que d'autres, de cet itat de choses.
Monastir, 6 aout 9go3.

Nous sommes en pleine insurrection. Les gens quittent
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leur metier pour rejoindre les bandes, et les villages sot
abandonnis.
Le dimanche 2 aoft, les fits teligraphiques du gouvernement et ceux du chemin de fer, out etd coupes &deux
reprises; par trois fois, on a enlev les rails du chemin de
fer pour empecher toute communication avec Salonique;
les insurgis brdlent les fermes et des parties de villages.
Je me suis tenu au courant de tout pour savoir quel
danger nous courions.
Ici, a Monastir, tous les environs de la ville sont bien
gards : il n'est permis i personne de sortir ou d'emrer
dans la ville. Aujourd'hui, nous avons recu des militaires
et, demain, nous aurons un renfort de huit mille hommes.
Je n'ai pas d'inquietudes du c6te des hommes, mais il
faut toujours se recommander i la divine Providence.
27 aoit 90o3.

L'insurrection continue. Elle est 'occasion d'incendies,
de pillages et, quelquefois, de massacres. Prks de Florina,
dans un village, il y a eu soixante femmes tudes et quarante blessdes. La soeur Viollet, supdrieure i Monastir, avec
une compagne, sceur Marthe, s'y sont rendues, sons
escorte, afin de soigner les blesses. II y a plus de soixantedix villages qui ont iet saccages. Si cela continue, nous
aurons la famine et aussi le cholera, car les cadavres, m'assure-t-on, et du c6td d'Okrida et du c6td de Florina et ai
Kruchevo, gisent le long des routes. Je crois que cela continuera.
Ici, nous sommes gard6s, et fortement, contre. un coupe
de main sur Monastir.

ASIE
CHIINE
TCHE-LY SEPTENTRIONAL -

PEKIN

Nous avons donn6, dans le dernier num6ro des Annales (p. 288),
le chiffre tres consolant des catichumenes durant la derniere annee.
grace i Dieu, les deux sEminaires de PMkin ont un plus grand
nombre d'eleves que jamais. Le personnel pour la direction et pour
I'enseignement est aussi tres bien compose.
Dans une lettre, publiee I'annee derniere, Mgr Favier disait :

Trois semaines apres Pentree des troupes, le coll6ge
franco-chinois itait reorganise dans une maison provisoire.
II compte aujourd'hui plus de deux cents eleves tant paiens
que chrdtiens, sans distinction; l'annee prochaine, nous
aurons cinq cents elives. Nous allons construire une grande
institution destinde aux fils de mandarins qui pourront,
sous la direction de professeurs dipl6mis de premier ordre,
s'y prdparer aux grandes icoles de France, oa ils iront
ensuite et d'oi its reviendront, it est & croire, avec l'amour
de notre pays.
Nous construisons actuellement au quartier des Legations, avec tous les perfectionnements modernes, un h6pital
destine aux officiers et aux soldats du corps d'occupation,
aux employ&s du chemin de fer Han-Keou-Pikin, et aux
autres Europiens qui pourraient en avoir besoin. De plus,
nous ilevons la grande dglise Saint-Michel, dans le meme
quartier, pour tous les Europ6ens catholiques; enfin, a
Tien-tsin, un grand h6pital militaire, sans prejudice de
celui qui existe dejk depuis trente ans.
Toutes ces oeuvres, toutes ces dipenses, vous le com27
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Directeurs et professeurs: MM. Guilloux (Claude), de Vienne (Jean), lazaristes europf
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prenez, servent l'influence frangaise e: montrent que, si la
France nous protege, nous ne voulons pas etre ingrats.
A PIKIN.-
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LE GRAND SEMINAIRE
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LES SEMINARISTES ET LEURS DIRECTEURS (i903)

KIANG-SI
Le Kiang-Si, vicariat apostolique, est confi6 a la Congr&gation des prdtres de la Mission.
Le compte rendu comparatif qui suit montre d'une
maniere tres expressive, par des chiffres, les progres rdalises, dans la province du Kiang-Si depuis l'annde 1870.
Alors les catholiques de cette province itaient administres par un seul vicaire apostolique; aujourd'hui dans le
.Kiang-Si sont trois vicariats apostoliques.
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N. B. - I, Ces ceuvres ont 6ti fondies a diverses 4poques depuis 1870.
II. S. S, Lion XIII a partagi la province du KiangSi : i en deux vicariats distincts, en 1879; 2* en- trois
vicariats, en 188 6 .
III.. Les Filles de la Chariti de Saint-Vincent-de-Paul
arriverent quatre en 1882. II y en a maintenant : dans
le vicariat du Kiang-Si septentrional, 20; au Kiang-Si
oriental, 5; au Kiang-Si meridional, 5. Total: 3o.

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de Mgr FERRANT, d M. ANGELI,

a Paris.

Kiu-Kiang, 23 juin igo3 .

Ces jours-ci, nous vivons plus que jamais d'esprit et de
ceur avec nos confreres de France. Dans cette tempdte oi
yous dtes, nous joignons nos prieres a celles de tous les enfants de Saint-Vincent, de toutes les bonnes ames de France,
pour implorer la misdricorde du Sacri Cceur par Marie
immaculee.
En Chine, nous continuons A jouir d'une tranquillitl
qui favorise grandement l'expansion de nos ceuvres.
L'an dernier, notre petit vicariat enregistrait 478 baptames d'adultes, et nous 6tions saintement fiers de ce
beau chiffre inoui dans les annales de notre passe. Cette
annie, je pense, ce sera une gerbe de 600 baptdmes
d'adultes que nous pourrons offrir A Notre-Seigneur. Je
ne connaitrai le nombre exact que dans quinze jours, car
notre exercice annuel, pour les comptes, se termine au
3o juin de chaque annie4 mais je crois tdre assure que
nous atteindrons le chiffre 6oo, si nous ne le dipassons
pas. Par la grace de Dieu, toutes nos ceuvres, sans exception, sont en voie de grande prosperite.
II n'est doux de vous signaler, entre autres, rceuvre de
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notre siminaire. Par suite de la division successive de Is
province du Kiang-Si en trois vicariats distincts, notre
vicariat etait reste de longues annees sans seminaire indigene. C'itait une lacune tres regrettable, compromettante
pour 'avenir; mais Mgr Bray n'avait pu,malgrc ses desirs
et ses efforts, reussir a la comblor. Enfin,en 897, le regrette
M. Potel, de piouse memoire, riunit un noyau de tout
jeunes enfants qu'il forma A la piedt et auxquels il enseigna
les premiers elements de la langue latine. L'ceuvre etait
delicate et difficile. Elle fut benie de Dieu, et, dans quelques annees, nous recueillerons les fruits qu'elle nous prepare. Des premieres recrues (qui itaient au nombre de
dix-huit), il nous reste dix seminaristes, dont quatre sont
en philosophie et six en seconde. En septembre prochain,
ce seminaire recevra quinze nouvelles recrues, enfants qui,
depuis un an et demi, ont edr formis, en vue du seminaire,
dans une ecole dite priparatoireau siminaire. Ils sont
gentils au possible, ces chers petits aspirants, pieux, laborieux, dociles; ils savent lire et ecrire le latin, ont commencn
I'dtude de la grammaire, etc. Tout nous fait esp&rer qu'ils seront bons sdminaristes, et qu'un bon nombre
d'entr eux seront un jour de bons prdtres. J'ose recommander a vos pieux souvenirs cette oeuvre si intiressante,
et en mdme temps si capitale. Aupres des reliques de saint
Vincent, daignez prier pour nos 6elves, pour leurs directeurs. Cette ceuvre est si chere au ca(ur de notre bienheureux Pere, saint Vincent. II la benira strement.
Demandez aussi que la Providence me fournisse les
secours matiriels dont j'ai besoin pour entretenir et developper successivement cette oeuvre importante ; car, je ae
dois pas vous le cacher, c'est une lourde charge pour mon
budget que Pentretien des delves du siminaire. Nous
devons tout leur fournir, absolument tout. Ne connaitriezvous pas quelque personne charitable, ayant A coeur
'oeuvre des vocations sacerdotales, et disposie &les favo-
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riser par ses aum6nes? De quel pricieux secours seraient
pour moi ces ressources pkcuniaires. Nos dieves sont bien
pauvrement logds, mais je ne songe pas a amiliorer leur
situation sous ce rapport; ce qu'il y a de plus urgent, c'est
.de favoriser le recrutement, d'augmenter le nombre, etc.
+ P. FERRANT, C. M.

KIANG-SI MERIDIONAL
Lettre de Mgr COQSET, vicaire apostolique, ci M. A. FIAT,

Superieurgindral.
Ki-ngan, ii juillet 19o3.
MONSIEUR ET TRTS HONORO PRaE,

Votre benddiction s'il vous plait!
I1 nous tarde bien de savojr des nouvelles de nos maisons de France. Je veux encore esperer que nous serons
ipargnis et que la famille de Saint-Vincent continu:ra ses
aeuvres, ad salutem pauperum et cleri disciplinam, ,:ans la
patrie de son fondateur.
Nos confreres vont bien dans cette mission et les soeurs
aussi.
M. de Jenlis, arriv4 depuis deux mois, est tres content
-ici et bien portant. II se met avec courage a l'etude du
.chinois.
Je viens de faire une tournde dans le vicariat et partout
,on est en paix, partout les chretiens se multiplient. Nous
avons des centres bien etablis; mais en plusieurs villes les
residences sont vides; il ne nous manque que des missionnaires. Si j'avais des confreres nouveaux que je pusse etablir immndiatement dans ces postes, alors quel ilan dans
cette mission I
- Partout les mandarins sont ici d'une grande politesse;
quels que soient leurs motifs, c'est a nous de profiter de
.cette situation.

Quant au devoir de priparer un clerg6 indigene, nous
n'y manquons pas; diji nous avons sept prdtres indignes,
dont six.nt recu l'ordination de mes mains. Mais ces ordi.
nations se preparent lentement.
Nos missions auront encore besoin longtemps de noam
breux et bons missionnaires europeens.
*t A. CoQSET.
Veuillez agrier, etc.
Je me permets de vous envoyer une copie de la dernire
lettre de M. Festa, chargd d'ouvrir le district nouveau de
Ning-Tou. II a souffert pour y entrer; et voilk, maintenant,
qu'il va baptiser ses premiers ndophytes, et qu'il compte
plus de cent families qui demandent a devenir chritiennes.

Lettre de M. FESTA, prdtre de la Mission,
d Mgr COQSET, vicairegeneral.
Ning-Tou, 2o juin 1go3.

Nous avons dans le Ning-Tou, par-ci par-lA, plus de
soixante families qui ont donni leurs noms, mais noeu ne
pouvons nous occuper que des families de la ville et de.
celles qui en sont rapprochdes.
Dans le Chouy-Kin, plus de cinquante families ont
donn6 leurs noms pour dtre comptdes parmi les catdchumines; li elles sont plus pros de la ville et moins dispersies.
Dans le Cheu-Tcheng, nous avons aussi sept a huit
families; je ne puis compter que sur ceux qui viennent
dtudier ici. Au catdchuminat, je les forme de mon mieui,
j'y mets tout mon coeur; non seulement je leur donne It
doctrine, mais je tAche de leur donner un peu de viriliti
en leur racontant I'hdrolque conduite des chretiens da
Nord dans Ia derniere persicution, telle que la raconte le
Messager da Sacri-Ceaur. ls paraissent goater cela. Pour
l'Assomption, j'aurai quelques baptemes; je compte en-
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voyer M. Lieou A Chouy-Kin; it prifire y aller vers
1'hiver, c'est-A-dire attendre qu'on puisse y avoir un pied-aterre. Pour cela, les catechumenes oni ramassi un peu
d'argent, et si vous venez au secours avec 3oo piastres j'espere en venir a bout.
M. Lieou m'a portn les carreaux des fenetres de la chapelle; j'y dis la messe depuis 1'Ascension, et A present
j'ai le bonheur d'avoir le saint Sacrement. Je le conserve
dans un petit ciboire en argent sans croix, saris conopee.
Sur l'autel, j'ai mis mon crucifix des voe.ux, n'en ayant pas
d'autre. Cette chapelle peut contenir de soixante Asoixantedix personnes A genoux, et elle etait pleine le jour de la
Pentec6te, rien qu'avec les cat6chumines de la ville. Ils
occupaient le c6te des femmes dont quatre seulement ont
consenti A venir. Elles demandent un catichuminat pour
elles. A cet effet, j'ai cherche a louer une maison. Pour un
petit local on a demande 32 piastres de loyer. C'est trop
fort. On nous propose, d'autre part, A quelque distance de
chez nous, deux maisons de sept Ahuit chambres: les conditions sont aussi a examiner.
Ce catichumenat amenerait une ddpense suppldmentaire
de 2oo piastres par an, c'est-a-dire que I'allocation serait
de 8oo piastres au lieu de 6oo. C'est beaucoup, mais permettez-moi de vous dire, Monseigneur, que c'est necessaire,
car sans cela les families ne seront pas chrdtiennes, les
enfants demeureront paiens et les hommes.le seront A
demi. Je ne sais si je me trompe, mais mon coeur me dit
que ce catichuminat sera plus ficond en fruits que celui
des hommes. Vous me direz peut-dtre : Mais la maitresse
capable d'enseigner le catdchisme ? - J'y ai pens6, mais
n'ai pas cru devoir prendre une risolution avant d'avoir
votre consentement pour la question picuniaire.
Grace A Dieu, nous n'avons aucune affaire entre cate&
chumAnes et paiens. Quand, par hasard, il y a des difficultds, au lieu de recourir au tribunal, je fais averti les
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lettres qui en sont trsi flatts et ont toujours'arrang les
choses pour le mieux.
Veuillez agreer, Monseigneur et trks honori confrere, etc.
Th. FESTA, pr. miss.
TCHIE-KIANG

Lettre de M. LouAT, prdtre de la Mission, A M. Boscxr,
visiteur a Shang-Haf.
Hou-tchou, is juillet soo3 .

Je suis bien fatigue B la fin de cette premiere solennite
passee ici dans notre chapelle, mais je suis si content que
je ne veux pas laisser passer l'occasion qui se presente
sans vous envoyer aussi quelques mots.
Lorsque nous ouvrons une chapelle, nous n'avons ordinairement que quelques catichumenes, et I'on sent I'isolement des premiers jours; mais, ici, en voyant le nombre
et la ferveur des chritiens, je me serais cru dans une vieille
chapelle en celebrant les offices de ce jour. Nous avons, en
effet, dans la ville de Hou-tchou, une quarantaine de
families de pauvres pecheurs qui vivent dans leurs barques.
Ces braves families qui sont tres ferventes devaient jusqu'i
ce jour passer le saint jour du dimanche dans leurs
barques on aller A notre eglise ý Chang-ling, a 35 kilometres. Elles allaient assez souvent a notre eglise et non
sans mirite, car au lieu du dimanche seulement ii fallait
compter le samedi et le lundi comme perdus: pour ces
pauvres gens, c'dtait un bien grand sacrifice, Aussi, lorsque
ces chritiens ont su que nous ouvrions une chapelle dans
la ville de Hou-tchou, its en ont eu une joie delirante. Vendredi a minuit, lorsque je suis arrive, plusieurs de leurs
barques etaient ddja la qui m'attendaient pour me recevoir
et m'aider a m'installer. Depuis lors, ils out pourvu a tout
ce dont j'ai besoin, faisant eux-memes la cuisine, Depuis
ier, its out une vingtaine de barques qui emourent notre

-4'9chapelle,et c'est un plaisir de voir la joie quianime tout ce
monde, surtout les enfants. Jusqu a ce'jour, ils n'avaient
pas eu une maison qu'ils puissent appeler leur chez nous;
noire chapelle a resolu la question: ils ont un piedA-terre.
Ce qu'il y a de plus beau, c'est que presque tous se sont
approchis des sacrements (une quarantaine). J'aime a croire
qu'ils feront de meme chaque dimanche, c'est ce que je
leur ai recommand6. Apres la messe, je leur ai fait un catdchisme qui sera continui tous les dimanches par moi ou
par les catdchistes; ensuite, le reste de la matinde a 0ti consacrd A 1'etude de la doctrine pour ceux qui ne savent pas
encore leurs quatre catichismes. J'ai fait ce petit reglement
pour la matinde, disant que le soir doit etre consacre au
repos; malgrd tout, j'entends encore des groupes qui tudient dans le parloir, et le salut de trois heures a &t6 donni
depuis longtemps.
Dimanche prochain, je vais ouvrir officiellement la chapelle de Nan-zing, oi les catechumenes nous viennent
chaque jour. Depuis que nous avons lA un catdchiste, les
catechumenes sont montes Avingt families. Si vous voulez
trouver cette ville sur la carte, prenez le canal qui va de
Hou-tchou a Shang-Hai, celui qui passe au sud de la ville,
suivez-le jusqu'a la limite du Kiang-nan et vous trouverez
(ici le caractbrechinois), c'est IA.
Veuillez me croire, etc.

C.-P. LOUAT.

PERSE
La mission armAnienna. d'Ispahan a t confid e la Congrigation
du cardinal pr6fet de la Propagande, du
dela Mission par u:n !=ttre
4 juillet

adressie i Mgr Lesn6, de la Congr6gation de la Mis-.
o192,

sion, delIguf apostolique en Perse, et ddej administrateur du diocse.
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Lettre de M. DEMUTH, prrtre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
Djoulfa-lspaham, 18 juiiid 1403.
MONSIEUR ET TaES HONORt PiRE,

Votre b'nddiction, s'il vous plait!
J'eusse tc certainement heureux de vous annoncer plus
t6t mon arrivee a Djoulfa-Ispahan, c'est le nom de ma
nouvelle residence; mais j'ai cru qu'il tdait mieux d'attendre
quelques jours, que les affaires concernant la cession des
biens de la Mission fussent heureusemen termindes entre
Ie Pere arminien, Pascal Ara Kelian et nous, et qu'alors il
nous fat permis de conclure A notre itablissement defi.
nitif.
J'ai done aujourd'hui la joie de vous annoncer, Monsieur
et tres honord Pere, que notre etablissement ici est un fait
accompli; ce qui a combl6 de joie les populations qui
nous entourent, catholiques et dissidentes.
Parti le 21 avril d'Ourmiah, j'ai pu atteindre ma nouvelle destination le 29 mai, apres m'&tre arrAti quelques
jours a Teheran, pour y c6librer la fete de 1Ascension et
aussi, je dois l'avouer, pour goster une derniere fois les
consolations de la vie de-famille en saint Vincent, consolation dont j'al!ais etre pri.e pendant de longs mois.
Les missionnaires qui, avant moi, oat eu A faire de
longues piregrinations en Perse, vous ont sans doute narrd
les piripities, parfois tres imouvantes, de leurs chevauchees
& travers un pays montagneux ou dans les sables de la
plaine. Aussi, pour ne pas revenir sur les m4mes details, je
n'aurais pas hdsitd a garder le silence sur mon voyage, si
un. certain, prpogres dans nos parages n'etait venu.apporter
4ne notable amelioration a nos moyens de locomotion.
Nos futurs ouvriers apostoliques y trouveront certainement
an encouragement.
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Tout ricemment encore, le missionnaire etait oblige de
parcourir a cheva! le trajet assez long d'Ourmiah A Ispahan. Pendant quinze ou seize jours environ, des quatre

heures du matin, il fallait etre en selle et y rester jusqu'A
hui heures du soir, auin di pouvuir fui'ii'r "i::2 fournaliere de t 1o I 120 kilomtres, sans autre repos que quelques
minutes d'arret toutes les 7 on 8 lieues, juste le temps

nicessaire pour ichanger nos montures harassdes contre
d'autres moins fatiguees. Moins fatigudes, dois-je dire, car ces
chemins sont sans cesse battus par les voyageurs ou les courriers postaux, et les deceptions ne sauraient y manquer, si
on se hercait du doux espoir de rencontrer des chevaux
assez valides et risistants pour braver impundment dans

leur course et les pierres de la montagne et les sables du
desert qui souvent dissimulent une orniere oiu vont tomber
le cheval et le cavalier.
SC'est pourquoi, dans ces dures chevauch6es, la fatigue
ne saurait etre attribude exclusivement A la longueur des
Atapes, mais aussi et surtout aux transes qu'on eprouve de
se sentir portn par une haridelle dont les friquentes et trop
profondes gdnuflexions vous font souvent mordre la poussitre. C'est dans ces conditions que j'effectuais la premiere
partie de mon voyage, jusqu'a quelques lieues de la capitale. Mais 1A, j'eus la consolation d'apprendre qu'un service de voitures venait d'etre etabli de Tihdran A Ispahan,
et qu'on m'autorisait a faire partie du groupe d'employis
charges de l'inaugurer.
En effet, le 23 mai, vers quatre heures du soir, apres
avoir salu6 et remercii nos chers confreres MM. Sontag et
Courandiere dont 1'aimable hospitaliti m'avait complatement remis de mes premieres fatigues, et aussi muni d'un
panier de provisions, attention charitable de nos chores
soeurs de Tehiran, je pris place dans la berline A c6ti de
quatre musulmans. Pendant deux jours et deux nuits nous
allames bon train, nous filicitant de 1'endurance des che-
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vaux et de la soliditi du vehicule, qui paraissait faire fi des
pans de rochers et des ornieres.
Un lger accident vint cependant nousrappeler que nous
n'en itions qu't un vovage d'essai_ (am'~

•_s d-eses-

dions le versant d'une montagne assez rapidement, nous
sentimes I'arriere de la voiture fair sous nos personnes;
puis un craquement se fit entendre. C'ataient les ressorts
qui s'etaient brisis et une roue qui avait ddsertd son essieu.
II n'en fallait pas davantage pour jeter le disarroi chez les
voyageurs et Pattelage. Un moment celui-ci a fait mine de
s'emballer, mais il fut bient6t maitrisd, grace au sang-froid
de notre conducteur, un gai Turcoman, qui, au milieu du
trouble gnderal, se met A rire en m'adressant ces paroles:
a Dis donc, Frangais, quelles solides betes que mes chevaux, hein Ils font rouler une voiture qui n'a plus de
roues!1
Les reparations les plus urgentes termindes, nous continuames notre route sans avoir a enregistrer d'autre incident qu'un ouragan de sable, pendant quatorze heures,
dans les deserts de Koum et de Cachan. Nous dtions heu-reux de nous en tirer a si bon marchd pour un essai. Aujourd'hui, le service postal a d'excellentes voitures et tout
le confortable voulu; les voyageurs ont la satisfaction de
faire ce trajet sans accident et en quatre jours seulement, au
lieu de la semaine entiere qu'il nous fallut pour atteindre
Ispahan.
Cest le samedi, veille de la Pentec6te, que je foulai pour
la premiere fois le sol d'Ispahan, laville aux cent minarets,
du milieu desquels se ditache le fameux minaret tremblant,
et une belle mosquee, autrefois dglise catholique latine.
Jadis, Ispahan, capitale des shahs, avait une nombreuse
colonie de catholiques portugais et plusieurs milliers de
chretiens catholiques on schismatiques de nationalitd andricaine. Au cours des persdcutions d'antan, Il'rment chritien a dd abandonner la ville. Les etrangers regagnerent
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Jeur patrie et les Arminiens se rdfugierent dans la plaine.
L'ancienne cathidrale a subi la transformation musulmane
-qu'on lui voit aujourd'hui.
*

. .1.-.o

.t

AS

f

.

..

l

dc.

-OV Tr
I. .& "

que notre conducteur nous invita A descendre, parce que 1l
-se limitait notre voyage en voiture. Certes, je ne me fis pas
prier; j'avais hAte de sortir de ces longues rues itroites et
poudreuses, bordies d'immenses tirelires, comme icrivait
ricemment quelqu'un, en faisant allusion aux maisons
persanes, et puis c'itaient nos nouvelles ouailles surtout
qu'il me tardait de voir.
- Je partis done a pied, charge de mes legers bagages, et
en quelques minutes j'ateignais le pont qui relie la ville la
plaine. Mais alors je crus river a la vue du paysage fderique
qui se deroulait sous mes regards : a Vraiment,on se croiralt
encore a Ourmiah! a pensai-je. A c6td du desert que je venais
de quitter c'etait assuriment un bien frappant contraste.
Quelle vegitation exubirante! Quel immense tapis de verdure, parsemi de nombreux bouquets de platanes et de
peupliers a l'ombre desquels se reposent de jolis villages
chritiens; champs de cireales, vignes innombrables, jardins, et tout cela abondamment arrosd par la grande
riviere de Zenderond qui s'en va serpentant jusqu'au fond
de l'horizon !! N'eat e6t P'absence, au sud, de la grande
nappe bleu sombre du lac d'Ourmiah, je me serais cru
fevenu i mon ancienne mission.
Et & 3 kilometres de mon poste d'observation, apparaissait Djoulfa, bourg de cinquante maisons armeniennes, entourd, lui aussi, de toute une fordt de platanes, de
saules et d'arbres fruitiers. C'tait done l• que Dieu no us
voulait; c'etait la notre nouveau champ Acultiver, notre
nouvelle arene.
Lorsque je .dbouchai dans la grande rue, qui coupe
Djoulfa en deux- parties, quelques paroles prononcees en
arminien me firent tourner la tete: Ichkhan : a Cest-un
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prince! * dit une voix. - a Mais non, ma bonne, repliqua
une autre voix, ja c'est un douanier; il vient de Tehdraa. *
C'est en ces termes que deux vieilles femmes se communiqualient leurs appriciations a mon sujet. Les rectifier appar-

tenait de droit a nos catholiques. En effet, j'entendis, tout
a coup, le joyeux son des cloches annoncant a la population que le missionnaire, si longtemps attendu, dtait enfin
arrive.
A mon entree dans notre nouvelle residence, vieux couvent delabri, ayant jadis abrite des Peres Dominicains, que
la persecution avait sans doute eloignds, je fus saisi d'une
si grande emotion que les mots pour la rendre me paraissent trop faibles.
Monsieur et tres honord Pere, je me trouvais alors en
face d'une foule de catholiques et d'Arminiens dissidents:
vieillards des deux sexes, jeunes hommes, enfants se pres.saient autour de moi et me baisaient les mains, genoux en
terre. Ils voulurent ainsi m'exprimer leur joie immediatement sans mime me permettre d'enlever la poussiere dont
j'tais couvert. Et les questions s'entre-croisaient: a D'oui
venez-vous ainsi? Etes-vous armenien ou franCais? Oi
avez-vous appris notre langue? Quand ouvrirez-vous
l'ecole?... a Quelle foil pensais-je, quel respect ils ont
pour le pretre !
Plusieurs annies de ministere a Ourmiah et dans ses
alentours m'ont convaincu que dans un pays de missions,
les premiers labeurs qui s'offrent au zele du missionnaire
ne sont pas ceux de la pridication et de 1'ecole. Avant de
se trouver en presence d'un auditoire si petit qu'il soit, ou
de pouvoir grouper quelques enfants autour d'un cat6chiste, que de peines ne faut-il pas se donner; que de precautions a prendre pour faire tomber une foule de prejuges
qui eloignent ceux qui en sont imbus, de '.eglise, de l'ecole
et de la personne meme du missionnaire !
II n'y a pas si longtemps que nos confreres entendaient
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une bouche protestante prononcer ces paroles : a N'approche
pas de ce pretre! enfant... n'en approche pas, c'est un mangeur de grenouilles. a Voil& que de misdrables grenouilles,
que d'ailleurs nous ne mangions pas, suffisaient a effaroucher un pauvre enfant, au moins pour quelque temps.
Obligation done d'etre sans cesse a epier la moindre
occasion pour etablir des rapports dont le fruit sera d'acquerir la sympathie de ces gens simples mais aussi quelquefois rudes. Le missionnaire une fois en possession de
cette sympathie peut sans crainte chanter victoire.
Or, je dois dire qu'i Djoulfa, nous avons la sympathie
de toute la population. Si je doutais encore apres la reception qui m'a.it faite et les visites que j'ai reques non seulement des catholiques mais de nombreux dissidents, et
parmi eux le maire, les prdtres et autres personnages marquants, certes, A I'heure actuelle, le doute ne me serait plus
permis, puisque les schismatiques, sachant que pour commencer notre icole, je n'avais pas de livres classiques, me
les ont offerts. Et pourtant ils ne peuvent ignorer que
j'aurai J~ une occasion de gagner des el6ves a leurs depens.
Mais ils sont contents. - Oui, Monsieur et tres honore
Pire, ici c'est au pretre catholique, au missionnaire que
tousviennent confier leurs peines. C'est lui qui est consulte
dans les affaires.
Pendant les jours qui suivirent mon arrivee, une bonne
partie de temps fut employee a rendre les visites. Or, en
passant dans les rues, c'etait i qui, chez les dissidents
comme chez les catholiques, me ferait entendre son salut:
SPNre, que l'aide de Dieu soit avec toi!i ou bien on me
disait: a Est-ce que tu viendras chez nous? Pourquoi
tardes-tu tant ?
Cette bienveillance me semblait si extraordinaire que
j'en exprimaimon dtonnement a un jeune homme : wPere,
dit-il, ici, tous les deux ou trois ans, nous imigrons aux
Indes, atin d'y ramasser un petit picule pour 'entretien de
28
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la famille. Or, li-bas, nous voyons des missionnaires et
leur devouement pour les ames. Comment alors ne nous
sentirions-nous pas portns vers eux? Soyez done assure que
nous serons heureux d'envoyer nos enfants a votre ecole.
Et comment a Djoulfa ignorerait-on les bienfaits de notre
mere la sainte Eglise a I'egard do tous les peoples, alors
que dans cette localite meme mille souvenirs le prechent
eloquemment a tous les passants. Ici, c'est un pan de mur
qui faisait autrefois partie d'un couvent de Peres Carmes;
la, c'est la porte d'un cloitre de Capucins; a c6te, dans un
enclos, une espece de colonne avec son stylobate et seschapiteaux sculptis, seuls restes d'une ancienne dglise de Peres
Jdsuites.
Mais un souvenir plus cher a nos coeurs, a la famille de
Saint-Vincent, c'est une petite maison dont s'est servi
M. Eugene Bore, notre superieur general, alors qu'il
etait encore laique, pour y faire, il y a quelque soixantedix ans, la classe aux enfants de Djoulfa.
Mon attention y fut atliree par un vieillard qui m'aborda
un jour par ces paroles : a Est-ce vrai, dit-il, que vous 6tes
decette grande famille de pretres dont Eugene Bore a edt
le chef. -

Oui! rdpondis-je.-

Eh bien! continua-t-il, j'ai

eti son eleve il y a de cela bien longtemps. Je le vois encore
assis a la persane, dans cette petite maison, et nous instruisant sur les vdrites de la religion. II parlait notre langue.
Comme, dans ce temps-li, nous n'avions pas de catichismes imprimes, il nous expliquait l'Evangile. Mais cet
homme, estimi des musulmans pour sa science, que n'a-t-il
pas eu a souffrir de la part de l'v4que schismatique, nomm6
Khatchatour!

Oh! oui, Monsieur et tres honord Pire, c'est assurement
de notre nouveau champ qu'on peut dire : Messis quidem
multa !... Car, tout prss, autour de mes 5oo maisons armeniennes de Djoulfa, il y a 45 villages chretiens, et dans
le voisinage d'Ispahan, a une simple journae de cheval,
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dans les plaines de Tchour-Mahal, Feridan, Boulvari,
Djapli, etc., etc., plus de 35 autres villages, ce qui fait un
total de 80 villages enfouis dans les tenebres de l'erreur,
presque completement abandonnes quant au spirituel,
sans predications, sans icoles et, de plus, bien souvent en
butte aux exactions de leurs chefs spirituels. Voila notre
mission, champ immense qui riclame nos soins.
Oh! quelle joie pour nous, lorsqu'a Paques, il nous sera
doand de prdcher une grande retraite a Djoulfa! Quelle
impression alors sur ces pauvres ames qui jamais n'ont
entendu un sermon!
Quand on se rappelle les missions d'Ourmiah oti le
missionnaire avait la consolation d'enregistrer de bonnes
conversions, comme le jour oh je vis une pauvre femme
se jeter, pendant le sermon, la face contre terre,. dans
l'dglise, devant tout le monde et crier : £ Pardon, mon
Dieu, pardon, je ne vous avais pas connu! a on encore
cette autre personne qui repondit A un de mes confreres
demandant du haut de la chaire un Ave Maria en compensation de ses travaux : a Non, Pere, cria-t-elle, pas un
Ave Maria, mais un rosaire tout entier nous r6citerons
pour toi!
Quand on se rappelle, dis-je, ces fruits des
retraites, que n'espirerait-on pas de Djoulfa et de ces normbreux villages?
Cependant, je ne saurais me faire illusion, nous aurons
bien de temps en temps quelques difficultes; mais loin de
nous en etonner, nous conclurons tout simplement que les
(euvres de Dieu sont toujours accompagnees de souffrances.
N'est-ce pas dans les 6pines que se trouvent les roses, et,
d'ailleurs, un soldat oserait-il reclamer les lauriers de la
victoire s'il n'a point voulu combattre et payer de sa personne sur les champs de bataille. C'est apr6s un calvaire
qu'on jouit de la gloire d'une resurrection.
Mais pour que nous obtenions des succ6s, il nous fau.lha
combler une grande lacune.
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Parmi ceux et celles qui vinrent m'exprimer leur joie de
la venue des missionnaires, ii me faut citer ces dix jeunes
filles de dix-sept ou dix-huit ans reprdsentant leurs soixantedix compagnes catholiques.
Je les vois encore, rev&tues de leurs grands voiles blancs,
selon la coutume armenienne, m'entourant et m'adressant
ces paroles: a Pere, nous sommes heureuses de te voir ici!
Mais pourquoi es-tu venu seul? Depuis six mois, on nous
disait que des Soeurs nous etaient enfin donnees, et of
sont-elles ces Soeurs? Nous, lilies, qui sommes six fois plus
nombreuses que les garcons, allons-nous done encore
rester sans &cole?- Mais, leur rdpondis-je, nous sommes
li, prets
vous ouvrir une ceole. - Impossible, Pere,
r6pliqu&rent-elles, tu n'as pas a ta disposition, meme une
maitresse d'ecole, et tu sais bien que toi-mdme tu ne peux
nous faire la classe !!!
Elles avaient raison, ces enfants. Aussi je me contentais
de les inviter a prendre patience. Car leur dire que reellement, comme pour les garcons, nous nous occuperions de
trouver les moyens de leur ouvrir une ecole, sans retard,
cet hiver mdme, eit 6ti prendre un engagement impossible
a tenir.
Sans doute, il est doux A un missionnaire d'entendre de;
ames lui avouer leurs bonnes dispositions et le supplier de
prendre soin d'elles. Certes, si tout ne ddpendait que de son
zele, ii n'hesiterait pas une minute a se devouer; mais, dans
maintes circonstances, la prudence lui ordonne de rester
inactif. Et c'est notre cas, a Djoulfa, pour les jeunes filles,
Monsieur et tres honors Pere.
,Nous avons ici plus de.cent jeunes filles catholiques de
neuf a dix-huit ans. Jamais elles n'ont connu une ecole
catholique, elles sont sans connaissance des principales
virites de la religion. Eh bien ! malgri leur d6sir de s'instruire et de garder intacte leur foi, il nous est absolument impossible, A nous missionnaires, de nous occuper
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d'elles, car les coutumes du pays, tres rigides, ne supporteraient pas qu'un prdtre fit la classe a des filles ou mdme
travaillat indirectement, de tres loin, A leur education. La
communauti catholique en dprouverait un p6nible etonnement qui, dans la suite, tournerait a scandale, et les chefs
dissidents, de concert avec les pauvres protestants, peutetre ne manqueraient pas une aussi bonne occasion de
ternir notre reputation. Aucun doute a ce sujet si on considere qu'ici, grAce A la rigidite des coutumes orientales, un
chef de famille parlant de son 6pouse, n'ose pas dire a ma
femme, ma compagne P, mais il ne la designe que par ces
mots: a notre famille, la maison, ou la fille d'un tel, la
mere de ces enfants z.

Et pourtant pouvons-nous supporter que ces malheureuses enfants frequentent les ecoies de 1'erreur ou bien
restent sans education religieuse, alors que plus tard, faute
de partis chez les catholiques, elles devront se marier dans
une famille heretique? Un moyen nous resterait: employer
des maitresses d'ecole catholiques. Ce:ie consolation meme
nous est enlevee. Deux jeunes filles catholiques anglaises
seules pourraient nous venir en aide, mais elles n'ont que
quatorze ans. Fussent-elles plus Agees, leurs parents ne le
permettraient pas; elles ne pourraient diriger seules une
troupe aussi nombreuse, ce qui exigerait notre intervention, et celle-ci est impossible, comme je l'ai dit plus haut.
Dans maintes families, mdme dissidentes, on m'a dit:
a Sans les Sceurs, vous ne pourrez rien faire! a Jen suis
convaincu, Monsieur et tres honord Pere; c'est pourquoi
devant la detresse de toutes ces pauvres families, de tou.
ces nombreux villages qui me supplient d'dtre leur portevoix, :e vous expose de mon mieux leur pressant besoin.
Tout a I'heure, je vous parlais de quatre-vingts villages,
notre champ a cultiver; or, dans ces localites, il y a plus de
trois mille jeunes filles. Mais sans sortir de Djoulfa, aux
portes de notre risidence, nous avons plus de quinze cents
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jeunes filles dissidentes, qui sont pretes, pour la majeure
partie, A quitter les ecoles schismatiques et protestantes.
Leurs parents m'ont dit souvent: * Nous ne voulons pas
des protestants, gens sans signe de croix, sans sacrement,
sans messe. * Quelle n'est pas noire emotion, chaque

dimanche, de voir defiler de nombreuses troupes de jeunes
filles, toutes couvertes de grands voiles blancs, qui les font
ressembler a des premieres communiantes, et qu'avec nos
Saeurs on pourrait facilement gagner.
Ayant dd faire une visite a l'evique schismatique, la
premiere question qu'il m'a posse a ete celle-ci : a Est-il
vrai que nos Sceurs arrivent ? a J'ai vu aussi le chef de la
Mission protestante qui m'a demande : a Quand nos Sceurs
viendront-elles ? a Toutes ces interrogations posies avec
anxiete m'ont convaincu que tous comprennent Iinfluence
viciorieuse que nous, catholiques, nous obtiendrons par la
presence des Sceurs. Oh! Monsieur et tres honore PNre,
pourrais-je dire qu'une association d'Enfants de Marie
restera sans produire un grand bien? Est-ce qu'une Fille
de la Charite, vue au chevet d'un malade, se depensant
pour lui, lui parlant avec douceur, n'impressionnera pas
ces gens simples? Bien au contraire, les conversions seront
nombreuses.
Actuellement, je suis seul ici, dans le platre et les
copeaux, en train d'amenager noire ecole, qui doit s'ouvrir ce i"' septembre prochain. Jai eu la joie de recevoir

de Mgr Lesnd un tIlegramme m'annongant qu'un confrere
est en route pour Djoulfa-Ispahan.
Comme notre chapelle est dedice a la sainte Vierge,
j'attends la .fte de I'Assomption pour donner mon pre-

mier sermon, ici, en langue armenienne. En ce jour de
grande solennite, notre petite chapelle revitira les couleurs champdtres. Car ici, nos Armeniens appellent la fete
de l'Assomption w fdte des raisins
Ce jour-li, en effet,
C.

chacun viendra a 1'eglise, avec une grande corbeille de rai-

-43

-

sins, offrir i Marie les primices de la vendange. Apr6s le
sermon, aura lieu la benediction de ces fruits.
VoilA, Monsieur et tr6s honore PNre, notre nouvelle mission, mission abondante, pleine d'espoir, si nous avons des
Sours.
J'ose vous dire que nous travaillerons ici de toutes nos
forces, avec devouement, et c'est pour rester toujours persdvirant dans ces risolutions que je sollicite humbleEmile DEMUTH, pr. miss.
ment, etc.

SYRIE
Lettre de M. CHINIARA, pritre de la Mission,
i M. ANGELI.
Beyrouth, 5 juin igo3.
MONSIEUR ET TRoE HONORA CONFRkRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Depuis quelque temps surtout,.le besoin de creer une
nouvelle ceuvre pour donner des missions autour de Beyrouth, se faisant de plus en plus sentir dans les villages
nombreux places dans les environs de cette ville, je me
suis offert pour cela. Jusqu'ici, on s'etait content6, dans
tous ces parages, des retraites prdchees tout au plus l'espace d'une dizaine de jours. Les missions etaient encore
inconnues dans ces deux ou trois dioceses qui viennent de
s'ouvrir devant le zele des enfants de Saint-Vincent. II y a
Apeine un an que nous avons commence ici les travaux

des missions suivant les traditions. Les mesures necessaires pour mettre cette oeuvre en pleine vigueur ont et6
prises. Les cinq ou six missions que nous avons donndes
comme essai ont ete tellement fructueuses, par la grice de
Dieu, que nous ne pouvons plus suffire aux demandes qui
nous viennent; tous les villages voisins reclament leur tour
ou leur part

a ce grand bienfait de Dieu.
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La dernitre mission surtout, que nous venons de clore
le jour de la Pentec6te, a eu un tel entrain et un effet tel,
que les schismatiques, et meme les druzes, ont voulu
assister, et en rang, a la messe et au salut du saint Sacrement. Nous avons fait ces solennites en plein air, car plus
de deux mille personnes y assistaient, et cela avec le plus
grand calme et la devotion la plus edifiante. Ces demonstrations pieuses sont utiles en face des protestants et des
indiffdrents qui essayent de porter atteinte a la foi et aux
moeurs de ces bonnes populations. Bient6t, selon le desir
de Mgr I'dveque du diocese, nous allons nous occuper des
retraites pastorales qui consolident on preparent les missions dans ce milieu qui commencait a perdre pour des
causes multiples. Vous voyez done, Monsieur et tres cher
confrere, que I'interet que M. le Superieur general et nos
superieurs locaux viennent de montrer a l'egard de cette
mission naissante n'a pas ete longtemps a recevoir sa recompense.

Pierre CHINIARA, pr. miss.

AFRIQUE
ABYSSINIE
M. Edouard Gruson, superieur de la mission d'Abyssinie, a &eril
d'Alitiena, a M. le directeur des Missions cithaliques (numero du
8 mai ito3) :

ABYSSINIE. -

LE SEMINAIRE INDIGENE A ALITIENA

Au centre, M. Edouard Gruson, missionnaire ]azariste, sup6rieur.

Quelques miettes pour I'Abyssinie! Si les bons lecteurs
des Missions catholiques savaient dans quelle situation je
me trouve ! II y a deux ans environ, les seminaristes d'Alitidna auraient iet chassis et disperses par la famine... Les
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amis de Dieu et des Ames ne Font pas voulu. Leurs offrandes
se sont dlevies A plus de 200oo francs. Elles nous ont permis de joindre les deux bouts sans trop souffrir de la faim.
J'ai deja remercid nos bienfaiteurs et je les remercie encore.
Aujourd'hui, c'est pour la construction du seminaire
d'Alitiena que je tends la main. Oh! nous ne voulons rien
de luxueux : un dorioir et un refectoire, voila tout.

Longtemps j'ai recule devant la depense. Quand nos
eleves sont revenus de chez eux, en octobre dernier, j'ai
compris que, bon grd mal gr6, nous devions leur bitir une
maison avant la saison des pluies. Leur triste logement
pourra rester debout jusqu'au mois de juin, mais pas davantage. Ou trouver I'argent?
Je me garderai d'indiquer a vos lcteurs si genereux
comment on r6soud cette question 6pineuse. Isle savent
mieux que personne et ne tarderont pas, je 1'esp6re, a nous
en donner une preuve nouvelle.
BAtir un siminaire, assurer la formation et le recrutement d'un bon clerge indigene, c'est I'ceuvre par excellence, il n'en est pas de plus agrdable a Dieu.

MADAGASCAR
(VICARIAT

FARAFANGANA -

SUD)

LA LEPROSERIE

Les Annales de la Propagationde la Foi, dans leur niumero du
mois de septembre igo3, publiaient ce qui suit:

C'est le 13 janvier 1896 qu'a ete fond6 le vicariat apostoliq:e de Madagascar-Sud. Cette partie de la grande ile,
evangelisee autrefois par saint Vincent de Paul, a ete confiee
A ses fits; Mgr Crouzet-en est le premier vicaire apostolique. II est aide par des Lazaristes, prdtres et freres coadjuteurs, et par des Filles de la Charite.
Dans un tres interessant rapport, I'evque nous fait.
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assister Ala fondation d'une oeuvre admirable : une colonie de lepreux.
Lettre de Mgr CRaozET, vicaire apostolique

de Madagascar-Sud.
Fort-Dauphin, so fivricr 1903.
ORIGINE DE LA FONDATION. -

HESITATION. -

PREMIER

iTABLISSEMENT

Vous desirez sur notre leproserie les details de nature A
vous interesser.
II m'est agreable de vous satisfaire.
L'idee premiere fut lancee par un personnage officiel,
non des moindres, lors d'un voyage dans le sud de la
grande ile. Quelques paroles prononcees au cours d'une
conversation familiere firent concevoir un projet, aussit6t
realise par l'administration civile : celui de recenser les
lepreux repandus dans cette province. Le resultat fut
effrayant. On acquit rapidement la conviction que ces

malheureux etaient legion : le chiffre accuse depassa deux
mille.
La decision d'isoler ces malades dangereux pour la sant
publique, de les reunir, de leur rendre la vie moins dure
et de les soigner fut prise aussit6t. Restait a trouver le
moyen.
Au mois d'octobre r90o, on me proposa de me charger
de la fondation de cette oeuvre colossale.
On reclamait une reponse a bref delai. Repondre n'etait
pas facile, en face de la responsabilite a assumer. J'essayai
des calculs, tous me ramenaient a la mime conclusion : les deiux premieres annees exigeaient la somme
de ioo ooo francs. Or, jamais je ne me suis trouve en presence d'une pareille fortune. A cette preoccupation s'en
joignait une autre : ou prendre le personnel?
Ma reponse fut done vague. En principe, j'6tais favo-
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rable et donnais mon assentiment, mais je devais consulter,
riHechir, prevoir.
Sur ces entrefaites, ladministrateur chef de la province,
M. Benevent, fit le voyage de Fort-Dauphin. J'eus 'honneur de le rencontrer. Notre entrevue fut decisive.
SL'ceuvre, me dit-il, est decidee : nous ne pouvons en
renvoyer I'etablissement A une epoque indetinie. Nous
vous le proposons. ,
Cetait precis. Que faire? reculer c'eit ete une defaite.
On etait pr&, on attendait ma reculade, c'est le mot, non
pour s'offrir, mais pour accepter sans discussion. Je vous
laisse a deviner qui s'appelle on. Hesiter davantage me
parut forfaiturc... A la garde de Dieu !... Je dis oui a tout.
Des les premiers jours, mon confrere de Farafangana,
M. Lasne, s'etait mis A ma disposition pour 1'execution de
tous les travaux, et, le 26 decembre, il prenait le bateau.
II ne s'embarqua pas seul. Deux de nos jeunes filles, coadjutrices des sceurs, partirent avec lui. Elles allaient consacrer au service des lepreux leur jeunesse et leurs forces.
francs, qui,
Je mis A la disposition de M. Lasne 2 ooo000
dans ma pensee et d'apres mes instructions, devaient suffire
pour douze mois.
On devait proceder avec lenteur, espacer les admissions
de malades, que sais-je encore...; mais les evenements ont
eu vite raison de ma lenteur. Nous n'6tions plus les maitres
de I'oeuvre. Elle nous gouverna, nous fit marcher Ason
grd.
M. LASNE SE MET A L'(EUVRE. -

ARRIVIE DES LEPREUX

DESCRIPTION DE LA COLONIE

Rentri chez lui avec ses douze billets de mille, M. Lasne,
de concert avec M. I'administrateur chef de la province,
s'empressa de trouver, ni trop loin, ni trop pr6s du centre
habite, un emplacement convenable. Son choix s'arrela
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i ua terrain ordulM distant de i kilometre environ de
notre residence, swr la rive droite du fleuve ou riviere qui
a nom Manambato, et dont les taux baignent les contours.
Les points elevis etaient tout desigmis pour les constructions, alors que les parties basses immergetsseraient transformees en rizieres et cultivees si possible; mais cela dans
l'avenir. Le present se montrait sous un autre aspect.
Ces mamelons echelonnes n'offraient aux regards qu'ua
immense fouillis de brousse, d'arbres rabougris ou tordus,
de lianes serpentantes et entrelacdes.
Une equipe d'ouvriers fut immediatement appliquee au
deblayage, au nivellement, au trace de routes et de sentiers. Une autre, non moins nombreuse, fut lancZe en
pleine fordt et chargee d'apporter les poutres, solives,
feuilles et materiaux divers pour l'edification des cases...
Tous ceux en etat de se servir tant soit pen proprement
d'une scie ou d'une hache furent decores du nom de charpentiers, et enfin, les habiles, les extra requrent mission
de dresser et d'ajuster. Un village s'eeva comme par
enchantement, et, le dominant, une case confortable destinee au personnel dirigeant.
Les maisons etaient a peine terminees qu'elles ouvraient
leurs portes. Les lepreux en prenaient possession, de sorte
que, le to mars igo1902, la leproserie exista officiellement
et effectivement.
Les lettres d6taillees que je recevais par-chaque courrier
me racontaient les progres de l'oeuvre, les esperances,
quelquefois les craintes et les fatigues, mais aussi la joie
qui soutenait les courages et les volonts.
Desireux de jouir en temoin du chemin parcouru, je me
mis en route, et, le 26 avril, je d6barquais a Farafangana.
Apres quelques heures consacrees a mes confreres, je pris,
accompagne de M. Lasne, la route qui conduit a la leproserie.
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A I-ARAFANGANA
E
DE MNADAGASCAR-SUD)

La 1dproserie desservie par les Filles de la Charit4 de Saint-Vincent-de-Paul.
En 19o3, nombre des lepreux, 3s5.

Cette oeuvre ne ressemble, par aucun cb6t, a toutes celles
que vcus connaissez ddea. Representez-vous de gracieux
vailons, des coteaux riants, des lacs et des dtangs,des vaches
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qui paissent, des taureaux qui bondissent et des bceufs qui
vous fixent de leurs gros yeux ronds et alanguis; puis le
soleil qui, de son pinceau, donne a tout une blanche
lumiere; enfin, sur les plateaux, un magnitique damier,
dont les carres noirs sont des maisons et les blancs de
superbes avenues, avec une population qui vient, qui se
dissemine sous les ombrages, ou se reunit par groupes,
et vous aurez une vue lointaine et embellie de notre
colonie. J'emploie le mot colonie a dessein, car il s'agit
essentiellement d'une colonie de l1preux et non d'un
h6pital.

Les lipreux, une soixantaine environ, se pressent autour
de nous, bonnes figures de gens plongds dans l'inconnu,
cherchant a deviner pourquoi on s'est occupd d'eux, vous
scrutant de leur regard defiant, se demandant si on leur
apporte la guerison ou si seulement on les prive de leur
liberte. Ah! c'est qu'il I'aime la libertd, le Malgache; rien
au monde ne remplace pour lui le grand air et i'independance.
Nous leur distribuons de belles couvertures blanches,
luxe inconnu, et quelques douceurs, qui sont acceptees et
croquees avec un plaisir enfaniin.
Tous, a l'exception des impotents, il n'en est pas encore,
pourvoient eux-mdmes aux besoins de leur existence. On
leur donne de 700oo 8oo grammes de riz par t&ee, un peu
de viande, remplacee de temps i autre par du poisson, qu'ils
preferent, et les voila heureux. Ils se reunissent p!usieurs
ensemble, font leur popote, la devorent et la noient ensuite
dans un ou deux grands verres d'eau. L'absence de vin
n'est pas une privation, ils n'en ont jamais use.
Nous exigeons de tous une extreme proprete, nous les
surveillons, nous tAchons de leur eviter ce qui pourrait
aggraver leur mal; le reste viendra plus tard.
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Je suis done reste un mois environ A examiner rceuvre,
i Petudier sur place, a jouir de son diveloppement quotidien.
APPEL A LA CHARI •.

-

VOYAGE EN EUROPE

LEON XIII

Un jour, cependant, apres de nombreux efforts, je me mis
froidement en face de moi-mdme, et je me dis: < Que sont
devenus les malheureux douze billets de mille que tu
croyais intarissables... une goutte d'eau la mer? Oh chercher, oiu prendre, ou trouver ?... Et le pauvre petit personnel, icrase de travail, soumis a une vie dure et penible,
combien de temps resistera-t-il a la. fatigue' Et les malades
qui affluent... faut-il leur dire: Allez, vous repasserez
plus tard?... ,
Quand je m'apercus que ma pauvre raison ne m'offrait
que des objections et pas de reponses, je pris le parti de la
secouer rudement... Je lui imposai silence, pendant qu'une
voix plus douce chantait a mon oreille qu'il y avait dans
les coeurs catholiques un fond de vitaliti et de devouemeot inepuisable; ces caeurs ne viendraient-ils pas a mon
aide pour faire triompher l'oeuvre de Jesus-Christ ?
Un incident coupa court a mes reflexions. Le petit
Joseph, aimable factotum de la mission, vint annoncer
qu'ua convoi de lepreux stationnait devant notre porte,
C'eait, en effet, un veritable convoi, et quel convoi, Seigneur! Une trentaine d'hommes, presque nus, ruisselant
de sueur, a l'aspect sauvage, entouraient dix infortunes
des deux sexes qu'ils avaient accompagnes ou portds.
* oila, me dis-je, la vraie reponse de la divine Providence. ,
M. Lasne, M. Fabia et moi, accompagnames ces i Ifortunes a la leproserie.
Sur ces entrefaites, des circonstances particulieres m'appelcrent en France. Je dCbarquai a Marseille le 25 juin,
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plus d6cidd que jamais a plaider en taveur de notre oeuvre
nouvelle.
Quand je fis mes premieres ddmarches, on me regarda
comme le monsieur qui tombe de la lune. J'obtins a peine
un leger succes d'indulgence; pour ne pas me dicourager,
cependant, on formula quelques promesses.
Entre temps, l'administration, qui n'avait pas oublie
ses engagements, me presentait un projet de convention,
elabor6 avec la plus grande precision, divis6 en paragraphes
et articles, qui n'etait entache que d'un defaut, celui de nous
offrir des conditions tres ondreuses, d'&tre peu pratique et,
par consdquent, sinon inacceptable, au moins tr6s discutable. Cela ne m'inquietait pas, car j'etais convaincu que
les modifications que je proposerais, etant justes et modestes, seraient acceptdes.
Nulle part je ne fus rebuti.
Partout, bon et excellent accueil; seulement tout cela
etait encore platonique.
Un jour, on m'annonqa une augmentation de personnel
qui me permettait de fonder, dans des limites modestes
encore, une maison de soeurs a Farafangana et, le lendemain, une ame charitable m'envoyait un secours qui,
durant quelques mois, me mettait a I'abri du besoin.
Donc, pas de ch6mage en perspective dans I'ceuvre du bon

Dieu!
Sur ces entrefaites, je m'embarquai a Marseille le 25 octobre 1902. Avant ou avec moi partirent egalement, A destination du vicariat apostolique du Sud et pour nos
diverses stations, quatre prdtres, un frere, quatre Filles de
la Cbariti de Saint-Vincent-de-Paul. J'emportais de mon

sejour en Europe un souvenir consolant et a jamais inoubliable. J'avais eu le bonheur, A Rome, de voir deux fois
le Souverain Pontife.

-

44- -

S. S. Leon XIII, avec cete affabiliti,

cette bonte de

pare et de pontife supreme qui donnait tant de prix A
sa parole, me fit le grand honneur de m'interroger en
public sur notre mission, sur les mceurs et coutumes des
indigenes, sur nos travaux et nos ceuvres, et, placant
ensuite sa main sur ma t6te, m'accorda sa benediction en
prononcant ces mots : , Je vous benis, je benis votre personnel, je benis vos lepreux et je fais pour vos succes des
voeux, auxquels s'associe le Sacre College ici present...
Allez... ) Et j'allai, riche de confiance et d'espoir.
LE PRESENT ET L'AVENIR

DE L'(EUVRE

Tout cela, quoique relativement recent, est du passe, et
d'autant plus passe qu'A Madagascar tout marche tres vite,
aussi bien le temps que les evenements.
Je vous dis plus haut que l'ouverture officielle et r6elle
de la leproserie remonte au to mars 1902: c'est d'hier;
je vous ai racont6 la marche de cette oeuvre jusqu'aujourd'hui, il me reste a vous parler de l'etat present. Je prends
lasituation au 25 janvier 1903, c'est-a-dire dix mois apres.

Mes lepreux sont exactement trois cent quinze. Pour
tout ce monde j'ai un missionnaire, trois Sceurs de Charite
et toujours mes deux jeunes filles, personnel tres insuftisant.
L'oeuvre comprend le c6te mat&riel et le c6te spirituel si
parfaitement d6termine par ces mots de saint Vincent de
Paul:

(

Soulager les corps pour gagner les

ames ,, deux

fins presque aussi difficiles a obtenir flune que l'autre.
II faudrait voir ces malheureux, une fois installds. Ils
eprouvert de l'etonnement a la vue de ces blancs, missionnaires et soeurs, qui les traitent avec douceur et bonte. Ils
regardent, ils rient, ils ne comprennent pas... Its comprendront plus tard.
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Mais entin, me direz-vous peut-dtre, combien recevezvous de lepreux? Je n'en sais rien. J'avais deja fixi un
chiffre, non pour fermer definitivement la porte aux nouveaux venus, mais pour nous donner le temps de respirer,
de preparer quelques locaux a I'avance, afin de n'4tre pas
toujours pousses, presses, haletants. Le jour meme, ce
chiffre dtait d6passe.
Nous sommes en face de la statistique officielle. Plus de
deux mille lepreux dans la province.
Et quelles sont nos ressources?
L'Administration coloniale nous a cdde gratuitement
1'emplacement, txactement 25 hectares de terrain, avec
l'assurance d'ajouter encore, s'il est n6cessaire. Elle nous a
gratifies de quelques betes a comes, une quarantaine, pour
fouler les rizieres, puis, d'apies les conditions ins&rees
dans un contrat soumis actuellement A la signature, elle
nous donnera, cette formalitd accomplie, 8Soo francs, non
pas annuellement, mais une fois verses; enfin, elle sacordera pour chaque malade une subvention de 6o francs par
an. Vous avez bien lu : 5 francs par mois, c'est-a-dire trois
sous plus un tiers desou par jour. Et c'est avec ces trois sous
et un tiers de sou par tete de malade que nous devons subvenir a tous frais et a toutes charges, loger, veiir, nourrir,
soigner, et notre personnel, et nos hospitalisis.

Je n'ai qu'une planche de salut, mais elle est solide.
celle-la, c'est ma contiance dans la Providence et dans ces
bonnes ames qui heureusement sont nombreuses, et qui
silencieusement, genereusement, viendront a mon aide.

AMERIQUE
MEXIQUE
Chihuahua, fevrier 19o3.

Chihuahua, ville de la Republique du Mexique, dans
laquelle on vient d'6tablir une nouvelle maison pour
l'ducation, est situee a i 600 kilometres de Mexico, vers
le 3o* degre de latitude nord, a 4t10 metres d'elevation
sur le niveau de la mer. Elle compte environ 5ooo habitants. C'est une assez jolie ville; quelques-uns de ses edifices sont elegamment construits, entre autres, la cathddrale
qui, avec ses deux tours elancies, s'apercoit de tous les
points de la ville.
L'Etat ou d6partement auquel appartient Chihuahua
porte aussi le nom de Chihuahua et confine au nord-est
avec les Etats-Unis. Sonatendue est de 227 5oo kilometres
carris, c'est-a-dire qu'il 6gale presque la moitie de la France.
Mais comme sa population n'est que de 365 ooo habitants,
ii rssulte qu'il y a un peu plus de t habitant par kilometre
carri, tandis que la France en compte 70. C'est le plus
vaste des vingt-sept Etats qui composent la Republique. II
renferme de grandes plaines oh I'on cultive les cereales et
d'autres graminees, et oi F'on eleve beaucoup de betail;
toutefois, sa principale richesse consiste dans les mines. II
y a trs peu d'industrie. Pour avoir une idee de son importance miniere, ilsuffit de savoir quedes to 125 mines qu'il
ya au Mexique et des 97 166 hectares qu'elles occupent, la
septitme partie appartient a i'Etat de Chihuahua. Ce sont
des mines d'or, d'argent, de cuivre et de plomb; cette

richesse miniere augmente tous les jours.
La population, en gendral, est de race blanche, euro-
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pdenne ou creole, bien que dans les montagnes habitent
plusieurs milliers d'Indiens de differentes tribus, dont les
unes sont encore sauvages et idolatres. Malheureusement,
il y a une grande disette de clerg6 et il n'y a pas beaucoup
d'espoir de remedier promptement a ce defaut. Le diocese
n'a que dix ans d'existence, et l'on peut dire que le seminaire est tout nouveau. Car, bien qu'il ait etC fonde par le
premier eveque, les classes etaient suspendues depuis trois
ou quatre ans. et les dleves envoyis dans d'autres dioceses
pour y faire leurs 6tudes, faute d'avoir un personnel qui
leur put donner ici l'instruction. Pour un territoire si etendu,
il n'y a que cinquante-q uatre pretres; encore, n'y en a-t-il que
quarante qui appartiennent au diocpse; les autres sont
des etrangers, qui ont des permissions temporaires et peuvent s'en aller quand ils voudront. Vu le peu de culture
religieuse, vu, surtout, les proportions qu'a prises le <clibdralisme » propag6 maintenant dans tout l'Etat, et aussi le
mepris ou est tomb6 le sacerdoce et qui va en augmentant, nous ne pouvons pas espdrer avoir beaucoup de vocations. Dieu veuille que nous tirions bon parti de celles
qui se presenteront.
Ce pays a iet a peu pr6s abandonnd.Eneffet, avant 1893,
il dipendait tout entier de Durango, aujourd'hui archevechn, et si le diocese de Durango est grand aujourd'hui,
que devait-il itre alors, surtout avant r85o, quand il comprenait aussi: tout ce diocese, une partie du diocese du
Saltillo, I'Arizona, le Nouveau-Mexique, une partie de la
Californie et, me semble-t-il, la Sonora, c'est-i-dire quand
il ~tait aussi etendu que deux ou trois fois la France. Les
iveques ne pouvaient le visiter; et gouverne par des cures,
dont les paroisses etaient plus itendues que deux ou trois
dioceses d'Europe, et qui n'avaient pas mime le temps suffisant pour administrer les sacrements les plus ndcessaires,
il ne pouvait qu'itre fort neglige. La discipline ecclesiastique ne pouvait pas s'y conserve-, et les pretres ne pou-
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vaient etredes saints, puisque l'on n'envoyait pas, dans ces
regions eloignies, les hommes les plus apostoliques, mais
presque uniquement ceux que I'onvoulait dprouver. Aussi la
tiche du clergi est-elle, ici, aussi et m8me plus difficile que
s'il s'agissait de convertir des paiens.
Jignore a peu pres les faits historiques du pays,
attendu que ses habitants ont dtd assez indolents pour n'en
pas prendre note. Je sais, seulement, que notre ville a
quelque celebrite, parce que c'est dans son .sein que les
Espagnols, en 1812, capturerent le Ptre de l'independance
mexicaine, le cure Hidalgo, avec ses compagnons, et qu'ils
les passrent par les armes.
Grace a Dieu, les PZ:es Jdsuites ont fonde une mission
chez les Indiens, dont j'ai parld precedemment. Ces PNres
apprennent maintenant la langue des Indiens, et ron
attend, de leur apostolat, des fruits pricieux pour la religion et la civilisation, car I'evangelisation de ces pauvres
gens ne pouvait tomber en de meilleures mains. Le gouvernement, quoiqu'il soit sans religion officiellement, voit
cette mission de tr6s bon ceil.
Apr6s tout ce que je vous ai exposd, vous ne serez pas surpris que je vous dise que les mceurs ici sont pen chretiennes. Aussi, afin de remedier ur peu Aces maux, nous avons
adjoint au seminaire un petit coll&ge commercial. De ce
collge, nous nous sommes reserve la direction et I'ducation des eleves ainsi que les classes de religion, et nous
avons abandonnd les autres classes a des professeurs laiques. Sur ces bases, nous ouvrirons, probablement aussi
l'an prochain, une 6cole primaire. Ce sont IA les uniques
moyens par lesquels on puisse faire quelque bien a la jeunesse, car, dans ce pays, il n'y a d'enthousiasme que pour
l'easeignement primaire et l'enseignern.ent commercial, et
I'on se soucie fort pen de 1'enseignement classique. Les
ecoles nous fourniront, pensons-nous, quelques bons eldments pour le seminaire.

B. ALVAREZ, C. M.

-448

-

AMERIQUE CENTRALE
COSTA-RICA
Lettre de M. A. BLESSING, missionnaire en Talamanca
de Costa-Rica, a M. DUPLAN, d Theux.
Sipurio, 22 juin 9go3.
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Vous m'avez demandi quelques ditails sur mes travaux

en Talamanca, soit dans les vastes territoires qui dependent
de la Mission, soit dans notre residence A Sipurio. C'est
avec plaisir que.je satisfais a votre desir.
Je dois consacrer de temps en temps mon activit6 aux diverses parties de la forit vierge, oi se trouvent les tribus
indiennes. Ces voyages sont interessants sous bien des rapports et, malgr6 les difficultes que j'y trouve, ils m'apportent
beaucoupde consolation. La description d'un de cesvoyages
vous en.donnera une idde juste.
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C'tait vers Paques que je faisais les preparatifs du d6part. Le frere Bruno devait rester i la maison pour vaquer
aux affaires, et a cause de I'absence du frere Pablo, qui se
trouvait malade a San-Jose, je fus oblige de chercher un
compagnon de voyage parmi les Indiens, pour me servir de
cuisinier. Le bon Dieu me I'envoya. J'avais expedid un
messager vers un Indien de ma connaissance; avant qu'il
fit arrive A sa maison, I'Indien, qui etait en voyage depuis
quelque temps et qui ignorait ma ddmarche, se prdsenta
lui-mrme &la Mission pour m'offrir ses services. a Escolastico, lui dis-je, c'est la volonti de Dieu que tu viennes.
Tu dois partir avec moi a San-Josd; mais il faut prendre
des detours, c'est-A-dire il faut voyager a travers des fordts,
des montagnes et les districts du Teliri et Chirop6. Nous
serons en chemin au moins pendant quatre semaines. n I1
fot un peu surpris et il fut surtout dpouvant6 du voyage
sur le territoire des Indiens du Teliri; car les Indiens
t Bribri x, auxquels appartient Escolastico, craignent les
Indiens du Teliri. C'est parce qu'ils savent peut-dtre que
ces derniers, il y a deux si6cles, massacrerent deux missionnaires avec une colonie espagnole dans le territoire qui
avoisine les sources du Codn. A la suite de ce massacre,
ils s'enfuirent dans les montagnes du Teliri. On les avait
perdus de vue,-lorsque, il y a trois ans, faisant un voyage
avec le frere Clement, je les rencontrai subitement.
Cidant a mes encouragements, mon guide consentit au
voyage, mais a la condition de pouvoir amener avec lui son
petit beau-fr6re. Je fixai le jour du depart au mercredi apres
Paques, et je demandai au cacique cinq portefaix.
Plein de confiance en Dieu, je partis, sachant bien qu'il
me fallait supporter de grandes fatigues. C'etaient de
lo0gues etapes sous un soleil brilant, pendant lesquelles it
nous fallait gravir continuellement des montagnes; ajoutez
a cela la necessiti de suivre le cours du fleuve et de sauter,
pendant des journees enti6res, d'une pierre a l'autre; de
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plus, nous devions tres souvent traverser le fleuve luimime, qui est tres rapide.
Je craignais que les Indiens du Teliri, que je n'avais pu
visiter de I'annee pass6e, ne s'enfuissent.en me voyant,
comme ils avaient fait la premiere fois; mais non, ils reconnurent le . Tata Padre x, le c Padre Augustino a et me
firent bon accueil. Chez d'autres tribus de Talamanca, it
n'en est pas toujours ainsi. Les femmes surtout opposent
parfois des difficults a l'exercice de mon ministere. Mais
quel agreable changement chez les Indiens du Teliri! A
ma premiere arrivee, je ne trouvai qu'un seul chretien, tous
les autres etaient paiens; la bigamie itait gendralement en
usage. Aujourd'hui, tous sont baptises, a l'exception de
deux, et la bigamie a disparu. La, je trouvai sans difficult6
de nouveaux portefaix, qui devaient m'accompagner a travers la foret vierge jusqu'au.territoire du Chirop6. Aucun
blanc, aucun missionnaire n'avait encore traverse cette
foret; on concluait seulement qu'il devait exister un chemin de communication entre le Teliri et Chirop6. Et les
Indiens du Chirop6, qui sont dej& un peu civilisis, cacherent.
ce chemin a Mgr 1'eveque lui-mime.
Les grandes pluies commenqaient; nos manteaux de
caoutchouc etaient impuissants A nous preserver; au bivouac, il nous etait presque impossible de faire la cuisine;
on se couchait, pour ainsi dire, dans la boue. Nous edmes
cependant un plaisir : nos portefaix reussirent A tuer un
singe hurleur, dont la viande, quoique un pea coriace, nous
fut agreable.
Nous avions perdu 1'espoir d'arriver en deux jours chez
les e Chiropoes ., parce que le chemin 6tait fort obstrue,
lorsque, a notre grande surprise, nous trouvAmes une route
nouvellement tracee. Je reconnus, a premiere vue, que
c'6tait I'ouvrage des Chiropoes, auxquels j'avais annonce mon arrivee. Aussit6t quatre hommes avaient commence a frayer un chemin de seize heures de marche
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Courage, disais-je a mes compagnons, nous avons la
partie gagnde! a Au troisieme jour, j'arrivai sain et sauf A
la cabane rdservie au missionnaire.
La nouvelle de mon arrivie se repandit avec la rapidit6
de l'iclair jusqu'aux cabanes les plus eloignees. Jeunes et
vieux, grands et petits, vinrent en toute bate. J'y ai passe
de beaux jours. La plupart des Indiens restaient aupres de
moi.
Trois fois par jour, on donnait un signal avec une
corne de vache et les gens accouraient A la chapelle, soit
pour la sainte messe, soit pour Ie sermon, le chapelet et
'instruction des enfants. Plusieurs se confessaient et communiaient. Je passai neuf jours avec eux. La separation fut
touchante. Les portefaix sont prsts; un signal, et tout le
monde accourt a la chapelle. Je leur donne en peu de mots
lesavis qu'ilsdoivent avoira cceur d'observer pendant l'armde
prochaine; puis, une priere pour tons, et surtout pour ceux
qui mourront dans Ie courant de cette annee. Apres cela,
tout le monde se reunit devant la chapelle, dont on ferme la
porte. ( Dieu immense, dans ton 4tre (Te Deum) retentit
de toutes parts. Un a Viva ., un dernier a Adios ib, separent le pere de ses enfants aimes.
Apres trois jours, je me trouvais avec mes compagnons
au milieu de nos chers confreres a San-Jose.
Quelle surprise pour mes pauvres Indiens d'y voir tant
d'hommes, tant de belles maisons, des tramways a vapeur
et electriques; tout cela les depassait; ils ne se lassaient
pas de regarder de tous c6tes et de prdter l'oreille a ce qu'ils
entendaient.
11 me fut impossible de me reposer A cause du grand
nombre d'affaires qu'il me fallut traiter, soit avec I'evechi,
soit avec le gouvernement. Les divers ministres s'interesserent beaucoup a mes oeuvres et me tdmoignerent une
grande bienveillance. Sur ma demande, ils me fournirent
unegrande quantite de remedes pour mes Indiens malades;
£

Y
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ils me concederent mime une subvention mensuelle pour
mon ecole, ainsi que tous les articles necessaires.
Le frere Pablo, qui itait guiri a San-Jose, m'accompagna a Sipurio.
Depuis longtemps, j'avais le dessein de fonder un internat. C'est le seul moyen de faire s'enraciner le christianisme chez les Indiens, qui sont disperses sur un vaste territoire et qui ne voient que rarement le missionnaire, et
encore pour peu de temps. Malgre l'insuffisance des secours,
j'avais commencd A ouvrir une ecole le 23 fevrier. A present, j'ai 32 il6ves, dont 6 sont internes. Plus tard, je pense
arriver au chiffre de 40 a 45 externes et de 12

a 15 internes.

J'ai demande au cacique de me confier les orphelins des
habitants des montagnes dloigndes. Les enfants me font
beaucoup de plaisir. Quelle joie, lorsqu'en rentrant j'en-

tends de loin un cantique en i'honneur du Sacre Ceur
ou de la sainte Vierge, chante par de petits sauvageons
qui ne frequentent mon ecole que depuis deux ou trois
mois.

Ils sont tr6s joyeux et n'aiment pas trop le silence; mais
je n'ai pas trouvd un caractere m6chant parmi eux. Les
internes suivent un reglement fixe. Ils se levent vers cinq
heures de leur lit, c'est-A-dire d'une bande de toile a voiles
etendue sur le plancher. Debout, pres de leur couchette,
ils font une courte priire; ensuite ils se lavent et vont a la
messe. Apres la messe, les uns preparent le frugal dejeuner
(cacao et platanos), les autres traient les vaches. De six
heures et demie jusqu'k neuf heures, divers travaux; l'un
d'eux prepare I' a almuergo v (deuxieme dejeuner). De dix
heures et demie jusqu'a deux heures, ils assistent a la classe,
apres laquelle ils vaquent a diverses occupations telles que :
coudre, blanchir le linge, ramasser du bois et chercher des
comestibles dans nos proprietes. Le diner a lieu a trois
heures et demie, apres lequel les eleves se livrent a des travaux agricoles. A six heures ils se baignent, disent le cha-
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pelet, repetent la lecon, s'exercent a chanter et font la
priere du soir.
Depuis mon retour, la pluie n'a pas cessd. C'est le temps
pendant lequel je peux prendre un peu de repos, regagner
les forces perdues et me preparer pour les autres grandes
courses evangiliques, dont huit encore me restent a faire
cene annee.
Dans le but d'attacher de plus en plus les Indiens a la
Mission, nous sommes obliges de developper nos plantations de ( platanos ; car c'est la le moyen de les gagner.
Le cacique m'a promis de batir une plus grande maison,
qui servira A la fois d'asile aux Indiens malades et de logement aux ouvriers d'Etat, qui viennent de loin pour accomplir les travaux du gouvernement.
Depuis six mois, j'ai remarque que les Indiens ont beaucoup d'attrait pour notre maison. Autrefois, ils ne venaient
que pour demander des aliments, des remedes, etc.; mais
maintenant beaucoup s'offrent pour travailler et pour nous
accompagner dans nos courses evangeliques. C'est un
grand changement, attendu que les Indiens craignent generalement lemissionnaire; ils le regardent comme un grand
personnage, qui a dans sa main la vie et la mort. Ces
jours-ci plusieurs Indiens vinrent pour demander des
remedes. Comme je les repris de leur usage superstitieux
en cas de maladie, en leur disant de recourir a leurs
isukias - (magiciens), ils me repondirent que j'ctais plus
grand et plus sage que tous leurs magiciens.
Une de mes principales occupations, dans ces derniers
temps, a etd d'apprendre les coutumes superstitieuses des
Indiens, atin de pouveir leur en montrer la faussetc.
Aug. BLESSING,

pr. miss.
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DEFUNTS

MISSIONNAIRES

Frere Von Hellrigl (Gustave,, clerc, dicedd a Quito

(Equateur), le 27 mai 1903; 23 ans d'age, 6 de vocation.
M. Varieras (Jean), pretre, dicedd a Dax (France), le
17 juin 19o3; 65, 43.
M. Ly (Philippe), pretre, decedi a Kiou-tou (Kien-tsang,
Kiang-si, Chine), le 28 juin 1903; 6o, 37.
M. Dame (Joseph), prdtre, d6cedd a Chieri (Italie), le
a8 juillet 19o3; 71, 25.
M. Tobar (Joseph), pritre, decedd A Limpias (Espagne),
le 8 aott 1903; 33, 7.
Frere Ugualde (Victorien), clerc, decid ai Madrid (Espagne), le 8 aout 1903; 2 , 5.
Fr&re Moermans (Jean), coadjuteur, ddcedd au Bresil en
aout 193 ; 68, 39.
M. Ertl (Francois-Xavier), pretre, dcedde a Vienne
(Autriche), le 15 aoit 1903; 58, 26.
M. Knoll (Joseph), pretre, deced6 ASchwarzach (Autriche), le 2 septembre 1903; 59, 21.
NOS CHERES S(EURS
Josephine Tesci, decedee A la Maison Saint-Joseph de Gru-

gliasco, Italie; 74 ans d'age, 51 de vocation.
Marie Roussel, Orphelinat de Mustapha, Algirie; 78, 55.
Angele Meaudre, Maison de Charitd paroisse Saint-Jacquesbaint-Christophe, a Paris; 28, 4.
Louise Galy, Maison de Charite du Coteau, France; 26, 3.
Pauline Faligant, Maison St-Vincent de I'Hay, France; 84, 62.
Josephine Gayot, H6tel-Dieu de Tourcoing, France; 3i, 5.
Madeleine Germain, H6tel-Dieu de Tourcoing, France; 77, 57.
Marie Salvat, H6tel-Dieu de Pdronne, France; 65, 44.
Ellen Cliffort, H6pital St-Paul, a Dallas, Etats-Unis; 33, 13.
Henriete Lagniez, H6pital General de Cambrai; 30, 6.
Maria Fontani, Maison Centrale de Sienne, Italie; 64, 39.
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Frangoise Dongados, H6pital general de Saint-Germain-enLaye, France; 86, 6%.
Agnes Howard, H6pital Saint-Louis, Etats-Unis; 26, 2.
Marie Grenier, Maison de Chariti d'Annappes, France; 59, 36.
Paula Bernabeu. H6pital Saint-Lazare, a la Havane; 73, 52.
Fulgencia Melendez, College de Teran, Espagne; 29, 12.
Bernarda Legon, Maison de Charite de Valdemore, Espagne;
61, 37.
Catherine Aberlen, H6pital general de Castres; 89, 68.
Angelina Duraffour, Maison de Charite de Montolieu; Si, 32.
Catherine Grezoux, Mais. de Charite St-Jean, a Troyes; 69, 39.
Anne Plancher, H6pital de Billens, France; 69, 46.

Jeanne Laskowicka, H6pital Saint-Louis de Cracovie, Pologne;
82, 62.

Krescentia Marx, Maison centrale de Gratz, Autriche; 43, io.
Marie Mainard, H6pital general d'Angers, France; 71, 53.
Marie Cambernon, Hospice de Bellime, France; 62, 40.
Marie Le Coultre, Maison de Charite, paroisse Saint-Denis du
Saint-Sacrement, k Paris; 32, 10.
Marie Durastel, Maison de Charite, paroisse Saint-Severin, a
Paris; 47, 22.

Marcelle Kawalerowiez, Maison centrale de Cracovie, 38, i3.
Elisabeth Strzalka, H6pital de Saint-Polten, Autriche, 39, 12.
Julienne Bruchmann, Prison de Vigaun, Autriche; 56, 17HeroDine Epagneul, H6pital de Ferentino, Italie; 65, 42.
Marguerite Bioletti, H6pital militaire d'Anc6ne, Italie; 65, 37.
Anne Halkbrenner, Maison centrale de Gratz; 27, 9.
Aglai Ma-tineau, H6pital Monney de Chatel-St-Denis; 61,40.
Stephanie Muriset, Orphelinat de Menilmontant,a Paris; 69, 40.
Louise de Morel, Maison de Charite de Zeitenlik, Turquie
d'Europe ; 82, 53.
Maria Garcia, Asile St-Jean de Dieu, a Malaga, Espagne; 38, iI.
Francoise Kastelic, H6pital de Haposvar, Autriche; 20, 4Marie Laconea, Maison centrale de Naples; 62, 3o.
Carmela Scordo, Orphelinat Montecalvario, a Naples; 25, 5.
Maria Amonda, College de 'Immaculee-Conception, a Manille
63, 39.
Enriqueta de Olalde, H6pital militaire de Carabanchel, Espagne;
47, 18.

Marie Glusic, Maisen centrale de Gratz; 28, 8.
Albertine Tillard, Maison de Charite de Montolieu; 31, 8.
Anne Brogselin, Maison de Cbarite d'Egletons; 66, 47.
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Marie Astruc, Maison de Charite de Palaiseau, France; 59, 41.
Anne Kokeis, Maison centrale de Gratz; 21, 7 mois.
Marie Leclerc, Maison de Charite de Boisguillaume; 27, 5.
Maria Rubio, Asile Gaditano de Cadix, Espagne; 59, 3o.
Marie de Piedoue, Maison principale, a Paris; 3o, 8.
Marie Mingasson, Maison Saint-Vincent de l'Hay; 62, 3o.
Julia Sullivan, Asile des Enfants-Trouv6s de Chicago, ElatsUnis; 62, 42.

Marie Auge, Maison des Forges d'Alais, France; 5 , 3o.
Adelaide Pompei, Institut d'Anc6ne, Italie; 38, 18.
Angela Morgigno, Maison centrale de Naples; 49, •1.
Michela Soricelli, Orphelinat de 1'Ostuni, Italie; 34, 13.
Elisabeth Flanagan, Orphelinat Saint-Vincent de Washington,
Etats-Unis; 52, 25.

Geralda Samilpa, Orphelinat Ste-Rose de Lima, Pdrou; 78, 57.
Marie Declerck, Orphelinat de Louvain, Belgiqve; 67, 34.
Madeleine Pannegeon, Maison de Charitd de Montolieu; 29, 6.
Marie Secthaler, Asile St-Antoine de Vienne, Autriche; 29, 1.
Lucie Persico, Maison centrale de Turin; 27, 4.
Marie Doneau, Maison de Charite de St-Brieuc, France; 72, Sr.
Climence Lenoel, Maison principale, a Paris; 77, 5o.
Anne Cardaire, Hospice de la Grave, A Toulouse; 85, 43.
Emiliana Perez, H6pital de Badajoz, Espagne; 29, 6.
Marie Segalas, Misericorde de Tarbes, France; 66, 43.
Antoinette Grollier, Maison de Charite de Saint-Joseph Parmentier, a Paris; 35, 7.
Caroline Hrdek, Orphelinat de Nagy-Feteny, Autriche; 32, 8.
Marie Matzer, H6pital gdneral de Laibach, Autriche; 34, 9.
Catherine Jalibert, Hospice de Belmont; 49, 25.
Jeanne Ziadd, Misericorde d'Alexandrie, Egypte; 44, 17-

Ursula Rosich, Maison Saint-Nicolas de Valdemore, Espagne;
36, 14.

Juliana Sanz, H6pital de Blanca, Espagne; 54, 35.
Marie Lamarque, Asile de Santander, Espagne; 84, 6o.
Louise Cordiviola, Misericorde de Milan, Italie; 67, 4 0.
Therese Bottini, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie;
27, 3.

Motburga Rosenlcchner, Schwarzach, Autriche; 3t, 5.
Jeanne Gaillard, Maison de Charite de Montolieu; 39, 17.
Catherine Holmes, H6pital de Washington, Etaws-Unis; 3 , 3.
Marie Suel, Hospice Galignani de Corbeil, France; 38, i3.

Marie Pyet, H6pital de Los Angdels, Chili; 67, 36.

-

457 -

Marie Dechenaud, H6pital de Montlugon, France; 3o, 4Marie CabapwsJa pital Sainte-Anne de Lima, Perou; 56, 29.
Marie Granet, Maison centrale de Turin; 86, 68.
Marie Lamartinie. Maison centrale de Naples; 72, 5t.
Marie Filipic, H6pital Saint-Roch de Budapest, Hongrie; 27, 2.
Marie Grangd. Maison de Charitd de Montoiieu; 65, 38.
Antoinette Bourg, Maison de Charitd de Saint-Nicolas-du-Chardonner, a Paris; 48, 27.
Jeanne Gagnaire, Maison centrale de Buenos-Ayres; 72, 48.
Josephine Hoffmann, H6pital des Enfants, a Vienne, Autriche;
24, i.

Virginie Colombet, Hospice de Thiers, France; 42, 19.
Efigenia Varquez, Hdpital de Valladolid, Espagne; 21, 3.
Josefa de Urcudun, H6pital de San-Sebastien, Espagne; 28, 5.
Philomena de Souza Telles, Maison centrale de Rio de Janeiro;
53, 30.
Antoinette Pechaud, H6pital gindral de Riom, France; 76, 53,
Jeanne Defrance, Maison de Charite Saint-Philippe du Roule, a
Paris; 78, 56.
Edwigis Salas, Hospice des Enfants-Trouves d'Albacete, Espagne;
48, 18.
Dacia Herrero, Maison centrale de Madrid; 42, z1.
Therese Chmielewska, Maison centrale de Varsovie; 76, 56.
Therese Kern, Hospice des Afines de Feldhof. Autriche; 22, 2.
Maria de Echrntea, Hospice des Enfants-Trouves de Palma de
Mallorca, Espagne; 28, 3.
Marie Peyrard, Maison de la Verrerie du Bourget, France; 70,46.
Anna Backer, H6pital Notre-Dame-de-Bon-Secours de Rio,
bresil; 36, 18.
Marie Bocher, Maison de Chariti Saint-HonorS, a Amiens,
France; 26, 5.
Claire Lefevre, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, a Valparaiso, Chili;
32, 11.

Virginie Davril, Orphelinat de Montecalvario, i Naples; 66, 36.
Pascuala Izquierdo, Maison de Charite de Valdemore, Espagne;
44 24.

Emilia Marca, Maison centrale de Madrid; 43, r7.
Suzanne Wurtz, Orphelinat Sainte-Marie de Norfolk, EtatsUnis; 81, 63.
Anne Gibbs. tl6pital de Los Angeles, Etats-Unis; 67, 46..
Marie Guyader, Misericorde de Narbonne, France; 33, io.
Grtrude Aifaro, H6pital ophtalmique de Madrid; 43, 20.
3o
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
212. -

CINQUIEME LETTRE D'UN BIBLIOTIECAIRE
Paris, rue de Stvres, 95, ce iS septembre 19o3.

Apras vous avoir mis sous les yeux, la liste des livres compos6s
par des pretres de la Mission, je voudrais, Monsieur et cher collegue,
pour rdpondre i un autre de nos communs desirs, dresser un tableau
de ce qui a det ecrit sur le fondateur de la Congregation, saint Vincent de Paul, soit au point de vue historique, soit au point de vue
de l'edificationet indiquer ensuite ce qui a dtd public sur ses ceuvres,
notamment sur les deux communautes crd6es par lui, les Pretres de
la Mission et les Filles de la Charite.
Ces indications de livres sont arides, mais elles peuvent servir de
point de depart a des etudes interessantes. On y trouvera, par exemple,
des renseignements pour une comparaison i faire entre les diverses
biographies les plus importantes du Saint, ou encore sur les diverses
editions d'une de ces biographies: on aura de meme des r6ferences
pour une autre dtude sur l'iconographie du Saint, etc., etc.
Dans la presente liste, sont mentionnes, quel qu'en soit I'auteur,
- qu'il appartienne a la Congregation de la Mission ou non, les ouvrages qui intiressent les oeuvres, et notamment la double
famille religieuse de Ssain-tVincent-de-PauL Nous mentionnerona
d'abord sur la Congregation de la Mission ce qui concerne les Personnes (biographies, etc.), et ensuite ce qui concerne les Etablisse&
ments. Puis, nous donnerons une liste semblable pour ce qui
regarde la Compagnie des Filles de la Charite.
- Nous commenfons par ce qui regarde le fondateur de l'une et
I'autre communaute, saint Vincent de Paul.
I. -

Saint Vincent de Paul
BIOGRAPHIES

I. -

Vies en francais.

Abelly : La Vie du vdnerable serviteur de Dieu, Vincent de Paul,
divisee en trois livres. (Paris, Lambert, 1664, in-4), ,
711.
- Id., divisde en deux livres (ddit. abr6gee), 2a ddit. (Paris, 1668,
in-8), 721. - Id., 3* 6dit. (Paris, 1684, in-8), 721 a.
- Autres editions : (1698), Paris, in-4. - (1823), Paris, Lebel,
5 vol. in-i2. - (1825), 5 vol. in-12. - (1832), 2* 6dit., Paris,
Mequignon, 5 vol. in-i2. Avertissement de l'editeur signe N. D.
- (1835), Clermont-Ferrand, Thibaud, 6 vol. in-12,770.- ( 836),
Lyon, Perisse, 3 tomes in-8. Edition augmentde de morceaux
tirds.de diffirents auteurs; preface sigade de l'abb6 Dassance; no-
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tice sur Abelly signae N. D. - (1839), avec notice sur lea ouvres
du saint et vie de M. Almeras. Paris, Deb&court, a vol. in-8. (1843), Paris, ibid., 2 in-8; et Rodez. - (1854), ddit. augmen-

t6 d'un chapitre inedit; Paris, Poussielgue, 2 vol. in-8, 734 .(1865), Paris, Poussielgue, 2 vol. in-r8. - (1881), revue et abregte par Jules Chevalier, C. M.; Paris, Gaume, a vol. in-S8; 749.(189 t), annotie par A. Milon, C. M.; Paris, Dumoulin, 3 vol. in-8,
711.

Abrtge de la vie et des vertus, etc. - Voy. Noiret.
Abrige de Ia vie de S. Vincent de Paul (Paris, Berton, 1781, in-18
de 35o p.).
Anecdotes historiques, instructives et morales sur un bienfaiteur de
I'humaniei. (S. V. de P.) Paris, Duchesne, 1867, in-8.
Angeli (A.), missionnaire apostolique : Vie populaire de S. Vincent
de Paul (Paris, S. Paul, 1885, in-ia). 736.-Vie admirable... illus tree (Abbeville, Paillart, 1894, in-z1), 750; (in-3e), 802.
. (L-L.): Vie (Paris, Basset, 1843, in-tz).
B. (J.-D.) : S. V. de P., curd de Chhtillon-les-Dombes (Lyon
Rusand, 1856, in-8).
Bailly (1'abb) : S. V., oula Providence des petits eanants abandonads (Amiens).

Barbey d'Aurevilly: Voy. Les Philosophes et les

icrivains religieux

(Paris, Lemerre, 1899, in-2i).
B6gart (I'abb) : Vie (Paris, Herissant, 1787, 2 vol. in-'z), 787.
Berbiguier : Vie populaire de S. V. de P. (Paris, rue Furstenberg, 6;
in-12),785 a.
Boissy d'Anglas (le comte de): Notice sur S.V. de P. (1823, in- 4 ).
Bougaud : Hist. do S. V. de P. (Paris, Poussielgue, 1889), 738; -

2* edit. (1891), 75io.

-

Critique de labb6 Maynard (Poitiers,

1889), 739.
Broglie (Emm. de) : S.V. de P. (Paris, Lecoffre, 1897), 75i.
B•isaut (Alph.): Esquisses poitiq. (Paris, Hivert; et chez rauteur,
i Saint-Esprit, Landes, x85i), 718; - (:853), 786.
8
Bussiire (Thdod. de) : Hist. de S. V. de P. (Plancy, x85o; vol. in- ),
. 74o; - ( 186 1, vol. in-18).
Bassy (de) : Hist. de S. V. de P. (Limoges, 1879 et 188o, in- 4 ), 701 d.
Capefigue : Vie de S. V. de P.; ouvrage qui a remporte le premier
priz "de fondation royale i la Socidte catholique des bons livres
pour 1826 (Paris, 1827), 715; -(Paris, 1840; Paris, i865), 789. Trad. en italien, par Galvani (Florence, 1846), et par Festa
(Naples, L857), 790 .
Challaniel: (Paris, Vrayet de Surcy, 1841, 1853 et i860; in-8, illust tri), 773.
Collet (P.), C. M. : Vie de S. V. de P. (Nancy, Lescure, £748, 2 vol.
dit. retouchee (Paris, Demonville, 1818, 4 vol.
Sin- 4 ), 5 , 702; in-8), 7.9-
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Fdit. abrtgde. In-2a. (i762), Avignon. - (1764), Paris, 394,
(i8o4), Paris, 775. - (1816), Paris. - (1818), Paris. 774.(18!9), Paris, 776.- (1820), Avignon. - (1822), Paris. - (1823),
Louvain.- ( 825), Lyon. - (1826), Paris. - (1828, 1832, i85o,
x859, i86o, 1864), Lille, 790 c.- (1829), Pari, 782. - (1832),
Tours. - (1838), Bruxelles, 2 vol. in-S. - (1844, 185i, i853,
1858, 186o, t86z, 1864), Tours, Mane, 777- - (1847), Lille.-(1849, i851, 1854, 1858, 1860, i863), I.imoges, Bartou.
- Id. Traductions, en espagnol, par Camin, C. M. (Madrid, 1849),
720; - en italien (Naples 1854, in-8), 54, 74X a (Turin, 1856,
in-8), 121.
Debout (L'abbe H.) : Vie populaire (Paris, rue Francois I er , 8;
1889), 791.
Dechamps (Le P.): La Grande Pensde de S. V. et la plus belle de ses
S. V. de P. et les mis6ceuvres (Lidge, 1849, in-8, broch.). rables (Castermann, 1864, in-i8), 791 c.
Deguerry : Vie, in-4, 705.
Drohojowska : Vie (Paris, 1857).
Dupanloup (Mgr) : S. V. de P. et ses oeuvres (Paris, Dillet, 1863,
in-iq, brochure).
Dupin (Jean) : Vie (en vers frang.), copie ms., 794 .. (Bibl. de 'Arsenal, I16o6, B. L.; et Bibl. nation.,in-24. Petit livret reli6 a la fin
d'un volume cote : Reserve des imprimes, H, 2217.)
Durand (Marie): Vie(Paris, 1868, in-18), 777 c.
Ezerviile (L'abbd F.-J. d') : Vie (Lille).
F... : Vie (1865, 1866, 1874, 1878). Limoges, Ardant.
Gautier (Mine) : Poeme en trois chants (Paris, 1833, in-12), 778.
Godescard : Vie (Troycs, 1829, in-i8).
Gossin : S. Vinc. peint par ses &rits (Paris, 1834, in-8), 754Guenard (Mme) : S. V., ap6tre des aftliges (Paris, i8181 4 vol. in-ia ),
793.
Halm-Halm (Ctesse de) : Portraits (Paris, 1862), 794Henry (P.-A.), le m6me que Capefigue (Paris, 1827).
Jeannin (J.-B.) : Vie (Paris, Bloud, 1899; in-8), 742 c.
LabouJerie (Jean) : Notice (Paris, 1827, in-8).
La Kocneioucauld (Ctesse de) : Histoire (Nantes, 1889, in-t2), 792.
Lebon (Hubert) : Vie (Mame, 1846, 1853, 1857, 186o, 1865, in-i8).
Lemaire : Vie (Paris, 1823, in-lt;), 800.
Loth (A.) : S. V. ct sa mission sociale (Paris, 188o, in-4, ill.), 701.
M... (J.-b.) : Biographie ( Paris, 1846, in-fol.).
M. M. : Lettre au sujet de S. V. de P. (in-4), Biblioth. nat., Hist. de
Fr., Ln, 27.
Magescas : otice (Dax, 1864, in-8), 717.
Maitrias (L'abbe Adrien), chanoine de Moulins: Hist. (Moulins, 1847
et i851, in-8), 744.
Malo (Ch.) : L'(Euvre de S. V. de P. (1847, i85o, 1854, i86o, z863,
5e &dit.,Tours, in-s2), 780.
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Massieri: Trad. en ital. de la Vie par Nisard (Milan, 1845, in-12).
Maynard : Saint Vine. de P., sa vie, son temps (Paris, r.6o, 4 vol,
in-8), 746; - (Paris, 1874, 4 vol. in-at), 757.
- Vie de S. V. de P. (Paris, 186t, 2e edit., in-12), 758. - Trad.
en ital. (Bologna, 1877, in-i8); - en latin, par Mgr Bray (Pekin,
1887); - en polonais, par F.-X. Gaw ronski (C'acovie, 1876, in- 1),
759.
- Voy. aussi Maximes, Vertus.
- Mgr Bougaud,apologiste et hist. (Poitiers, 1889, in-8), 739.
Membre de la conference de S.-Vinc.-de-P. (Un) : Vie (i85o, i851,
1861, Paris, in-s8), 799Mire (Mme), Ctesse de Guinard : Voy. Guinard.
Morel (Jean) : Vie (Tours, t891, in-8), 728. - Trad. en anglais par
Randolph, C. M., 761.
: Vie (Rouen, 1856 et r86o, in-12).
Muller (Rein)
Mullois (L'abbd) : Vie (Paris, Josse, 1859, in-18).
Naylies (de), ancien magistrat : Abrig6 de la vie et des.vertus de
S. V. de P., avec le bref de sa beatification, suivi d'une notice sur
rancien et le nouveau St-Lazare, sur le retablissement des Filles
de la Charite en 18oo, etc. (Paris, Piltan, i83o, 2* edit,ibid., in-it),
762.
8
Nisard (Theodore) : Vie (Paris,. 1844, in- ).- Trad. en ital. (Milan
1845).
Noiret (Gilbert), C. M. :.Abregd, etc. (Paris, Simon, s. d.), 781; (Paris, Barois, 1729). 781 a;- (Paris, Barois, 1753, 30 edit., in-i2),
781 b.- Voy. Lelong: Bibl. histor.de la France.- Trad. en polonais (Varsovie, 1729).
Orsini (L'abbe): Hist. de S. V. de P. (Paris, 1842,in-t1), 763; (Paris, i852, in-4 illustr.,), 307. - Trad. en allemand.
Pricis historiq. (Paris, Gauthier, i83o, in-I2).
Publicat. chret. :S. V. de P. (Bordeaux, de Moulins, i85o, in-i8).
Reboul-Berville CC.-A. de), juge de paix du canton de Nanterre: Vie
(Paris, 1827, in-)2), 795. - Trad. en ital. par Carta (Milan, 1843);
- par Galvani. (Florence, 1846).
Saint-Waast (Mile de) : Vie (Paris, Berton, 1781, in-s2).
Simonnin (M.-J.) : S. V. peint par ses actions (Paris, i83o, in-8).
Souvenir de S. V. de P., Histoire, etc. (Chauny, 1867, in-t6).
Tartiire (H ) : Le Plutarque frangais : S. V. de P. (Annuaire des
Landes, I875).
T. B.: Petit Manuel de la charite de S. V. de P., etc. (Le Mans, Gallienne, 1845, in-24).
Thibault (Labbi) : L'Ange et le martyr de la charit :S. V. de P.
' (Paris, 1874, in-i2), 80o.
Veuillot (Louis): iude sur S. V.deP. (Paris, Lanier, 1854,in-iS).
Villenave : Vie (Exr. de 1'Encyclopedie des gens du monde (Paris,
' Duverger, 1843).
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A nonymes.
Fete de S. V. de P. et Notice (Paris, Chassaignon, z843, in-is).
Hist. de S. V. de P. (Paris, Locard, r858, in-s8).
de S. V. de P. (Dax, Herbet, 1855, in-8).
- abrdgec, etc. (Paris, Delarue, 1826 et 1827, in-i8).
Vie de S. V. de P. (Orange, Bouchony, 18x8, in-ia).
(Lille, Lefort, 827, in-3a').
(Paris, bur. dela Propag. des bonsliv., 1835, in-16).
(Paris, Debecourt, s836, in-32).
( Limoges, Ardant, 186o et i86x. in-18).
(Toulouse, chez I'aum6nierde l'h6p., 186r, in-32).

En allenand.
Schulz (George-Ad.): Trad. d'Acami (Vienne, Larcher, 1710).
Sambuga (Jos.-Ant.) : Vie abregee (Manheim, 1783, et Munich
1828, in-8).
Galura (Bernard) : Vie (Augsbourg, 1807, a vol. in-8).
Muller (J.-N.) : Trad. de Reboul-Berville (Rottembourg-sur-le-Mein,
i833).
Anonyme : S. V. de P., sa vie et ses oeuvres (Vienne, chez les Pres
Mechitaristes, i835).
Stolberg (Le comte de) : Vie (Munster, 1818; et Vienne, 1819, 1820,
z835, in-8).
Stapf (Ambr.-Jos.): Vie (Vienne, x836, et Brizen. 1837, 2 vol. in-8).
Steck (Fr.-X.) : Trad. d'Orsini (Tubing., x843, in-8).
Prentner (Carl. von) :Traduction d'Abelly ( Regensburg, Pustet, 1859,
5 vol. in-rz), 771.
Stolr (Alban) :.Vie (1875, at Fribourg, Herder, 4 idit., in-8, 1898),

765 c.
En anglais.
Bedford (H.) : Vie (Londres, Burns, s. d., in-12), 784.
Randolph (Barth.), C. M. : Trad. de Morel. (Mount Loretto, 1891,
in-12), 761.
Wilson: Vie avec une introduction. (Londres, Rivingtons, 1873, in-8).

769.

En arabe.

Gemayel : Vie (Beyrouth, 1888, in-8), 742.
En espagnol.
Jean du St-Sacrement: Trad. d'Acami (Naples, i70o, in-4), 714;
-- (Mexico, s844, in-4), 708; - (Madrid, 1884, 34 edit., in-8), 743.
Eusebio du St-Sacrement : Abrege chronologique (Roma, de Rossi,
173o, in-8), 753.
Anonyme : Vie (Mexico, Arevalo, 1843, in-z8), 798.
Sanz (Raym.), C. M. : Abreg4, etc. (Madrid, Omana, 1844, in-Iz),
535 e.
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Cumin (Emm.), C. M. : Trad. de f'abreig
1849, in-4), 720.
En hollandais.

Collet (Madrid,

Agado,

Le Sage ten Brocke: Trad. de Stolberg (Amsterdam, 1821, in-8).
En italien.
Acami: Vie (Roma, 1677, in- 4 ; Torino, 1734, in-8; Torino, 1837,
in-8, 5* &dit.),735.- Trad. en espagn. par Jean du St-Sacrement.
Ristretto cronologico (Abrige chronolog.) (Roma, de Rossi, 1729,
in-8), 752 b; - (Torino, 1730, in-8), 752 e; - (Roma, 1736; Roma,
1737), 752 g; Torino, 1738).
Cesari: Vie (Rome, I847);- (Imola i855, in-i8), 752;- (Florence,
1863).
Maggio: S. V. et son temps (Florence, i865, 3 vol. in-8), 745.- Trad.
ea franc., par L. Barthelemy (Florence, 1869, 2 vol. in-8), 745 a.
Tad. de Collet, abrege (Naples, In-8),54,74 a;--(Turin, 1856), I1i.
- de Capefigue, par Festa (Naples, 1857, in-x8), 790.
- de Nisard, par L. Massieri (Milan, 1845, in-12).
- de Reboul-Berville, par Carta (Milan, 1843, in-i2); - par Galvani (Florence, 1846, in-it).
- de Maynard : Vie (Bologne, 1877, in-8).
En lain.
Compendium chronologic. vit S. V. (Rom., 1735).
Prologus Regularum Congr. Miss. (Lisbona, 1743, in-8), g95.
Compendium chronol. (Taurini, 1876, in-8), trad. du franc., par
Beccaria, C. M., 717 a.
Tad. de Maynard : Vie, par Mgr .Bray (Pekin, 1887).
En polonais.
Delpaci : Vie. - Voy. Not., p. 92.
Tad.de Noiret (Varsovie, r729, in-8). - Voy. Not., p. 194.
Gawronski (F6lix), C. M., manque.
Stauke (Wenceslas) : Vie (Prague, 1844, in-ia), 766.
Anonyme: Trad. du franjais.(Poen, 186o, ii~-8), 8o5.
En portugais.
Berboza (Jos.): Trad. de Jean du St-Sacrcment ( Lisbonne, da Sylva,
1738, in-fol.), 701 a; - (Rio de Janeiro, A. de Lima, i85o, in-4).Voy. Not., p. 174, note.
Jerom. da Cunha (Joach. de Macedo), C. M.: Abrege, etc. (Liebonne,
1779, in-8), 5ao c. - Voy. Not., p. 172.
MELANGES

SUR SAINT VINCENT DE PAUL

Almanaci de Saint-Vincent-de-Paul (tri annie, Mulhouse, Gangloff,
1893, in-8), 806.
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Anthologie des paroles et icrits de S. V. de P., par Medits, C. M. (ms.),
722 c, 722 d.
Avis et Conferences. - Voy. Confereces.
Cantiques i S. V.de P.: Paroles, par Eug. Cor; C. M. (x885), 808;
- par Maillochaud: 54 Cantiques (Paris, xi93, in-4), 718 c.
- par Giavier, par P.-A. Blanchet, par Dellerba, a Vichy. Voy.
Annal., t. 60, p. 605; - par A.Desanges, chceur i trois voix, evec
solt et accompagncmeni; - par le P..Gravin, S. M., cheur a trois
Dombriae, chceur
voix, avec solo et accompagnement; -parl'abbe
i trois voix avec accompagnement (Paris, in-4).
Captivitd de S.V. A Marseille, par Ch. Lalore (Troyes, Dufour, 1875).
Cceur de S. V. et le cardinal Fesch (le), dans la Verite sur le cardinal
Fesch, par un ancien vicaire gdneral de Lyon (Lyon, Lestre, 1842,
in-8), 717. Historique. Voy. ms. reli ; M. Cayla, p. oz2-121.
-Arch. Miss. 4, 170 .
Conferences de S.V. de P. :Aux missionnaires. Repetitions d'oraison
et conferences,entretiens (1654-1659). Mss. de 86 feuillets, original.
In-fol., cartonn6. Arch. Miss., x35. - Conferences et entretiens.
Mss. originaux, dont plusieurs ecrits, par MM. Almeras et Gicquel,
Arch. Miss., 134. - Recueil deschoses les plus remarquables dites
par M. Vincent de Paul, tant aux conferences qu'aux repetitions
d'oraison (1698), priecde des a Sentences de notre venerable Pdre
sur diverses choses D. - 24 Conferences de saint Vincent de Paul
(explic. des regles); copie ms., I voL in-4, relie. Arch. Miss., 138.
- Collection de conferences de S. V. (lithogr., x844, in- 4 ), 8,6.
- - Avis et confer. deS. V. de P. (Paris, impr. Dumoulin, 188 ,
I vol, in-8), 721.
Trad. en anglais (Dublin, 1881, in-8), 868; - en italien (Turin,
1898, in-8), 876; - en polonais (Posen, t86a, in-4), 858.
Conferences aux Filles de la Charite : Manuscrits. Collection de
3o petits cahiers in-4. Autographes des soeurs Hellot, Loret, etc.,
qui ont ecrit ces confer, quand S. V. les prononaa. - Archives de
o .
la Communaute, rue du Bac, 14
- Imprimes : Confdrences, etc. (Paris, z8o3, 2 vol. in.i2), publiees
par M. Bournac, pretre de Toulouse. (Voy. Perboyre, les Vicaires
-

gineraux,'ms., M.

-

Placiard,p. 64), 894.

idit. dirigee par M. Placiard, suiries des Conferences de M. Bour-

- gest (Paris, Demonville, 1825, 3 vol. in-4), 864.
-- Edit. revue par M. Grappin. (Paris, Leclerc, 1845, I vol. in-4),
suivi de 2 vol.: Confer. et notices, o162.
- Edit. dirigee par M; Pemartin (Paris, Dumoulin, 1881, -2 vol
..
..
' ..
in-8), 721.

-

is

Edit. revue par M. A. Fiat, sup. general (Paris, Dumoulin, 1902,
i vol. gr. in-4)..
I.-Cette iadiatiop Arch. Mfi.si disgnC Ites Archires.de a Congr•gatioa
Mission, au secritariat de la maisou-mtre, rue de Svres, 0ý.
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- En allemand (Gratz, 18r4.)
SEa anglais (S. E. i868, in-4), 86t.
- En espagnol (Madrid, 1868, 2 vol. in-8).
-En polonais (Posen, i856, 2 vol. in-4), 859.
Conseils tenus par S. V. de P. et L. de Marillac i la Communautd
des Filles de la Charite : Proces-verbaux, zo5 feuilles d6tach6es,
in- 4 , Archives de la Communaute, rue du Bac. - Copie ms. in-4.
Arch. Miss., 143. - V. Ecrits, 722.
pffense de M. V. de P., etc. [par Barcos), (1868, s. 1, inl- 4 ), 76.Defense (la vraie), par Abelly (Paris, Lambert, 1668, in-4), 772.
Defense. Replique i I'ecrit que M. Abelly a publice pour ditendre le
SLivre de la Vie de M. Vincent de Paul [par.Barcos], (in. 4 , j669;
et in-12, 16 7 2). Arch. nation., H, 356.
pDocionariode S. V. de P. (en espagnol, par Benech, C. M.), public
an Chili (i86o) et (Paris, Mexico, 1877, in-i~), 1807.
Draoes:. Saint Vincent de Paul. drame en trois actes (Dumolard,
in-8, 18o3); - Saint Vincent de Paul dans les fers, autographie,

- 718 a; - Saint Vincent de Paul i Tunis, par Verrier, profess. au
Slycee d'Angers, musique d'Ed. Simon, d'Angers, 7.8 e; - Chatit~
de saint Vincent de Paul, en six tableaux, ins., 718 c. - Vincent
de Paul, pieces dramatiques de Mile Henriette Heinze-Berg, en
hollandais, mises jen vers .allmands par Aghina, musique de G.A. Heinze (Amsterdami, Roothaan, 1839, in-4), 718 g.
Eau bdnite de saint Vincent de Paul, par un pretre des Frdres de

baiat-Vincent-de-Paul (Paris, Mersch, z8S7 , in-32), 810.
crits de saint Vincent de Paul, 722. Voy. Lettres, Confirences; * Table en francais (Paris, 1891, in-8), 722; en frangais et allemand,
ms., par F. M6dits, 723.
Enseignements de saint Vincent aux Filles de la-Charite, par V. Ternasson, C. M. (Poitiers, Oudin, 1873, in-tl), 365.
Ephemerides (Petites) de saint Vincent de Paul, lithogr. (1879-

188o, in-8), 809; -

Tablettes-Ephnmdrides

(Paris,

1gos,

in-8).

SEitrait des Annales des Dames de la Charite, 877 c.

Ereur historique (D'une) sur saint Vincent de Paul, par J.-B. Bousquet(Paris, Poulet, xt6r, in-i8), 788.
.Esprit de saint Viccent de Paul, par Ansart (Paris, 1780), 8tU;
, (1817), 81ia - en polonais (Lissa, x85i, in-i8), 8i3; -- en flamand (184, in-18; x85o, in-8).
Famille de saintVincen de Paul; Recherches, par O. de P~li (Paris,

Palme, 1871, in-8), 717.
Goadi Saint Vincent de Paul et les), par Chantelauze (Paris, Plon,
1882, io-8), 741,'eures de saint Vincent de Paul; a l'usage des Filles de la Chariti
Charite, rue du Vieux-Colombier,
(Paris, chez les. Fi;lcs dela
8
S o2
-';,
in-is), 814,

conograihie-de S V, de P. Arch, Miss.,

85. -

Saint Vi-eear de

-
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Paul, album in-fol. Arch. Miss., 186; album in-4. Arch.
Miss., i8. Voy. Notice historique, p. 43 (Paris, 1844, in- 18), 844.
- Lemonnier : Un nouveau portrait de S. V. (Paris, Levi, 1got,
in-8), 709. - Petites Annales (juin 19o3), sur Natoire, 896.
Idies (les) de M. Vincent, histoire d'il y a deux siccles (Vitry-leFrancois, Pessez, 1879, in-8).
Imitation (1') de N.-S., d'apris S. V. de P., par Angeli (Paris, St-Paul,
1899, in-I2), 161 d.
Imitation (.1') de S. V. de P., par le P. Delaporte (Paris, Douniol,
186o et 876, in-z8), 8i5.
Imitation (1') de S. V. de P., traduction en espagnol (Mexico).
Journee de S. V. de P. (en italien), par Th. Pendola. a* ed. (Sienne,
1878, in-3a), 8t6.
Journee sanctifi6e & Picole de S. V. de P., par Angeli (Abbeville,
Paillart, igo1, in-32), 816 a.
Lettres de S. V. de P. autographes. Recueil de 239 pices '( x vol.
* in-fol. relie). Arch. Miss., 13o. - Recueil des lettresdefeuM. V.
de P., ms. ancien, copies; extraits sur diverses matires ( i voL infol. de 350 p., reliC). Arch. Miss., 3i. - 178 lettres, ms. ancien, copies (i vol. in-fol. cartonne). Arch. Miss., i3. - too lettres choisies de S. V. de P. selon lordre des matitres ( vol. ms.,
copies. Petit in- 4 cartonn6). Arch. Miss., 133.
- Edition autographice (Paris, 1844, i vol. in-4), 865.
- Imprimes. JEdition faite par M. Pimartin (Paris, Dumoulin, 188o,
4 vol. in-8), 721.- Lettres choisies (Paris, Dumoulin, 1882, a voL
in-8), 875.
- En espagnol. Recueil de lettres de S. V. de P. pour la Retraite
spirituelle (Cebu, 1894, i vol. in-8), 731.
- En italien, par D. Martinengo. Not., p. 182.
- Etude sur les lettres de S. V. de P., par le chanoine BesseliAre
S(Aire, Dehez, 1882, in-8), 724.
Litanies de S. V. de P. Voy. Neuvaise (1754), 83z, etc.
Maximes de S. V. de P.: Quelques avis et maximes des plus imporStants recueillis.. pendant que M. Vincent parlait (o16 sentences
de chacune deux ou trois lignes), ms., in-4. Arch. Miss., 137.
Sentences du Venerable Vincent de Paul, tiries de sea entretins.
SUne icriture qui parait postericure, a ajoutd: Par M. de la Fosse.
Meme ms., p. I .
Sentences de notre Venerable Pire sur diverses choses. Mime ms.,
p. g9i 23.
Sentiments remarquables de S. V. sur quelques vertus. Ms. ( cabier
cartonnz
de 3o p.). Arch. Miss., 137.
Maximes de S. V., avec une neuvaine, trad. de l'italien par D. B.
(Paris, Nyon, 18o8, in-32), 824. - Ibid. (Paris, Clo, i823), 852.
- Pour tous las jours de l'annee, par 'abbd Hilaire Aubert, nonvele ddition (Paris,Camus, 1842, in-8), 822, 822 a.
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- Avec une nouvelle neuvaine (Nouvelle Edit., Tours, Mame, a85 ;
lid, in-32), 185s. (t856, 1869, 1875, in-32), 846, 847; - Ibid.
(Paris Poussielgue, x883, in-32), 85o.-Ibid.sans la neuvaine (Desdie, i88o; Mersch, 1896), 853.
- Pctites fleurs de S. V. de P., par Angeli (Paris,Saint-Paul, 1go
9 ,
in-32), 852.
- Et Pratiques de S. V. de P., par Maynard (Paris, Bray, 1882,
in-.8), 88a e.
- En anglais, par Mgr Walsh, archevcque d'Halifax. Traduction de
l'&dition de 18o8 (Dublin, Gill, 1884, in-32), 848.
- En arabe, par le P. Jos. Chebabi, moine maronite d'Alep, pour
tous les jours de 1'ann.e (Beyrouth, 1876, in-32), 849.
- En italien : Giornale di Massime, sentimenti, etc. Doit 6tre du
dix-huitikme siecle (in-i8), 82s.
- En italien : Giornal di Massime spirituali (Torino, 1846, in-18),
819.
- En italien : Raccolta delle Massime, etc, (Rome, 1832, in-12),
8&8
- En imalien : II raccoglitore delle Massime, etc. (Florence, 1879,
in-s8), 820.
- En latin : Vitie spirituales precepta a S. V. a P. tradita et in
singulos uniucujusque mensis dies distributa (Turin, Marietti,
S1862, in 32), 845. Une lettr de M. Marietti, ms. autogr., dit qu'il
a public ce livre a la demande de M. Aymeri, son ami, C. M.]
- En polonais, 824 c.
Maee de S. V. (Premiire): Voy. Bufet (N.-D.-de-Grace), par Maffre,
1043.

Misire au temps de la Fronde et S. V. de P. (la), par Alph. Feillet,
5"id. (Paris, Perrin, 1886, in-I8), 741 b.
Mistre au dix-huitieme sibcle (la), par Valentin (Toulouse, Preval,
g19o,in-8).
Modle des hommes d'ccurres (S. V.) : Voy. (Euvres.
Mois de S. V. de P., par une religieuse de S. V. de P. (Gand, 1853,
ct s* edit., s. d., in-i8), 825;-lbid., par d'Erzeville (Paris, Haton,
189go, in-32), 803.
Mois de Marie de S. V. de P., par 1'abbl Daniel Fontaine ( Paris,
Anat, 9go3, in-i8), 825 a.
Nen France (S. V. est) par J.-B. Pdmartin (Paris, impr. Dumoulin,
1889, in-8), 717; - trad. en espagnol, ibid., 717. Voy. Ilernande,
ci-dessus.
Neuvaine (ou octave) & S. V. do P.: Octave. Voy. Office (1754, in-i8),
831; - (18ox, in-ia), 839: - (818), 833. - Neuvaine. Voy.
Ofice (1770, in-ix), 83i; - (183o, in-Ia), 83o. - Autre, trad. de
iitaiien (Paris, Cio, i83, in-3a), 852.- Autre (Tours, Manic, a85i,
Si-3)), 851; - (Paris, Poussielgue, ie83, in-3a),85o.- Autre, par
A. Milon (Paris, Haton, 1887, in-3a), 829.

S468 Ncuvaine en espagnol (Santiago de Chile, 1861, in-18), 826.
Sen italien (Torino, Paravia, 1837, in-t8). - Not. p. 249;
- (Sarzana, 1864), ibid.; - (Roma, Morini, 18z2), 828.
en polonais (Cracovie, Kleparz, 1893, in-32), 827.
Nom de S. V. de P. (Lettre sur la revendication du veritable), signeNavailles, 29 mai 1874 (Dax, Herbet, 1874, in-8, piece); -Bibl.nation.,
Impr. Ln, 27, 28059.
(Euvres. S. V. modele des hommes d'action et d'oeuvres, par I'abb6
J.-B. Boudignon (Paris, 1885; et 3* edit., Paris, Gaume, 1897, in-8),
737.
(Euvres de S. V. i Bernay, par Veuclin (Bernay, 1876, in-8, broch.),
717.
- S. V. et la Gascogne, par J.-B. Peinartin (Paris, impr. Dumoulin, 1889, in-8), iolo.
- S. V. a Guise, par E. Villette (Gjise, Bare, 1889, in-i8, br.),
io35 c.
- S. V. et le diocise de Laon, par E. Fleury (Laon, E. Fleury, s858,
in-8), o119 a.
- S. V. en Lorraine, poesie en latin et en franc. (166o); reimprime
(Nancy, Gayon-Liebault, 1839, in-4, broch.), 703; - par Deblaye
(Nancy, Wagner, 1886, in-i8), 1027.
- S. V. dans Ie Maine, par Lochet (Angers, 1859, in-8).
S. V. & Marseille, par Simard (Lyon, Vitte, 1894, in-8), i5t,
100oo8.
- S. V. en Normandie, par Veuclin (Bernay, 1890, in-i8, br.), 717.
SS. V. dans le Rethelois, par Jadard (Rethel, impr. Beauvarler,
1878, in-8, broch.), 717; - par L Bretaudeau (Revue historique
- ardennaise, 1902), 717 a.
- S. V. dans le diocese de Soissons, par de La Prairie (Laon,
SFleury, 1862, in-8, broch.), o019 c.
- S. V. dans le diocese de Troyes, par A. Prevost (Troyes, 1896,
in-12), 1028.

Office pour la fete du bienheureux Vincent de Paul (Paris, 1729,
1 in-iz). Arch. Miss., 166.
Office de S. V. de P., latin et franc.; additions pour differents dioceses (Paris, 1742, in-12), 837; - (Paris, 1745, in-s8), 835.
- Avec l'abrege de la vie du sAint (Paris, Gamier, 1754, in-i8). Cet
abre6g a dt6 supprime sur le Requisitoire du Parlement du 27
naoft 1767.Voy. Lelong. 83i; - (s. 1., 1-70), 83; - (Paris, 18o1,
in-12), 8 39;-(Paris, 8128, Peaucelle, in-t2), 833;- (Paris, W83o,
Sin-i2), 838; - (Paris, t836, in-12), 834; - -Paris, 186o, in-24),
840o.
-Note (Paris, 1827, in-i2), 836; - (Amiens, 1867, in-2l).
Off6cium S. V. a P. (Urbini, 1742, in-8). Arch. Miss., 167.
Ordination de S. V. de P. i Chtteau-l'Eveque, par 1'abbe Granger,
aS id. (Perigueux, 1884, in.-8)i 717
.
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panigyriques de S. V. de P.: Voy. la liste dans le Repertoire historique, p. 392, 393.(Paris, 1899, in-8), 895. Voy. aussi Lectures des
fetes, 906 d.
Petits Enfants de S. V. de P., po6sie par Dallier (Versailles, 1868,
in-8, broch ), 718. Voy. Drames.
Portraits de S. V. de P.: Voy. ci-dessus Iconographie.
Reliques de S. V. de P. Documents. Arch. Miss., 1,
! 7,.
,
Voy. Ansales de la Mission, annee 19go. - Lectures des fites, 906 d.Notice (Paris, bureau du Rosier de Marie, 1864, in-i8), 844. Ode sur la Translation, par Poupinet (Paris, Rusand, i83o, in-8),
717Sacerdoce (S. V, de P. et le), par Mott (Lille, Desclie Is. d.], in-i2),
48o6.
Sermons attribues A S. V. de P., par Jeanmaire (Paris, Baldeveck,
1859, 2 vol. in-8), 773.
Souffrance (le Tresor de la), d'apres S. V. de P., par Angeli, missionnaire apostolique (Paris, Saint-Paul, 90goz,in-3z), 853 c.
TCmoignage de Bossuet sur V. de P., par Ar. Gastd (Paris, Picard,
1892, in-l2), 787.
Trente sous de S. V. de P. (les), idylles, par le P. Delaporte(Paris,
Retaux, 1893, io-i2), 779; - trad. en allemand, par Jox (Munster, Russel Is. d.l, in-12), 779.
Vertus de S. V. de P., par Abelly (Paris, impr. Dumoulin, 1891,
in-8), 713, 722; - par Maynard (Paris,. Bray, 18'4, in-12), 760;
- trad. en anglais (Niagara, sem. N.-D.-deq-Anges, 1877, in-8),
748.
Volontd de Dieu (Conformit6 de S. V. de P., A la), par Angeli
(Abbeville, Paillart, 19go, in-32), 8 u6 a.
Congr6gation de la Mission. - etudes
et Biographies.
Hist. de la Congr. de la Mission, par Joseph Lacour, C. M., Annales,
annie 1898 et suiv.
Relation de ce qui s'est pass6 dans 1Assembile gendrale de la Congr.
de la Mission, A Paris,le i"l aoOt 1724 (in-4), 8;3.
NoTICES : re sirie (1639-i8oo), 639; - en allemand, 659a; - en
anglais )59 b ; - en espagnol, 659 c ;--en italien, 659 d.
- 2' srie (18o0-19oo), 66o.
II. -

Vias de pretres et frdres de la Congr. de la Mission :
Aladel (J.-M.), par M. Cayron, C. M. (Paris, Le Clere, 1873, in-12),
198, 661.
Almiras (Rend) (Paris, 1839, in-8), 646.
Andrcis (Felix de), par Rosati, ms. en francais, copie (in-4), 145 a;
- en angiais, par Rosati et Burlando, C. M. (Baltimore, Kelly,
1861, in-z2), 66A; Ibid., avec une introduction par Mgr Kain,
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archev. de Saint-Louis. (St-Louis, Herder, go90o, in-mi), 677; -Ibid.,
trad. en fran;. et adaptd par I'abbi Bony (Paris 1895, in-8), 627.
Anouilh (Mgr J.-B.), par 'abbe Sentenac (Toulouse, impr. Saint Cyprien, 1895, in-12), 663.
Baldus (Mgr Jean-Henri), par I'abb J.-B. Serre (Mauriac, Koss.
mann-Becker, 18.., in-ia), 664.
Bore (Eug.), par J.-B. Pemartin (Paris, Josse, 187 9 , in-8), 629; -par
L. de La Rallaye (Paris, Delhomme, x894, in-8), 63oa; - Ibid.,
Eugene Bore et Lamennais (Angers, Lacheze, 1892 , in-8),-63o. Correspondance, ms. Arch. Miss.
Burlando : Vie, par Gandolfo, C. M.
Chevalier (Jules), par Rougeot, C. M. (Paris, Dumoutin, 1goo,broch.
in-8), 63o e.
Chinchon (Jules), par Rougeot, C. M. (Paris, Dumoulin, 1gor, broch.
in-&), 63o c.
Clet (le Bienheureux Francois) : Notice, par Vauris, C. M. (Paris,
Leclere, i853, in-12), 372; - trad. en italien par Bindi (Prato,
Guasti, 1859, in-i2a, 670.- Vie, par Ch. Bellet (Paris, Blond, 189r,
in-4), 626. - Vie, par Deminuid (Paris, Gaume, 1893, in-8), 647;
- trad. et abrige en ital. (Roma, Amoroso, rgoo, in-8), 647 a. Vie, parRougeot, C. M.(Paris, Gaume, in-8), 63o b; - en polonais (Cracovie, 190oo i"-8), 647 c. - Notice en italien : Martiri
cinosi (Roma, tip. Vaticana, 1goo, in-8), 647 c. - Notice (Lille,
Desclee, 189o, broch. In-18), 679.
- Pandgyriques, par Mgr Bellet, M. Carlier, M. Cateau, M. Jules
Didiot, Mgr Enard, Mgr Henry, M. Lecigne, !. Milon. Recueil
factice (in-8), 647 1.
- Summarium Cause (Rome, 1893, in-fol.), 34 c.
- Cantate, Cantiques ( 890, in-4), 235, 239.
Danicourt (Mgr), par I'abb6 E.-J. Danicourt (Paris, Poussielgue,
1889, in-8), 648.
Dazincourt (Thomas), par Ant. Roug, C. M. ( Paris, Dumoulin, 1892,
in-8), 649.
Delaplace (Mgr), par Paul Rougeot, C. M. (Auxerre, Chambon, 1892,
in-8), 65o.
Deleens (Fr.-Xav.), par I'abbd Bony (Argenteuil, 1897, in-i8), 68o.
Diez (Faustin): Notice en espagnol (Madrid, los Huerfanos, x89r,
in-i8), 68r.
Drees (Joseph), par I'abbe ,Narbey (Clichy, Laurent, 1899, broch.
in-12), 664 a.
Durando (Ant.), par Fr. Martinengo,C. M., en italien (Torino, 1888,
in-i2), 65L; - trad. et abrege en francais, 651 b.
Etienne (J.-B.), super. gen., par Ed. Rosset, C. M. (Paris, Gaume,
1881, in-8), 652.
Faroux (Pierre): Notice, par I'abb6 Haclin (Amiens, Lambert-Caron,
1872, in-18), 682.
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Ferreira Vigoso (Mgr), evuque de Marianna, par S. G. Pimenta
(Marianna, 1876, in-8), 645.
Flagel (Ant.), par L. Bretaudeau, C. M. (Balan-Sedan, 1899, broch.
in-8), 65a c.
Ghebra-Michael, par Coulbeaux, C. M. (Paris, Poussielgue, rgo2,
in-z2), 2-4 c.
Girard (Joseph), par Th. Dazincourt, C. M. (Paris, Mersch, 1881,

in)-,

653.

Hanon, super. g6neral (in-8), 653 b.
l•bert, &veq. d'Agen, par I'abbe Durengues (Agen, Impr. agenn.,
1898), 653 c.- Lettres inedites de Mgr de Belsunce (et Hibert),
par Tamizey de Larroque (Paris, Picard, 1897, in-8).
Hoet (Ernest), par Paul Rougeot, C. M. (Paris, Dumoulin, 18..,
broch. in-8), 653 c., 653 d.
Jacobis (Mgr Justin de), vie. ap. d'Abyssinie, par Aug. Devin, C. M.
(Paris, 1866, in-zz), 665; - Sa sepulture, par Mgr Crouzet, C. M.
(Keren, Abyssinie, impr. de la Mission, 1893, broch. in-8), 654.
Jolly (Edme), sup6rieur gineral : Notice (Paris, Dumoulin, 1898,
broch. in-8), 654 a.
Mace : Eloge (La Rochelle, 1769, in-i8), 683.
Odin (Mgr Jean-Marie), par P'abb Bony (Paris, Dumoulin, 1896,
broch. in-8), 656.
Oudiette (Pierre) (Angouleme, Baillarger, 1878),656.
PZaOYraE (le bienheureux Jean-Gabriel) :
i~'..aphies, Vies : En frangais, illustrees par Angeli (Abbeville,
Paillard, in-32), 695; - par J.-B. Etienne, C. M. (Paris. 1842,
in-8), 245, 634; - parE. Mott (Paris, 1886 et 1890, in-8), 480 c,
673,674; - par Vauris (Paris, Le Clare, x853, in-ix; 189g, in-8),
372, 636, 639.- Anonymes: (Limoges, 1868), 691 a; -( Lille,
(Paris, 1889), 692; - (Tournai, 1890), 686; 1889), 696;(Constantinople, z89o), 684;- ( Paris-Tournai; 1890), 688; - (Lille,
89go), 635; - (Paris, s. d.), 695; - par Boucard (Tours, Mame,
1897, in-i8), 687 c.
-En allemand, par Stollenwerck (Ratisbonne, x863 et z89o, in-8),
z56 a et 696; - par Kuonder (Vienne, 1890), 676.
- En anglais, par une Sccur de la Merci, traduit de Vauris (Dublin,
6
Gill, 1874, in-z8), 94; - par lady Feilding (New-Orleans, Finney,189 4 , in-18), 693.
- En chinois, par d'Addosio (1888, in-18), 438 a, 685.
- Enespagnol (Guadalupe, Iles Philippines, 1890, broch. in-i8), 687.
- En hollandais, par le fr. Aloysius (Ruremonde, 1894, in- 8 ), 640.
- En hongrois, par Hatzinger Istevan (Gyor, 1896, in-8), 67B.
- En italen: Bindi-Vauris (Prato, Guasti, 1859, in-i2),670: -(Roma,
, 889, in-8), 639;- (Torino, t89o, in-2z), 671; - par C. Rosa-Fornelli (Torino, i89g, in-i8), 690; - Anonyme, trad. du frangais
(Roma, 1888, in-8), 641.
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- En latin, par d'Addosio, C. M. ( Pekin, 1888, in-8), 638.
- En polonais (Cracovie, Gadowski, 1892, broch. in- 1 8), 698 a.
- En ture (Beyrouth, 1890, broch. in-i8), 698.
Cantiques,recueil,643.- Carminaet preces in honor. B.G.Perboyre,
recueil, 642.
Lettres du bi.nheureux J.-G. Perboyre, copie, 623, 623 a.
Martyre du bienheureux J.-G. Perboyre, drame, par E. Cazot, C. M.,
691; - trad. en allem. par Jox (Munster, Russel, z8q3, in-8);-autre manuscrit, 675.
Modele de d6votion au divin Sauveur, par le P.Tissot (Paris, Oudin
1892, in-32), 697.
Neuvaine au bienheureux J.-G. Perboyre, en espagnoi, par Baldomero de Lorenzo(Vergara, 1891, in-32), 695; - par Mgr Spinola,
arch. de Seville, traduction en francais, par Pierre Morange, C. M.
(Paris-Auteuil, 19oo, in-I8),695 c.; - en espagnol, parF.-C. Benech,
C. M. (Santiago du Chili, 1893, in- 2), 695 d.
Office du bienheureux J.-G. Perboyre, 632 c.
Panegyriques : par Mgr Allegro, i Genes (en italien); le P. Alonzo,
O. P., i Manille (en espagnol); Mgr Aneiros, i Buenos-Ayres (en
espagnol); Mgr Ardin, mandement; Mgr Baunard (2" pandg.), i
Lille; Mgr de Cabrieres, i Cahors; Mgr Carillo, i Merida (en espagnol); M. Eyssautier, i La Rochelle; M. I'abb Gendre, i La Rochelle; don Jara, i Santiago du Chili (en espagnol); le P. Matignon, S. J., i Troyes; M. Meritan, i Saint-Sulpice de Paris; M. I'abbd
Pagis, i Saint-Sulpice a Paris; le P. Paret, S. J., i Constantine;
Mgr Sarnelli, archev. de Castellamare (en italien); le P. Valiente,
O. M., i Manille (en espagnol); M. 'abbe Variot, i Lille; M. I'abbe
Vassal, i Saint-Walfroy; le P. Vaudon, S. C., A Issoudun. Recucil
factice, 632.
- Par M. Bares, au Puy; M. I'abbd Bassibey, a Bordeaux; Mgr Baunard (z e r paneg.), i Cambrai; Mgr Bourret, A Cahors; M. Carlier, a Cambrai; M. Compant, a Saint-Walfroy; Mgr Coullid, d'Or.
leans, lettre pastorale: M. Defour, i Montgesty; M. Delfour, i
Cahors; M. Fabre it Nice; Mgr Fava, i Vienne: M. Fichaux, i
Tourcoing; M. Fr6chon, a Amiens; Mgr Gilly, de Nimes, lettre
pastorale; M. Gros, a Evreux; Mgr Jacquenet, d'Amiens, lettre
pastorale; M. Leblanc, i Tourcoing; M Sanchezde Luna, a Manille
(en espagnol); M. Magnan, i Nice; Mgr Mariani, i Rome (en italien); M. Muria, i Cadix (en espagnol); M. Olivier, a Sens; cardinal Richard, archev. de Paris, homelie; M. Tissier, a Chartres;
le P. Turchi, S. J., i Rome (en italien); anonyme (en anglais),
t Sydney. Recueil factice, 633.
- Par M. Demimuid : Trois pandgyriques (Paris, Tequi, r890, in-i8),
633 c.
- Solennitds, A Amiens, Cahors, Cambrai, etc. Recueil factice, 631.
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Pinn (Jean), par Paul Pinna, en italien (Torino, 1873, i" et 2* idit.
in-18), 699, 700.
Rouger (Mgr), par P. Rougeot, C. M. (Paris, impr. Dumoulin, x888,
in-8), 657. - Trad. en italien (Casale, 1891, in-r2), 667.
Ryan (Mgr Et.-Vinc.), par Cronin, en anglais (Buffalo, 1896, in-8),
658.
Salhorgne, superieur gendral (Paris, in-8), 658 c.
Spaccapietra(Mgr),en italien, par L.Spaccapietra (Naples,de Rubertis,
i885, in-8 . 677.-Trad. en franCais: Voy. Annales, tome 5o.
Martyrs de Tien-tsin (1870), par Capy, C. M. (Pekin, 1895, in-8), 52.
Vachetta, par Tempia, en italien (Turin. 1751, in-iz), 678.
Vironne(Fr. Alex.), par le fr. Cholier (Paris, Chamerot, 1875, in-8),
644
ViYoso (Mgr F.) : Voy. Ferrera,645.

I. - Congr6gation de la Mission. - ttablissements.
Amiens : Voy. Plessis-Rofainvilliers.
Angouleme (le Seminaire d'), par Rosset, C. M. (Angoultme, Goumard, j869, in-8), zoi6.
Antoura, coll&ge, par Alouan, C. M. (extrait de Al-Machriq, revue
arabe, 1900) 1oo8 g.
Avon, par Estournet (Fontainebleau, M.Bourges, igo3, in-8), 1oo8 i.
- Voy. Meaux. petit s6minaire (Ibid., 1884, broch. in-8), loi9.
Berceau de saint Vincent de Paul : Recueil, xo35; - par Pemartin,
C. M. ( 869, in-8), ioro; - Discours de M. J.-B. Etienne, 1022;
- par le fr. Majoric, ou Th. Valentin (Toulouse, Privat, 1901),
1022 d.

1859, in-t2, 2' edit.), o149.
Bordeaux et de Bazas (les Smtinaires de), par Bertrand (Bordeaux,
Feret, 1874, 3 vol. in-8), too9. - Voy. aussi Lorette (NotreDame-de-).
Bglose (N.-D. de), par Mauriol, C. M. (Bordeaux, 1726, in-il),
par Labarrere (Paris,
1o4o; et (Pau, 1779, in-12), o139, 1040;Frayet de Surcy, 1857, in 8), 1017; - par Delux (Bordeaux,
Dupuy, 1864), 0o42. - Voy. Pemartin, ioio.
Cadouin, par le P. Caries (Toulouse, Sistac, s. d., in-i8), 1047.
Chartres, le seminaire du Grand - Beaulieu, par I'abbe Renard
(Chartres, Garnier, 1890, in-8), ioio c.
Chicago, college Saint-Vincent, catalogue (Chicago,
90o3, in-8),
s017 c.
Cichy-la-Garenne, par Lecanu (Paris, Poussielgue, 1848, in-8),
1018.
Constantinople, St-Benoit, histoire et p6dagogie, par Planson, C. M.
(Constantinople, Zellich, 1893, iu-z 8 ), o045.
Drancy, cure et p6lerinage, par E. Mott (Paris, in-i8), o104.
3z
Betharam, par Menjoulet (Oloron,
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Epine (N.-D.-de-l'), par Barat (Chalons, 1877, in-z8), 1046; - par
Puiseux (Chalons, go19, in-i8), 1045 c.
Ivreux, petit sdminaire, discours an 1876 et en z882 (Ovreux, in-8),
1023.
- par Bazin de
Folleville, par Gaze (Montdidier, 1865, in-8), iol;
Gribeauval (Sens, Duchemin, i863, in-8), ibid.
Fontainebleau, journal d'Anloine Durand, C. M., publid par 0. Estournet (Fontainebleau, Librairie catholiq., 19oo, in-i8), 202.
Fontgombault, par Bellouard (Paris, Oudin, 1899, in-12), 1o28 d.
Funchal: Voy. Madere, ci-apres.
Genes, college Brignole-Sale (Paris, 1855, broch. in 8), io32 c.
La Roche (N.D. de), par Bourgain (Lyon, Vitte, 1878, in-8), io52.
Lisbonne, St-Louis-des-Franjais, par Miel, C. M. (Lisbonne, 1869,
broch. in 8), ioui.
Loos, par Liagre (Lille, 1897, in-8), too6; - Notre-Dame-de-Grace
(Lille, Six-Horemans, 1870, in-4), 1oo4.
Lorette (N.-D.-de-), diocese de Bordeaux, par Brettes (Bordeaux,
1867 et 1877, in-i8), o049, io53.
Lorm : Voy. Montauban.
Lucon,archives, par Ingold (Paris, Poussielgue, i885, in-8), o124.
Madagascar, par Flacourt (Paris, Clousier, 1661, in-4), 1007; - par
a; - par Nacquard,
Malotet (Paris, Dupont, 19oo, broch. in-8, 00oo7
C. M., edition Chavanon (Paris, Champion, 1897, broch. in-8),

loo7

a. -

par Froidevaux (Paris, Poussielgue, 1903, in-12), 1032.

Madere, par de Nobraga, en portugais (Madire, 1867, in-8), iox13c.
Maynooth, college Saint-Patrice (Dublin, 1887, 1891, in-12), io32.
Meaux, le petit seminaire, par Grandhomune (Evreux, Odicuvre,
1882, broch. in-8), iolg.
Montauban, le seminaire, par Daux (Paris, impr. Dumonlin, 1883,
in-8), 1012;- par Perducet: Notre-Dame de Lorm (Toulouse,
Hcbrail, 1875, in-i8), 1o44.
Montpellier, le sdminaire, par E. Thomas (Montpellier, Boehm, 1847,
in-4), o04.; - la Chapelle du grand saminaire, par Flament, C. M.
(Montpellier, Firmin, 1896, in-i8), io33; - le Petit Sdminaire,
par l'abbe Biral (Montpellier, Manufacture, 1899, in-8), 1014.
Nancy, Ie s6minaire jusqu& la Revolutiou, par 1'abbd Thiriet (Nancy,
impr. Wagner, 1888, broch. in-8), o014 c.
Notre-Dame: Voy. Buglose, Lorette, etc.
Paris, 1'enclos Saint-Lazare, par Guerard (Paris,Steinheil, 1888, in-4),
-

Irlandais (Seminaire des), en anglais, par Boyle, C. M. (Dublin,
SGill,

go1, in-12),

192.

Sa*nte-Rosalie (Paris, 1873, 1889, in-8), 1o25.
(Euvre des orpbelins du cholera (1844), ms., 00oo2; -imprime
(Paris, Le Clbre, 1844, in-4), 0oo2 a.
Paris :Voy.Etab.issements .des Filles de la Charitd, ci-apres.

-

-
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t:;Voy. Pnearti : S. Vincent de Paul, etc., (188g. in-8), stor.
Philippines, le trcmblementde terre en 188o, en espagnol (Manille,
.tRanirez, 188o, in-i8), io36.
Plessis-Rozainvilliers (Mission de), pamphlet (s. I., 1739, broch.
. in-18), o104a.
Prime-Combe, par Azals(Nimes, 1887 el 18,8, in-ia), 1037; -parTu.I.af,C.M.(Montpellier, manufacture, 1899. in-i8), zo37 c.
tichelieu,par L.-A. Bossebceuf Tours, Pericat, 1890, in-8), too8 d.
Rochefort, seminaire et paroisse, par Audiat (Paris, Piard, 18S5,
in 8), iot3; - par Lemonnier (La Rochelle, s1oo, in-M), 0oi3 c,
Rochelle (La): Ikt Etudes au grand s6minaire (Paris, Qudin, ago 3,
in-8), 1014 c.
Saint-Cyr, discours par Du Serre-Figon (Paris, Clousier, 1786,
in-t2), 1o3o d.
Saint i.ger, A Soissons: Voy. Soissons.
aint-M6en, par Le Mennant des Chesnais (Rennes, Leroi, 1864,
in-ful.), zo96.
Saint-Pol-de-Leon, par rabbd Kerne (Morlaix, Lanod, 1891, in-8),
S1o5.
Sainte-Rosalie : Voy. Paris.
Saint-Walfroy, recueil, ro38; - par M. Tourneur (Sedan, Laroche,
1874, 2* 6dition, in-81, toz5; - Discours de Mgr Landriot (1869,
in-8). 1615;-par 'abbe Paulot i Balan-Sedan, 1893, in-rz), io38;
- I'Ange du pdlerin de Saint-Walfroy, par Bretaudcau (BalanSedan, 19oo, in-r8), 92a; - Album, 1054 e.
1
Saintes, s6minaire, par Audiat (Paris, Picard, 1885, in-8 , so3.
Sedan, par .6on Bretaudeau (Revue ardenmise,oct. g1o3), 10o4 e.
Soisons, petit seminaire Saint-Leger, I'abbaye, par Poquet et de
S, in-t8), io3o; - Annuaire
Laprairie Soissons, Voyeux-Solin, u5
'(Soissons, Lallart, i86o-i86 ), 0o48.
Tien-tsin (Chine), par Capy (Pekin, 1895, in-8), 52; - parle docteur
o006d.
Martin (Paris, Leroux, 1884, in-8),
Tours, le petit s6ninaire, par Husson (Etienne), C. M., discours
.(Tours, Bouserez, 1875, in-8), o026.
Tunis, par le P. Ansclme des Arcs (Rome, place Barbarini, 1889,
in-ai8, o034.
Valfleury, pelerinage (Saint-Etienne, Ponston, 1849, in-32), io54; ' Pome, par Roussel, C. M. (Saint-Etienne, Ponston, 1852, in-i2),
1o5s; - par Salesse (Lyon, E. Paris, i885, in-t2), 1o5o.
Yichy, Saint-Louis, recucit (1875 et i888, in-8), so2o.
IV. -

illes de la Charit6. -

Itades et biographies.

.I* GANRALITIS

listoires des Dames, Sowar et Fillet de la Chariti, par A.-H.P.
S(Paris, Delaunay, 1824, in-8), ioc5.
Bournand : En 1871 (Paris, Tolra, in-8), 1067.
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Boyer d'Agen: Heroines de la corettfe; les lalcisations (t89t) (Paris,
STolra 1892, in-i8), 1o73.
Broyes (Gaston de): Caritas;les Anges de la chariti an XIX* sicle
. (Paris, Tolra, 1896, in-8), 1064c.
Capefigue: S. V. de Paul et les Seurs de Charite (Paris, Amyot,
- 18t5, in-18), 789 c.
Cosnier : les Sceurs hospitalieres (Paris, Lecoffre, 1898, in-12), xio6.
Desves (A.) : la Seur de Charite (Saint-Germain-en-Laye, Beau,
* 1847, in-18), ilo c.
Lyden (de) : les Sceurs de Charite (Paris, Dentu 1879, in-12), 1071.
Marcel,- etc. : les Surs de Charite (Paris, Geffroy [s. d.], in- 4 , illus.
tre), 1064; - (Paris, Gaume, 1888, in-i2), 1070. Pistoye; la Sceur de Charite (Paris, Plon, 1863, in-12), 1069.
2*

BIOGRAPHIES

Notices des Filles de la Charite (1817 et ann. suiv., in-4), io63.
Andriveau (Sr Apolline), par J. Chevalier, C. M. (Paris, 1896, in-12);
-traduit en espagnol par Orriols, C. M. (Colin, 19oo,in-i8), 200.
Berthe de Mornay, par N. de Wailly, lthogr. (Paris, Merckell [s. d.],
in-8), 1o8o.
Bony (S r Francoise), ddcede superieure de l'h6pital royal de
Saint-Germain-en-Laye, le 15 mars 1759, par M. Ballet (Paris,
Dispilly, 1761, in-12).
Catherine Labourg, articles de sa cause, lithogr. [s. d.], o179.
Coste (S'Amnlie), par Jalat (Avignon, Aubanel, 1886, in-iz), 1o82 n.
Devos (la Soeur) (Paris, Leclere, 1861, in-4), 1078; - (Ibid., in-12),
io82 r.
Gelas (S r Claudine) : Notice (Beyrouth, 1899, in-z8), 1082 n.
Gergonne (S') : Reflexions d'une malade (in- x8), lithographie, o182 c.
Ginoux de Fermond (S' Anna) (Paris, rue du Bac, 140, 1898, in-i2),
1081.
Grace (SrMarie-Gonzague), par E. Donnely, en anglais (Philadelphie,
i9oo, in-i2), xo82 i.
Grangier (Sr), par i'abbi Violle (Toulouse, x89o, br. in-18);--(Laval,
Goupil, 1897, in-z8), to82 k.
Jouvin (Sr Julienne) : Vie (Paris, Mazieres, 1744, in-i8).
Lebrun-Touvre(S' Stephanie): Notice (Paris, Saint-Paul, 1884, in-18),
1o8z e.
Le Gras (Mile) : Voy. Louise de Marillac.
Louise de Marillac (Mile Le Gras) : Vie, par Gobillon (Paris, Pralard,
1676, in-12), 1090; - (Paris, rue du Bac, 40o, i886, in-i8), 1095; traduite en portugais, par Coelho, C. M. (Lisboa, 184o, in-8), Not.
p. 32; - en polonais, par Siedlecki, C. M. (Cracovie, 1730, in-8).
- Gobillon revu par.Collet (Paris, de Hansy, 1769, in-i2), og9o-a- Vie, par Angeli, illustre, en francais (Abbeville, Paillard, 1890,
in-iS) et en italien.(ibid., 891), io93. - ParJox, en allemand Dul.
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men, z893, in-3»), 557. - Par de Lambel (Lille, Lefort, ite ddit.,
1868; 2 6dit., 1884), io85, io86; - traduite en espagnol (Paris,
Ganier, 1887, in-18), o087; - en italien (Florence, 1887, in-i8),
1087 c. - Par MgrBaunard (Paris, Poussielgue, 1898, in-8), io85 c.
- Par la comtesse de Richemond (Paris, Poussielgue, 1883, in-8),
o185 a. - Par Van Hoonaker, en flamand (Malines, 1891, in-32),
io93; - traduction en anglais (Lidge, Dessain Is. d.l, in-32), o193.
- Ses Pens6es, lithographie (rue du Bac, 140, in- 4 ), 1078. - Ses
SMaximes, par Angeli, C. M. (Paris, Saint-Paul, 19o0), lo95 a.
Menologe des Filles de la Charite, lithogr. [s. d.], (in-18), o168.
Mornay : Voy. Berthe.
Narischkine (Sr Nathalie), par Aug. Craven (Paris, Didier, 1878,
in-12), 1084

Rosalie (S'), par Dubois (Paris, Julien, 1857, in-8), io66.
Saint-Julien (S' Anne de) : Notice (Evreux, 1900, in-12), 1082 n.
Seton (Mme Elisabeth), par Mme de Barberey (Paris, Poussielgue,
1868, in-8); - par White, traduit en frangais (Paris, Lecoffre, 1857,
in-il), io83.
Verot (Sr) : Notice (Paris, rue du Bac, 140, in-x8), o082.
. V. -

Filles de la Charit6. -

Quelques 6tablissements.

Angers: la Charitia Angers, (Paris, Retaux, 1889, 2 vol. in-z8), o107
6
et les S~curs hospitalieres (Paris, Lecoffre, 1898,3' edition, in-i ),
iso6, par Cosnier; - le Champ des martyrs, par Godard-Faultrier
(Angers, Lach6se, 4a edit. [s. d.], in-i8), 1112; - par Gruget (Angers, Germain, 1893, in-8), tog9; -Martyre dessceursMaarie-Anne
et Odile, par Uzureau (Angers, Siraudeau, 1902, in-8), 1070; -par
Bretaudeau (Abbevile, Paillard, 1903, in-32, illustrd), 192 i.
Arras : les Filles de la Chariti,par Misermont, C. M. (Cambrai, De-ligne, 190o, in-8) et Supplements (ibid., 1902), 1099 c. - Abbeville, Paillard, in-32, illustre.
Chitillon-sur-Seine, par Frerot (ChAtillon-sur-Seine, Pichat, 1888),
"1102.

itats-Unis: Album des maisons, o098 et Archiv. Miss.
Gayctte, par Choussy (Moulins, Uesrosiers, 1882, in-i2), 111 .
Jerusalem, par Legrand (Jerusalem, 19oo, in-i8), Iio5 c.
Limoges (1887) (Limoges, Chatras, 1888, in-8), no3.
Paris : les Merveilles de la chariti, par de La Rallaye (Paris, Oudin,
1883, in- 8), I loI. - Maison de la couche, par Lallemand (Paris,
Champion, 1885, in-8), z0o4. -Les

Seurs et le Conseil municipal

de Paris,par Alexis Chevalier (Paris, Dcntu, 1881, in-i8), 1108.
S--Les Filles de la Charit et I'Assistance publique (Paris, Lev6
1894, in- 4 ), to63.
Peyriac-Minervois (Carcassonne, Parmids, 1853, in-8), 11oo.
Portugal: Question des Sceurs (1857-1852), etude (Lisbonne, 1863,
in-), 11oi.

- 47&-Sainte-Reirie (Alise), par Trido~
(Paris, cue Cassette, 2o, * editian
:
»ls. d.i, in-iSy, tl3
Tarbes : ,a Charite dans laBigorre; les Hdpitaux, par Curie-Lassus
*(Paris, Bray, 1864, in-18), a og.
Nul mieux que moi, Monsieur et cher coll&gue, no Gomprend que
Is liste que je viens de dresser est inevitablement incomplete. Un des
peilleurs moyens de I'amener a sa perfection, serait que diverses
mains. ytravaillassent, s'appliquant a telle partic ou a tel ditail qul
plai.tdavantage a chacun.
J'ai confiance que, pour ceux qui viendront aprcs nous, I'ensemble
qte jo viens de tracerpourra rendre service. - A. MI.ox.

213. Dictionnaire franfais-turc, en caracteres latins et,
en caracteres turcs, par Nicolas Murat, prdtrede la Mission.
Constantinople,

g19o. In-18, 432 pages.

D'un format commode, dcrit par un auteur qui a v6cu de longues
anndes dejir dans Ie pays dont il veut nous aider i apprendre la
langue, cc Dict:onnaire est d'une grande utilite. C'est une cli du
langage, po tative et nous faisant penetrer facilement dans I'obscunitd appa ente de cet idiome dont les caracteres typographiques euxmemes etonnent le regard du commun des lecteurs curopdens.
. Nous savons que Ie t frere a de ce livre, nous voulons dire le
Dictionnaire turc-francais, verra prochainement le jour. Des maintenant nous le saluons, et nous filicitons I'auteur de ces importants
travaux.

214. Consoliamo Gesu (Consolons Jsus.), par M. Parodi, C. M. 2* edition. Turin, Maison de la Mission, 1902.
Un vol. in-18, 44o pages.
C'est un Manuel pour lea associds de la Confririe de la SainteAgonic de Notrc-Seigneur, comprenant une abondante collection de
prieres et de reflexions tr6s bien adaptces an sujet.
215. Nuovo Mese di Maggio

(Nouveau Mois de Mai),

par Giuseppe Morino, p. d. M. Mondovi, 1903. Un vol.
in-8, 700oo pages.
Ce fort volume, tr6s bien imprime, suit, en trente considerations,
kt vie de la tres sainte Vierge ct son r6l1 dans I'lglise. . I chanoine archipretre de la cathedrale de Mondovi declare, on tdte du
volume, que ce travail peutý i son avis, atre tres utile aux pretres et
aux fidles.

-479 216. On.nous dcrit de l'imprimerie des lazaristes d'Ourmiah (Perse), le 19 janvier 9go3 :
a Nous inirons bient6t l'impression de la nouvelle eddtion en chaldden du Guide des pFcheurs, de Louis de Grenade.
a Vous serez sans doute satisfait d'apprendre la mise-a
limpression d'un ouvrage utile. C'est un Manuel de conversation, suivie d'un Lexique en six langues : fran;ais,
anglais, chalden, russe, persan et armenien, entierement
compose chez nous, sur le module des manuels de conversation que vous avez a Paris. Cet ouvrage est la suite dii
programme de publications que nous nous sommes-tracd.
* e Les caract&res russes qui nous manquaient sont arrives
.ette annie. Les types chaldiens qui nous delivrent de la
.servitude protestante sont en route. C'est pour nous une
jrosse depense; il a fallu se saigner pour les avoir. Mais la
Providence est bonne, et elle nous aidera. Elle nous donnera aussi, j'en ai la confiance, la benediction et couronnera nos efforts de quelque succ6s.

.- P. DARBOIS. a

217. Les (Euvres de saint Vincent de Paul d Sedan, par
Lon Bretaudeau (Revue ardennaise, septembre 19o3,
p. 241-323).
Cette 6tude a pour objet les ceuvres charitables et religicuses
accomplies par saint Vincent de Paul A Sedan, surtout par les mains
dsess disciples, les Pretres de la Mission ou Lazaristes et des Filles
de l Chariti. Celles-ci furent 6tabties it Sedan en 1641, les MissionMires s'y etablirent en 1643.
Les Pretres de la Mission furent charges de la cure de Sedan. Une
petite icole, qu'ils avaient ouverte en z654, grandit pen A pea, et, en
168 3,elle devint un seminaire diocesain de philosophie d'op les elves
passaient ensuite au s6minaire de Reims.
SCette importante itude est abondamment documentee, et par les
puseignements precis qu'elle fournit sur les oeuvres et sur le personnel, elle est d'un grand interdt.

218. Le Seminaireet le sacerdoce. Sujets de conferences,
lectures spirituelles et oraisons donnds aux sdminaristes.

-
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Evreux, imprimerie de lEure, igo 3 . Un vol. in-8 de vm471 pages.
Les Cloges adressis a I'auteur de cc livre par Mgr i'vdque d'lvreux
et qu'on trouvera en tete du volume, disent toute la valeur de ces
instructions et de ces encouragements adresses aux E616es du grand

seminaire.
Cest un recueil de tr6s pricieux matCriaux.

2 9. La Mddaille miraculeuse, nouvelle ancre de salut
au vingtiame sikcle, en allemand; traduit de Pitalien, de
M. Biondelli, C. M., par M. Edmond Heger, pretre de la
meme Congregation. Gratz, chez les prdtres de la Mission,
19o2. Un volume in-i8.
De la Devotion des pritres de la tres sainte Vierge,
en allemand; traduite de Pitalien, de Louis Monforte, chanoine de Naples, par Edmond Heger, de la Congregation
de la Mission. Ratisbonne, Pustet, 9go3. Un volume in-i8.
L'ann6e 190go4 a nous amener le cinquanti6me anniversaire de la
d6finition de PImmaculee Conception: les fetes qui se clbreront alors,
ameneront aussi un renouveau de pidti envers Marie. On comprend
combien M. Heger a d6t bien inspird en pr6sentant au public de
langue allemande, ces deux ouvrages dont le premier a et avantageusement complete par lui. Ils sont, dailleurs, d'un interet et d'une
utilitd qui ne passent pas, et Ie second de ces livres sera particulidrement agree du clerge i qui il s'adresse.

S22o. On the Priesthood (Du Sacerdoce); traite de saint
lean Chrysostome, traduit par M. Patrice Boyle, C. M.
Dublin, Gill, igo 3 . Un volume in-12 de xxxv-145 pages.
On sait, et le traducteur 'a rappel6 dans une savante preface, en
s'dtayant du temoignage d'hommes illustres, quelle est la grandeur
des idees de saint Jean Chrysostome, et comment il saisissait le
c6te reel et pratique des sujets les plus elev6s. Le distingu6 supdricur
du college irlandais, a Paris, a fait oeuvre tres utile en rendant d'un
usage plus facile encore qu'auparavant, pour le clerge de langue
anglaise, le beau traite de saint Jean Chrysostome sur le sacerdoce.
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Voici la continuation des Notices historiques et idifiantes sur les pretres et sur lesfreres de la Congregation
de la Mission.
Pourrons-nous avec ce volume atteindre la fin de la
sdrie des Notices qui va de I'origine de la Compagnie a la
fin du dix-huitieme siecle ? Nous I'espirons. Comme une
nouvelle sdrie partant du commencement du dix-neuvieme
siecle a paru, nous aurans ainsi relid, par une chaine non
interrompue de precieux et idifiants souvenirs, les temps
actuels aux origines de la Congregation.
A ces groupes de Notices, qui sont reunies autour du
nom de chaque superieur general, aous sos joint pour
chaque gdndralat, conformement au plan adopi~ dAs le debut de cette publication, quelques renseignements accessoires au but, mais tres ,pricieux pour chaque maison; ce
sont : la date d'origine et quelques details sur chaque
nouvel dtablissement, la liste des supdrieurset une mention
des principaux bienfaiteurs. On comprend que ce recueil
de Notices tire de la un interit historique notable.
On sait la source des renseignements biographiques que
nous donnons. Us sont puisds, en partie dans les circulaires
des supirieurs gindraux qui ont fait I'eloge de plusieurs
missionnaires, mentionnant annuellement leurs travaux, ou
leur payant d leur mort un juste tribut d 'loges; et enpartie
dans les Notices publides, selon un usage qui date de l'origine de la Compagnie, d Ioccasion du deces des missionnaires. C'dtaient d'abord des manuscrits. A partir de1 7 34,
sous le gendralat de M. Bonnet, pendant une asset longue
sirie d'annies, on publia ce que l'on appelait quelquefois

-8des c billets mortuaires a, enfascicules imprimds de quatre
pages d'abord; plus tard, en fascicules plus etendus, de
courtes notices sur les defunts. Cesfascicules paraissaient
pdriodiquement; iis portaient une pagination qui se suivait et qui peu a peu a form6 un fort volume in-4, tras
compact. Nous n'en avons qu'un exemplaire sans lacune;
il a 582 pages, et nous ne sommes pas s2r qu'il n'y avait
pas une continuation.
Ce volume, on le comprend, est un trisor et par sa raretd
et par la valeur de ses renseignements pour nous. II doit se
trouver d'autres exemplaires de ce Recueil dans les
villes ok, avant la Revolution, nous avions des etablissements; on ne nous les a pas signales.
Voici sur 'unique exemplaire complet ce que nous avons
autrefois entendu raconter. Cest d Mgr Delaplace, qui
fut plus tard evdque et vicaire apostolique en Chine, qu'on
en est redevable. A I'dpoque oi il etait itudiant a SaintLahare, J Paris, etant alle un jour en ville, il longeait les
quais de la Seine, o& les bouquinistes 6talent leurs vieux
livres. C'est Id qu'il rencontra ce volume, qui itait en
assel miserable itat et qu'il acquit pour la modique somme
de cinquante centimes. Lui-mnme ne soupconnait pas entidrement la bonne fortune qui venait de lui echoir et dont on
lui doit etre a jamais reconnaissant.
C'est de ce Recueil, que nous designons sous ce titre :
AICIENNES NOTICES IMPRIMES, que seront tirees une partie
des biographies qui suivront; nous ne pourrons que donner
un choix.
On comprend l'autoritd de ces Notices que nous rd6diterons, en sachant que celles qui sont imprimees se publiaient
sous lesyeux et par I'autorite du supirieur general.

M. NICOLAS PIERRON
QUATRIEME SUPERIEUR GENERAL DE LA CONGREGATION

DE LA MISSION (1697-1703)

IV

GINERALAT DE M.NICOLAS PIERRON
(1697-1703)
M. NICOLAS PIERRON
QUATR•iEME SUPERIEUR GENERAL DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET DES FILLES DE LA CHARITE

Paris. 27 aoi 170o3.

Son caractere bon, sa conduite modeste et prudente apres
son election i 'emploi de supirieur gindral attestent hautement combien dtait sincere dans son humilit6 M. Pierron,
lorsqu'il annonca, en 1697, son election aux maisons de la
Compagnie : t Je suis encore inconsolable de ce choix, ecrivait-il, et je ne me suis soumis sous le poids d'une telle
charge, qu'apres avoir fait d'extremes resistances et employd des larmes en abondance pour en dtre ddcharg6, mais
on n'y a pas eu d'egard, A ma grande confusion. *
M. Nicolas Pierron dtait ned Montceaux, au diocese de
Sens, le g mai 1635. II fut recu dansla Congregation, du temps
de saint Vincent de Paul,le 14 mai 1657,et fitde fort bonnes
etudes, puis enseigna a Saint-Lazare. II avait du savoir;
et des externes de distinction, entre autres, Mgr Claude
de Saint-Georges, archeveque de Lyon, fort habile luimeme et tres verse dans la connaissance de l'antiquite, qui
avait connu M. Pierron a Tours, ayant etd archeveque
dans cette ville avant que de I'dtre de Lyon, tdmoignerent, en apprenant son ilection, qu'il leur faisait plaisir
de voir que dans la Compagnie on avait igard A l'erudition des sujets. M. Pierron fut le premier superieur du s&minaire de Saint-Flour, et aussi de celui de Tours. M. Jolly
le rappela a Saint-Lazare en 1694; ii le fit tout ensemble
superieur du siminaire de Chartres et visiteur de la pro-
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vince de France. 11 avait un peu plus de soixante ans quand
il fut elu gendral et eut toutes les peines du monde d'accepter cette charge, comme nous Favons dit. II ne fut pas
dcouti, et son ilection subsista. Il en donna lui-meme
avis, selon la coutume, par une lettre-circulaire, datie du
1o aout 1697, dans laquelle il assure de son ddvouement
et declare a qu'il s'dtudiera a imiter ses tres honores pridicesseurs en leur sage conduite, surtout pour maintenir l'union
et 'exacte observance des regles m.
Parce qu'il faut que chacun porte sa croix, et comme ceux
memes qui sont innocents et qui accomplissent leur devoir
n'en sont pas exemptis, M. Pierron subit cette loi commune. Dieu se servit d'un incident de son election pour
permettre que son serviteur fit sujet A des contradictions
qui durent lui itre tres sensibles.
En effet, Louis XIV, par la malencontreuse suggestion
de quelques grands seigneurs qui avaient en vue un candidat, - lequel ne fur d'ailleurs pas elu, - s'avisa d'intervenir
lors de l'election du superieur gendral, en faisant savoir que
certain choix ne lui agrierait pas. C'est ce que les souverains pratiquent et ce qu'on tolere de leur part dans les
conclaves lors de l'ilection des papes; nul ne pretend pour
cela que les ilections des papes sont invalides. Louis XIV
eut bien fait de s'abstenir. II n'eut pas, lui, A en souffrir, et
il se desista de cette ingdrence d6s l'lection suivante; mais
quelques missionnaires etrangers en garderent dans 1'rae
une profonde amertume et s'appliquerent i la faire sentir a
'humble M. Pierron. Ses vertus et sa sagesse n'en bril16rent que plus.
En fils plein de tendresse pour M. Vincent, qu'il avait
connu personnellement, il prepara ce qui pouvait servir a
introduire la cause de bdatification de ce digne instituteur
et fondateur de la Congregation de la Mission et dela Compagnie des Filles de la Charit6.
Sa foi etait pure et vive. Divers dcrits sur la vie intirieure
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ayant ei condamans par le Souveaia Pontife, it se iitr
cd'e informer toute la Compagnie et de faire i ce sujet ie
fermes et frudnctes reioommandations. Mon pr'ieissear,
6crivait-il i Ia date do 28 mars z69o, avait coutume denroyer aux maisons la condamnatoa tie cerrains lirres et
les deenses que le Saint-Siege faisait de les lire, comme
coatenaut des erreurs opposees aux bonnes maeurs et i Ih
tradition de IEglise; je crois qu'il est de mon ieroir de
'imiter en cette occasion, pour preserer toujours la Congregation de route mauraise doctrine et Ia maintenir ians
cele qui nous est enseignee par loracle de 'Egiise, que
nous devons icouter avec soumission. Jespere que Dieu
iera la grace de la conserver dans ces sentiments si
surs pour le salut, et je It prie de nous primunir contre
toute doctrine fausse on suspecte- Nous devons rviter la
lecture des livres plus curieux qu'utiles pour nous acquitter de nos fonctions.Tenons-nous aux dcisions de TEglise
et du Saint-Siege et aux maximes de la vie intericure que
nous a laissees notre venerable instituteur, lequel nous a
si souvent ordonne de suivre ie chemin commun, qui est on
chemin royal, via regia. b
* Ne souffrez point, ajoutait M. Pierron, qu'aucun des
n6tres entre dans de tels sentiments, on, par des subtilites captieuses, elude les constitutions apostoliques; ii taut
beaucoup se defier et s'iloigner des opinions nouvelles,
toujours suspectes, et singulierement de celle qui tendrait a
renouveler les propositions de Jansenius tant de fois condamnies et defendues. Ayons pour les dicisions det'Eglise,
non seulement une soumission de respect et silence, mais
une soumission sincere d'esprit et de coeur: marquons-la
dans les occasions, et s'il faut prendre quelque parti, que
ce soit celui du Saint-Siege et de 'Eglise. .
Joignant i cela les conseils de la discretion etde la prudence, il ajoutait : a Sur quoi, je prie qu'on avertisse que
quand ii s'elevera quelque contestation dans 1'Eglise, il ne
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faut pas se dclarer, ni dclamer contre aucune commanautd, institut on societd, ce qui ne peut produire que de
mauvais effets, mais imiter notre venerable pare M. Vincent, qui gardait dans ces rencontres une grande retenue,
et avait d'ailleurs une si profode obdissance pour les ddcisions du Saint-Siege, qu'il les defendait avec vigueur et prudence. •
Pendant son court giniralat, M. Pierron montra son
zele pour la discipline par de sages recommandations, icho
des desirs de l'assemblee generale. Sa propre vie itait un
modele des verus qu'il recommandait. * Aimons, ecrivaitil, la pratique des vertus qui composent notre esprit; soyons
fideles a observer nos regles; mettons notre plaisir a nous
soumettre et A ob6ir aux supCrieurs; soyons sages et discrets avec routes sortes de personnes, en evitant celles qui
pourraient faire naitre quelque soupcon, quoique mal
fondi; vivons dans la frugalit4 et la pauvretd propres a des
ouvriers evang~liques qui doivent avoir tout quittn, jusqu'au soin du corps, pour suivre Notre-Seigneur. Conservons-nous dans lesprit de pi6ti et de divotion parmi nos
emplois et nos nombreuses occupations, afin de nous en
acquitter avec ferveur en la vue de Dieu, qui continuera A
verser sur nous ses benedictions. s - Voila, ajoute son
biographe, une belle ricapitulation, et elle ressent fort
le soin des premiers missionnaires pour eviter le relachement.
En 1702, M. Pierron se vit attaqud en hiver d'une ficheuse apoplexie, et cet accident fit craindre pour sa vie,
car il itait ddej avancd en age. Toutefois, on y remedia da
mieux qu'on put. Les midecins lui conseillrent d'aller
prendre les eaux mindrales; il ne put s'y rdsoudre, soit a
cause de son emploi qui ne lui permettait pas de s'absenter ainsi de la maison de Saint-Lazare, soit pour quelque
autre raison; on en fit venir A Paris, et il en but quelque
temps. II en parut un peu soulagd, mais apres Paques, ses
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jambes resterent toujours faibles, et cette faiblesse augmenta
encore en automne et durant 'hiver suivant.
L'annde 1703 itait la sixieme depuis l'ilection de
M. Pierron. Cela, suivant ce qui est marqud dans les Constitutions, l'obligeait a faire convoquer les assemblies des
provinces pour en tenir une sexennale & Paris.
L'ordre en fut envoye aux visiteurs an commencement du
printemps; mais sa santi diclinair. Bient6t il fut evident
que le superieur gendral n'dtait plus en 6tat d'exercer sa
charge, il demanda lui-meme d'en itre relevd et it conclut
avec ses assistants qu'il fallait convoquer une asssemblie
gendrale, oh,apres qu'il aurait donni sa dimission, on ilirait un autre gendral. Ce qui fut fair ainsi qu'il avait 6t6
privu.
M. Pierron ne survdcut pas longtemps a sa demission.
Environ quinze jours apres, dans le temps qu'il paraissait
se porter relativement assez bien, ii lui survint une fievre
maligne accompagnee d'inflammation, qui 1'emporta. Le
nouveau supirieur gindral, M. Watel, en donna avis
&toutes les maisons : a Vous savez, disait-il, les bons services que M. Pierron a rendus A la Congregation pendant
quarante-six ans qu'il y a vecu,et le grand exemple d'humiliti et de disintiressement qu'il nous a donne, en faisant
tres volontiers sa dimission de l'office de supirieur gendral,
ce qui a donne lieu A la derni6re assemblee de lui donner
un successeur. It nous a timoignrtant de joie de la paix
et tranquillit6 avec laquelle toutes choses se sont passees,
qu'il n'a pu s'empdcher de dire : a Je n'ai plus rien a desirer
a en ce monde, et mon unique disir est d'aller au ciel.
Ces aspirations, qui dinotent une Ame deji unie & Dieu
furent exaucies. C'est le 27 aoat i7o3 que M. Nicolas Pierron quitta cette terre d'epreuves pour une patrie meilleure.
- Circulcires et Hist. de la Congrdg. de la Mission, par
M. LACOUR.
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M. FRANgOIS DUPUICH
PRETRE

Richelieu. 1693.

M. Francois Dupuich dtait n4, le 7 juillet 1616, a Arras,
et ii fut requ dans la Congregation le 19 avril 1641; il
etait deja pretre depuis un an quand ii entra dans la Compagnie. Saint Vincent, avant de le recevoir, avait voulu
6prouver son zele et sa charite, car nous le trouvons, en
164o, A Bar-le-Duc, assistant dans leur d6tresse les malheureux habitants de la Lorraine. 11 fut bient6t apres
Troyes, ott il travailla pendant vingt-deux ans.
envoyei
II demeura mime supirieur de cette maison depuis 1658
jusqu'en 1665. A cette 6poque, il fut envoyde Marseille,
oi il resta jusqu'au moment ou M. Almeras jugea a propos
de l'envoyer en Pologne pour y conduire de nouveaux
ouvriers et une colonie de Filles de la Charit6.
M. Dupuich, nous disent les mimoires du temps, itait
fort connu pour sa simplicite. Son amour pour la pauvreti
lui fit refuser, avant de partir pour la Pologne, une montre
- c'dtait alors un objet de luxe - que lui offrait M. Jean
Levacher, revenu de Tunis. M. Almeras disait de lui : 4 II
a du z6le, de la fiddliti et de la prudence. C'est probablement A cause de ces qualitis que M. Almdras Penvoya en
Pologne oi la Congregation dtait 'objet des faveurs et de
Festime des grands, mais etait en meme temps expos6e a
perdre quelque chose de ses principales venus.
M. Dupuich, place Ala maison de Metz, 7 fut le troisikme
supirieur, de 1671 A 1676. A cette dernikre epoque, M. Jolly
le nomma superieur A Richelieu, et c'est de la qu'il le prit
en 1679 pour le renvoyer en Pologne et lui faire executer
une mesure de la plus haute importance. Nous raconterons
le fait avec quelques ddtails, a cause de Penseignement qui
en ressort. On y verra comment 'ambition peut mettre un
homme hors de son devoir, en le jetant dans les intrigues,
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le rendre malheureux, et enfin l'entrainer hors du chemin
oi ii s'6tait engage par des voeux. On y verra aussi l'habileti et le divouement a la Congregation de M. Francois
Dupuich.
Saint Vincent, envoyant un missionnaire en Pologne, en
1654, lui avait adjoint trois etudiants qui, ordonnes prdtres
en ce pays, furent obliges par suite de la guerre & rentrer a
Paris. Un de ces trois etait M. Eveillard, jeune homme de
talent qui, de retour i Saint-Lazare, fut chargi par saint
Vincent d'enseigner au petit seminaire de Saint-Charles,
[1 fut meme nomm6 a la superioriti de cette maison par
M. Almeras en 1662, puis la meme annie transfier an seminaire des Bons-Enfants, ou ii resta supdrieur jusqu'en 1674.
Dans cette derniere maison ii avait eu sous sa direction
l'abbi Denhof, noble polonais. Celui-ci retourna en Pologne; M. Eveillard demeura en correspondance avec lui, et,
par son entremise, ii se fit appeler dans ce pays. M. Jolly,
cidant aux instances qui lui en furent faites, consentit a
Py renvoyer. Mais Dieu ne benit pas cette conduite de
M. Eveillard, qui etait basde sur la prudence du monde.
En I674, il remplissait AVarsovie ioffice de superieur.
II commenca meme un seminaire interne a Sainte-Croix,
en 1678.
Neanmoins, comme ii s'etait introduit de lui-meme dans
cette charge qu'il considirait a la maniere des gens du
monde, Dieu ne lui donna pas grice pour la conduite de
ses infirieurs. Sentant bien que ceux-ci n'etaient pas contents de lui et craignant de perdre sa charge de superieur,
il voulut s'y maintenir par le cridit des grands. II s'employa pour cela auprts du marquis de Bethune, alors
ambassadeur de France en Pologne et proche parent de la
reine, 6pouse du roi Jean III, Sobieski.
M. Jolly, informi de sa maniere de gouverner, rdsolut
de le retirer des i'annee 1679. C'est alors qu'il proposa
a M. Dupuicb, qui itait encore a Richelieu, un second
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voyage en Pologne, mais en laissant cependant A sa disposition une entreprise qui devait lui etre penible, soit a
cause de son Age, soit a cause de la difficult de 1'affaire en
elle-mime.
Ce vertueux missionnaire, age ddjA de soixante-trois ans,
accepta nianmoins cette commission et partit de Paris avec
les pouvoirs de visiteur que lui confirait ie supirieur
general. II se mit en route au nmois de mai 1679, et visita
en passant la maison de Culm. Puis il se rendit a Varsovie,
oi il resta jusqu'en 168o. M. Eveillard, qui dtait homme
d'esprit, ne manqua pas de soupconner qu'il s'agissait de
lui, dans le sijour si prolong6 d'un visiteur en Pologne. II
voulut tenter d'adoucir M. Jolly A son egard et lui dcrivit
plusieurs lettres tres humbles, lui demandant comme une
grace de le ddcharger de la superioriti, de le retirer de
Pologne et de le rappeler en France. Le superieur general
le prit au mot et lui ecrivit de se rendre a Metz, lui disant
qu'il trouverait lA des lettres qui lui apprendraient oi il
devait aller. Cet ordre, bien entendu, n'etait pas ce que
cherchaitM. Eveillard, car pendant qu'il icrivait AM. Jolly
des lettres pleines de soumission, il interessait en sa faveur
toutes les puissances ecclesiastiques et seculieres de Pologne
et mime le roi Jean Sobieski, qui non seulement ecrivit a
M. Jollyj pour Jlui demander de laisser M. Eveillard A
Varsovie, mais icrivit encore dans le mime sens a Louis XIV
lui-meme.
M. Jolly r6pondit au roi de Pologne en le suppliant de
lui laisser la liberte de conduire la Congrigation selon ses
regles et ses:usages.
Par malheur, M. Dupuich se vit atteint d'une grosse
fibvre et, de peur que ses :papiers ne tombassent entre les
mains de M. Eveillard, il dcrivit de Varsovie a M. Godquin,
excellent missionnaire, qui etait a Culm, de venir le trouver au plus t6t. Celui-ci arriva en toute hbte, et, le jour
mime de sonS arrivee A Varsovie, on regut les lettres de
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M. Jolly qui le nommaient superieur de Sainte-Croix.
Quelques jours aprs, M. Dupuich fut guiri et tous denx
ensemble allkrent trouver l'eveque A sa maison de campagne, et l'affaire se conclut sans difficulte.
M. Eveillard, outrd de voir tous ses projets aneantis,
declara qu'il voulait sortir de la Congregation. On avait
prevu cette demande et 'on tenait tout pret son renvoi de
la Compagnie. On lui accorda meme tout ce qu'il voulut,
livres, habits, linge, argent, pour se retirer, et il s'en alla
trouver i'abbt Denhof, qui devint quelque temps apres
cardinal. Ainsi M. Dupuich avait accompli, selon les intentions de M. Jolly, la commission difficile qui lui avait 6it
confiie, et la Congregation, en Pologne, itait priservee,
par la mesure dnergique qui venait d'dtre prise, des funeates
consequences que pouvait attirer l'abandon des. maximes
de saint Vincent dans ses oeuvres et dans ses entreprises.
M. Dupuich reprit le chemin de la France. Ne trouvant
pas d'occasion pour faire ce chemin par terre, il prit la voie
de la mer et se rendit i Dantzig pour s'y embarquer. Dieu
le preserva pendant ce voyage de plusieurs grands dangers,
car, en allant de Varsovie a Culm, sa voiture versa sur les
bords de la Vistule, mais il n'eut aucun mal. Le vaisseau
sur lequel il s'embarqua a Dantzig essuya une furieuse
tempdte dans le Sund et fut jete sur les c6tes de Norvege;
M. Dupuich echappa encore sain et sauf i ce naufrage et
revint par Amsterdam et Bruxelles jusqu'a Paris. M. Jolly
le filicita de sa bonne conduite et de sa fermete; il lui avait
repe&t plusieurs fois avant sen depart qu'il aimait mieux
que la Congregation .perdit tous ses etablissements en
Pologne plut6t que de souffrir que les supericurs s'y rendissent ind6pendants.
M. Dupuich garda le titre de visiteur de Pologne, et
assista done en cette qualiti a la quatri6me assemblee
genirale convoquie par M. Jolly, en 1685, avec ies deux
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d6putes qui vinrent de Pologne, MM. Desdames et Monmejean.
L'assemblde termin&e, M. Dupuich rentra dans son ancienne maison de Richelieu, et en fut encore supdrieur
jusqu'en 1693, annie oi il mourut, i 1'lge de soixantedix-sept ans. - Mdmoires de la Congrigation de la
Mission.
M. TIBERE AGOSTINI-CENCI
PRtTRE

Naples. 12 ao8t 1694.

Lorsque le cardinal Caracciolo risolut d'etablir la Congregation A Naples il voulut que d'abord le peuple apprit a
connaitre par lui-meme les missionnaires, leur zele et leur
modestie. II dit done a M. C6me Galilee, pr4tre de la Mission, qui etait deja dans cette ville, de faire venir deux autres
missionnaires pour travailler aux environs.
L'un d'eux etait M.Tibere Agostini, nei Forli, en I63i,
de la noble famille des Agostini. Aussit6t, les trois courageux pretres se mirent a donner des missions regulieres et
presque sans interruption a Casoria, distant d'environ trois
milles de Naples, AArzano, a Casavatore, A Secondigliano.
Cest pendant ces travaux qu'ils furent connus de M. Balsamo, fervent laique, dont la bienveillance et la gendrositi
devaient grandement influer sur l'avenir de la maison des
Missionnaires de Naples.
Dans ces missions M. Agostini travaillait avec un grand
courage, comme on I'a dit et sans compter avec ses forces.
II aimait ardemment la Congregation, ot ii sentait qu'il
pouvait faire tant de bien aux Ames. Ayant la douleur de
voir ravi par la mort son unique frere qui habitait i Forli,
sa patrie, il fit donation entre vifs i la Compagnie de tous
ses biens. C'etait vers t669.
En 1676, M. Tibere Agostini fut nomm6 superieur de
la maison de Naples. Dans ce poste, il fit resplendir son
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humilitd; ii voulait pratiquer suivant Ie besoin les plus
humbles offices. Quand son cousin Mgr Agostini fut nomm6
cardinal, il ne s'en privalut point; ii affectait presque
d'ignorer sa parenti avec le prelat, ou bien il ne s'en souvenait que lorsqu'il y avait A obtenir quelque faveur pour
des gens d'humble candition.
Quand il fut sur le point de mourir, ii recut la visite
d'eminents personnages de la ville de Naples : a Voyez,
disait-il, comme on me traite, alors que si j'etais reste chez
moi, je serais mort entre quatre modestes paysans! u It
souffrit patiemment et rendit son ame A Dieu le 12 du mois
d'aoit 1694. A son occasion le cardinal-archeveque de
Naples permit d'enterrer dans 1'tglise de la Mission soit
les missionnaires, soit leurs convicteurs. Selon le desir du
clerge de la ville, on fit faire son portrait, mais l'image la
plus belle est celle de ses vertus qui restait dans 1'ame de
ceux qui l'avaient connu. - Salvatore STELLA, la Congregagione della Mission in Italia, et Notice manuscrite.

JEAN-ARMAND

DUBOURDIEU

FRERE DE LA MISSION, CONSUL A. ALGER

15 avril 1677.
Nous aurions manque de payer un juste tribut A la mdmoire du frere Dubourdieu, mort sous le gindralat de
M. Jolly, si nous ne lui consacrions ici quelques lignes.
Les historiens de saint Vincent de Paul, apres avoir parld
de son esclavage en Afrique, font tons remarquer le ddvouement qu'il montra pour le soulagement des captifs,
nombreux, hblas! et vraiment dignes de pitid, dans les
bagnes de la Regence.
Le disir charitable du saint 6tait accompagnd d'un desir
patriotique non moins vif, qui ne devait se rdaliser que
deux sitcles aprs : enlever Alger aux pirates.
Ses nombreuses tentatives aupres du chevalier Paul,
Paris.
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officier d'aventure, mais capable de concevoir ce plan et de
le r&~liser, ne purent pourtant pas aboutir . La seule chose
qu'il put obtenir en vue de protiger les esclaves fut rPtablissement de deux consulats, a Tunis et a Alger, oil il
envoya des missionnaires.
Le consulat d'Alger, occupe d'abord par le frere Barreau
(de 1646 i 1659), cut pour deuxi6me titulaire le frere
Dubourdieu, qui sut remplir ces fonctions avec autant d'intelligence que de d6vouement.
Jean-Armand Dubourdieu naquit, vers i62o, A Garos,
en Barn, et entra le 8 novembre x644 dans la congregagation fondee par M. Vincent. Ce fut dans la maison de
Notre-Dame-de-la-Rose qu'il fut initie ala vie de communauti.
II passa les premieres annees de sa vocation en quelques
maisons de la Compagnie dans le midi de la France. La
pinutration de son esprit, son aptitude aux affaires, et
d'autres qualites rares le firent remarquer par ses superieurs, et, en 1658, saint Vincent le designa pour occuper
i Alger le poste de consul. Ce projet ne se realisa pourtant
pas, et ce ne fut qu'en 1661, un an apres la mort de saint
Vincent, que M. Almiras, son successeur, envoya, avec
M. Philippe Le Vacher, le frdre Dubourdieu comme
consul et le frere Sicquard comme chancelier.
M. Philippe Le Vacher etant rentr6 en France apres larrangement des affaires du frere Barreau, le frere Dubourdieu resta alors cinq ans dans son isolement, par suite des
dimelis qui s'eleverent entre la France et la puissance
d'Alger. Les deux freres ne negligeaient aucune occasion de
venir au secours des esclaves par les encouragements qu'ils
leur donnaient, les aum6nes qu'ils Icur distribuaient et les
bons offices qu'ils pouvaient leur rendre. C'est en 1673 que
i. Voir Histoire de saint Vincent de Paul, par Maynard, t. I",
p. 467, 3* ddition, in-mz.
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le frere Dubourdieu revint enfin en France trouver un
peu de tranquilliti
et la paix qu'il disirait ardemment.
II 'difia la maison de Saint-Lazare par sa pietd et y
mourut le 15 avril 1677.
Le sup&rieur general de la Congrigation annonca en ces
termes sa mort aux membres de sa Compagnie:
a Voilk que Dieu vient encore de disposer de notre frere
Arnould-Jean Dubourdieu, qui 6tait un des plus vertueux
frdres que nous euss'ons. II dicdda hier, apres six heures
de fievre continue et une grande oppression de poitrine. II
etait encore en la force de l'Age, n'dtant age que de cinquante ans, dont il a pass6 trente-deux ans dans la Compagnie, A laquelle il a rendu de tres b'ons services et a ita
a grande edification.
* II a exerce pendant douze ans l'office de consul a
Alger, ot it a Cit fortaimi et estimi des Turcs m8mes, qui
admiraient sa grande chariti pour les esclaves, pour lassistance desquels ii ne donnait pas seulement libiralement
ce qu'il avait, mais exposait avec joie sa vie pour leur
service, durant le temps de la peste. Cette charit6 lui a
obtenu d'en retirer plusieurs de I'tat de perdition oi ils
etaient, et d'en affermir d'autres qui chancelaient dans la
foi. II a donne aussi la un bel exemple de la dilection des
ennemis, ayant sauv6 la vie i des personnes qui Pavaient
tres malicieusement calomnii. Dieu sait les grands biens
qu'il a faits en ce pays-la, et quelles traverses et afflictions
il a souffertes, dont il a fait un tres bon usage, parce qu'il
itait homme d'oraison, et c'itait 1 son refuge et sa consolation dans ses adversites. II vivait dans une tres grande
fiddlitd aux r.gles de notre Congrigation, ce qui 'a toujours
maintenu dans Pesprit de sa vocation, qu'il avait en abondance. Selon cela, ayant toujours 6ti fiddle a Dieu dans les
grandes et petites occasions, nous avons sujet de croire
qu'il jouit maintenant de la ricompense que sa divine
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Majesti donne A ses fideles serviteurs.

- Memoiresde la

Congregation de la Mission.
LE FRERE JEAN LOSTALOT
CLERC-ETUDIANT

14 aout 1693.

Jean Lostalot naquit a Dax, le 17 fivrier 1668, et nous
savons qu'avant son entree dans la Congr6gation de la Mission a il avait etudid, avec succes et aux applaudissements
de ses maitres et condisciples, en philosophie et en thiologie ».
II avait idt pricedd dans la Mission par un frere nomme
Guillaume, lequel, requ a Paris, A l'Age de vingt ans, le
27 mai 1680, remplit, en i694, les fonctions de supirieur
du s6minaire de Pau.
Jean fit son noviciat ACahors, oh il fut admis le mardi
g1avril 1689. Des les premiers jours, if. se signala par sa
pitC et.sa rdgulariti; aussi le chargea-t-on de mettre les
nouveaux sdminaristes au courant de tous les usages et de
toutes les pratiques du noviciat. Le 21 avril 1691, il prononqa ses vaeux dans cette maison de Cahors, qu'il quitta
bient6t pour se rendre &Paris, selon le ddsir qu'il en avait
manifesti. '
A Paris comme a Cahors, Jean Lostalot edifia la communautt par sa pidtd et son amabilitd. Les souffrances vinrent
mettre des entraves a son amour pour le travail. On 'envoya
en villigiature AVersailles. Les missionnaires 4tant charges
du service de la chapelle royale, avaient toujours en cette
rdsidence quelques jeunes clercs. Versailles etait comme une
maison de convalescence pour les itudiants dont la sante
laissait A disirer. Lostalot ne se trouva pas bien de ce sejour, et dut retourner A Saint-Lazare. LA, il fut place A
linfirmerie, ou il s'etudia a rendre une foule de petits services aux autres malades. A la fin du printemps de 'an-
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nie 1693, il fut envoyd de nouveau aux environs de Paris,
dans une ferme de la Congregation. Parmi ses compagnons
se trouvait un jeune pretre malade, M. Bonnet, qui devint,
dix-huit ans plus tard, supdrieur gindral et qui a rendu ce
temoignage du frere Lostalot: Je n'ai jamais connu d'Ame
aussi pure, aussi simple, aussi d6gagee des choses cr6ees. *
Ce changement d'air fut encore sans bons rsultats : des
crachements de sang se declarerent, et Jean Lostalot rentra
a l'infirmerie vers le commencement de juillet.
Rien cependant ne faisait prevoir une fin prochaine,
quand, le jeudi 13 aolt, sur le soir, le malade fit appeler
M. de la Salle et fit sa confession generale. Le lendemain
matin, on le trouva plus souffrant encore et on lui donna
1'extreme-onction. II riclama le saint viatique. Vers une
heure de 1'apr6s-midi, ceux qui etaient Ia crurent qu'il s'endormait, mais c'itait le sommeil de la mort.
On itait a la veille de rAssomption de la Vierge, pour qui
il avait toujours eu une d6votion spiciale. Le jour meme
de la fete, vers les dix heures, il fut enterrd dans I'dglise, en
la chapelle de Saint-Lazare, prbs des degris de Plautel, du
cO6t de 1'epitre.
La semaine suivante, la communautd fit une confirence
sur les vertus du difunt, a qui on rendit ce temoignage qu'il
avait vccu d'une maniere parfaite, et notamment qu'on ne
I'avait jamais entendu prononcer le moindre mot au ditriment de la reputation du prochain. M. Edme Jolly, superieur gdndral, qui presidait la r6union, conclut l'entretien
par ces mots: a Voila un saint jeune homme que Dieu vient
d'appeler A lui pour recompenser sa fidelitd... Faisons ce
qu'il a fait, et espirons que nous possederons ce qu'il posskde; il nous obtiendra des graces pour le faire. »- Notice
manuscrite.
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LE FRERE LETUS DELORME
COADJUTEUR

Varsovie. 1702.

Parmi les premiers missionnaires de Varsovie, ii convient
de mentionner le frere Lie ou Latus Delorme. II itait ni
le 25 aodt 1625 a Mont-a-Mouton, au diocese de Sens, et
il avait eti recu dans la Congrigation, a Paris, le 23 septembre 1642. II fut bient6t apres envoye A Troyes, et c'est
la qu'il fit les voeux en 1644. II s'y trouvait encore lorsque
M. Ozenney etait superieur, c'est-A-dire en i65o.
Des ce temps-li, il se faisait remarquer par ses vertus,
son travail et son z6~e; M. Ozenne en avait emport6 en
Pologne le meilleur souvenir, et il demandait qu'on le lui
envoyat. 11 fallut attendre, car la maison de Troyes, ayant
beaucoup de besoins, A cause du siminaire etdes missions,
le frere Delorme, par son travail et son activite, y dtait devenu
comme ndcessaire. Ce bon frere n'en continua pas moins
lui-meme i desirer d'aller en Pologne pour s'y donner plus
parfaitement a Dieu; ii y fur envoye en i66o ou 1662.!
Les quelques ditails que nous avons sur sa vie font bien
connaitre quel etait le trisor de vertus qu'il s'itait prepare
a l'cole de saint Vincent.
c En 1702, dit un vieux manuscrit de Sainte-Croix de
Varsovie, mourut le frere Laetus Delorme a l'ge de soixanteseize ans; il etait le doyen de tous nos Freres. II aimait
grandement sa vocation et avait un zele tres ardent pour le
bien commun. 11 brilla surtout par sa charite envers les
pauvres. Pendant le temps de la peste qui ravagea Varsovie
en 677, ii travailla beaucoup, et, sans aucune crainte d'exposer sa vie, it servait les pestifiris et leur portait chez eux
les midicaments et la nourriture. * Lorsque la peste devint
si forte qu'on avait fait sortir les malades par milliers pour
en debarrasser la ville, le frere Delorme fut encore employe pour aller les servir. C'est ce que nous apprend une
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conference faite en 1698 chez les Filles de la Charite sur
les verus de la saeur Clement (p. 522). La soeur Devaux,
revenue de Pologne, s'exprimait en ces termes : a La smur
Clement a etd employee a servir les pestiferes pendant que
j'ai demeure dans ce lieu; une femme de notre h6pital
etait avec elle,et le frere Delorme,de la Mission,y fut aussi
appliqui par M. le Supirieur. II y avait sept ou huit cents
malades, et elle demeura a les servir respace de huit mois,
ne se donnant de repos ni jour ni nuit. Sa charit6 s'itendait encore a nous autres parmi ce grand travail, et elle
priait le frere de venir nous voir, parce qu'etant quatre
jeunes filles exposees aux pestiferes de 1'h6pital, elle craignait que nous fussions exposies toutes A la fois a prendre
cette maladie. a D'autres rcits nous disent que le nombre
des malades monta jusqu'a quatre mille, et qu'on itait
oblig6 de les soigner dans la campagne.
* La maison de Vasovie, dit encore Pancien manuscrit,
est tres redevable au frere Delorme pour l'entretien des
batiments, soit de l'glise, soit du seminaire et pour la culture des terres. En effst, c'est lui qui surveilla la construction de l'eglise et qui mit en bonne voie tous les travaux
des champs; car il etait partout par sa diligence et son zele.
C'est lui aussi qui mit dans le meilleur itat possible le
grand jardin qui est en ville pr6s de la maison, comme
aussi celui qui se trouve dans le faubourg Leszno. Enfin,
il fut infatigable jusqu'a la mort. Plein de jours et de
mirites, il mourut saintement I'annee que nous avons dite,
et ii est enterrd dans les caveaux de 'eglise Sainte-Croix,
J Varsovie. , - Mdmoires de la Congregation.

BIENFAITEURS
Nous devons nous souvenir avec reconnaissance des
Souverains Pontifes INNOCENT x1 et CLIxENT xi qui ont
accordd des indulgences pricieuses A notre communaute et
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aux ceuvres de chariti dont les missionnaires ont la direction. Le pape Innocent XII itablit les missionnaires a l'abbaye des Saints Jean et Paul, a Rome. Et c'est le pape Clement XI qui ouvrit aux missionnaires la porte de la mission
de Chine, a ayant exprimi I'esperance que des ouvriers courageux surgiraient parmi eux, pour aller travailler dans les
Indes et en Chine a. Ainsi parle M. Pierron, suparieur general, dans sa circulaire du et" janvier 1700oo.
A Amiens, M. de RIENCOURT, grand vicaire de Mgr I'6veque, fit une fondation, afin qu'un missionnaire fat ajouti
aux cinq qui deja ataient au grand sem;-.aire de cette ville.
II voulut que fat adjointe A la formation du clerge la predication des missions dans les campagnes (1699).
A Cr6mone, M. Dominique MALOssI, chanoine de la
cathidrale, donna, par contrat passe au mois de septembre
1701, sa maison, ses meubles et la plus grande partie de ses
biens, pour procurer en cette ville un etablissement a la
Congrigation, afin de travailler aux missions.
A Rome, S. Em. le cardinal OrroBorn, neveu d'Alexandre VIII, sachant le dessein qu'avait le pape de nous donner
l'glise, les batiments, les jardins et enclos de fabbaye des
Saints Jean et Paul, offrit de lui-mame d'en abandonner
aussi le revenu dont il jouissait : le tout a 6td uni par une
bulle du 8 septembre 1697, expedi&e par les soins et A la
poursuite meme deN. S.-P. le pape Innocent XII.

MAISONS

FONDLIES

PENDANT LE G&NERALAT DE M. PIERRON

ET NOMS DES SUPERIEURS DE CHAQUE MAISON

75.

ROME. SS.JEAN ET PAUL. 1700. -

Roman. SS. Joannis

et Pauli.
Innocent XII, voulant rdunir dans un m8me edifice tous les
tribunaux de Rome, crut ne pouvoir trouver un emplacement
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plus favorable que celui de Monte-Citorio, i cause de sa situation centrale. 11 fit done elever sur la place de Monte-Citorio un
superbe palais, qui devait necessairement porter prejudice a la
maison de la Mission, en lui masquant le magnifique coup d'ceil
du Pincio et la vue de la place.
Pour compenser ce dommage, Innocent XII fit &la Congr6gation de la Mission un don vraiment royal, en lui cidant la
maison et l'eglise des Saints Jean et Paul, situes sur le mont
Coelius, pres les magnifiques ruines du Colisee et du palais des
Cesars.
La maison des SaintsJean et Paul, attenantei une magnifique
basilique, s6parie de route autre habitation, restaurde et agran*
die de faeon i pouvoir contenir une nombreuse communautd,
fut consideree comme apte, et elle l'etait de fait, a servir de seminaire interne ou de noviciat pour la province romaine de la
Congrigation de la Mission.
Innocent XII, par sa bulle In apostolice dignitatis, ceda a la
Congregation de la Mission le couvent, l'glise et l'abbaye avec
les biens annexes, sous la seule clause de subvenir aux charges
qui pesaient sur tous ces biens : Supportatistamen, per modernos
et pro tempore existentes superiores et presbyleros dicts Congregationis Missionis, omnibus et singulis Abbatice et ecclesia
ac primodicti comnentus ejusmodi oneribus.
L'eglise des Saints Jean et Paul avait etd donnee, avec le monastere et les jardins, aux Freres precheurs de nationaliti anglaise,
qui ne purent s'y maintenir longtemps. Ce fur alors qu'lnnocent XII, d'accord avec le cardinal Pietro Ottoboni, en fit don
aux missionnaires.
Ces derniers en prirent possession le 4 octobre 1697, comme
on le voit par I'acte de Nicolas de Rossi, dress6 le meme jour.
M. Pellegrino de Negri representa la Congregation, par mandat
special du superieur gendral, et M. Pierre-Francois Giordanini,
superieur de Monte-Citorio et visiteur, envoya auxdits lieux une
petite colonie de dix-neuf missionnaires, composee de pretres
anciens, d'dtudiants et de freres coadjuteurs.
SUPiRIEURS

DE LA MAISON DES SS. JEAN ET PAUL,

Francois Giordanini, 1700.
Jean-Baptiste Vacca, 70o4.
Jean-Jacques Buglia, 1707.
Gomez Costa, 1708.
Bernard Abingh, 1713.

A ROME

Jacques Maineri, 1722.
Jean Rostagni, 173o.
Bernard Abingh, 1733.
Bernard Della Torre, 1736.
Jean-Baptiste Termine, 1742.
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Michel Briconani, 1747.

Frangois Croce, 1768.

Jer6me Spinela, 1751.
Raymond Rezasco, 1752.

Transfert i Saint-Andre-du-Quirinal, 1773.

Jacques Lemetre, 1762.
76. VANNES. 1701. -

Veneten.

En 1701, Ie i pnvier, Mgr Francois d'Argouzes, ivEque de
Vannes, etablit directeurs perpituels de son seminaire les prktres
de la Congregation de la Mission avec pouvoir de faire, dans son
diocese, les fonctions de leur lastitut. 11 assigna, sur les revenus
dudit sdminaire, a 1oo livres de pension annuelle pour quatre
pretres et trois freres. M. Nicolas Pierron, superieur gdenral,
accepta cet etablissement le 18 janvier de 1a mEme annee.
En 1693, le 12 fevrier, le mime seigneur ee6que et M. Jolly,
supIrieur general, passerent par-devant Franqois-Gedeon Marchand et Pierre Savalette, notaires au Chitelet, un coutrat des
fondations d'une mission d'un mois par an, au temps de la Pentec6te, dans la paroisse de Pluvigner, moyennant 6oo 1.2 s. 4 d.
de rente au denier vingt sur le clerge du diocese de Vannes, au
principal de 12 x 141.8 s. d. legues par M. l'abbd de la Fayolle,
dec6de h Rome, pour cette fondation, et i condition que le revenu
de cette somme serait distribui aux pauvres de ladite paroisse
de Pluvigner, quand la mission ne s'y serait pas faite dans 1'annee. Cette condition est aussi stipulke dans ledit contrat de fondation.
En 1705, le 29 avril, Guillaume Barbier, laboureur i la Gazilly,
paroisse de Charentoir, et Jeanne Hochet, sa femme, donnerent
par contrat, fait par Rene Rio et Allano, notaires h Vannes, des
terres pour 3o livres de rente annuelle pour fondation d'une mission i la Gazilly, de quatorze en quatorze ans & perpetuite, &
commencer quatorze ans apres la mort des deux donateurs. Et
le 3 juin de la meme annee, Renee Riaud, femme, et non commune en biens de Joseph Gauvin, officier, pour participer i cette
fondation, en augmenta le revenu par la donation d'une piece
de terre, k condition : i" que ladite mission, apres la mort desdits fondateurs et fondatrices, serait faite tous les dix ans h perpertuite au lieu de quatorze, a commencer dix ans apres lesdites
morts; 2* que, si dans la suite le revenu de cette piece de terre
est de plus de 15 livres, I'excedent sera employd en retributions
de messes pour elle et ses parents.
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SUPERIEURS

31 DE VANHES

DE LA MAISON

M. Jean Fray, 1702.
M. Patrice Journeaux, 1740.
M.Marc-AntoineDesverneis,17o3. .
. Louis Le Bail, 1748.
M. Louis Le Pourvandier, 1761.
. . . . . ...............
M. Rhodes etait superieur en
M. Louis Le Bail, 1770
M. Jean-Joseph Collot, 1780.
1724.
.. . . . . . . . . . . . . . .
.
M. Jean-Mathurin Le Gal, 1781.
77. cRMONE. 1702. -

Cremonen.

Un chanoine de la cathedrale de Cremone, M. Malossi, eut la
pieuse pensee de faire construire un oratoire en lhonneur de
saint Joachim, pere de la sainte Vierge Marie, dans le but de
raviver son culte et de promouvoir la piete des fideles envers ce
saint patriarche. II s'assura du consentement du magistrat civil
et vint a bout de son oeuvre, 'an z70o. L'annee suivante, entendant parler des fruits abondants de salut qu'opdraient les pretres'
de la Mission dans le diocese et la ville de Pavie, il pensa ne
pouvoir mieux realiser son pieux dssir de voir saint Joachim
honore, qu'en leur procurant une maison et une dotation suffisante, pour leur permettre d'exercer leur ministire dans la ville
de Cremone. Le chancelier de I'evch6 consentit et donna la
faculth de mettre a execution ce projet, par un acte authentique
du 17 septembre 1701. Le

27

dicembre suivant, M. Pierron

acceptait ladonation et la fGndation. Mais le pieux chanoine, craignant lopposition du magistrat civil si, dans la supplique, I'on
faisait mention de la Congregation de la Mission, se contenta de
demander la facult d'avoir avec lui quatre pr&tres, qui vivraient
en communaute. Ainsi formulde, la supplique re9ut l'approbation du magistrat. A son tour, l'ivique de Cremone, Mgr Alexandre Croce, approuva la fondation et la donation. Ces formalites
et d'autres encore etant remplies, quatre pretres de la Mission et
deux freres se rendirent a Cremone, le 9 octobre 7oz, et prirent,
le lendemain, possession de .la partie de la maison cidie i la
mission et des terres, dont les revenus devaient servir aux depenses de la nouvelle fondation.
SUPLERIURS DE LA MAISON

Jean-Baptiste Balcone, 1702.
Bonavita Nazzani, 1704.
Lazare Azeno, 1710.

DE CREMONE

Franfois Picchioti, 173o.
Francois Ferrari, 1739.
Laurent Piovano, 1743.

Joseph Testori, 1748.
Jean Cuba, 170o.
Joseph Augusto, 1761.
Frangois Picchioti, 1763.
Charles Salio 173o.

32 Antoine Trovati, 1776.
Jean-Baptiste Cavallini, 1792.
Francois Facconi, 18o4.
Suppression, 18 2.

Supplmnent aux ANNALES

DB LA MISSION. -
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juillet 19 o3.

M. FRANOIS WATEL
CINQUIEME SUPARIEUR
DE

GENERAL DE LA CONGREGATION

LA MISSION (l703-

7IO)

GENERALAT DE M. FRANQOIS WATEL
(17o3-1710)

M. FRANCOIS WATEL
CINQUI•IE SUPERIEUR GENERAL DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET DES FILLES DE LA CHARITi
Paris. 2 octobre 171o.

Jusqfu' M. Watel les supirieurs generaux de la Congregation pouvaient en citant les exemples de saint Vincent
de Paul, employer les paroles de saint Jean, au sujet de
son divin Maitre: a Ce que nos yeux ont vu, ce que nos
oreilles ont entendu, nous en rendons temoignage. a Mais
M. Pierron fut le dernier des superieurs gendraux qui
virent saint Vincent. M. Francois Watel qui succida A
M. Pierron, avait &ie recu dans la compagnie sous
M. Almiras; mais si ses yeux n'avaient pas vu le saint
fondateur de la Mission, sa memoire et son coeur gardaient
fidelement l'Ncho de ses enseignements, et il etait un fidele
imitateur de sa simplicit6 et de son zele.
II etait ni A Tranois dans le dioc6se d'Arras, et fut requ
dans la Congregation A Paris, an siminaire de SaintLazare, le 24 avril 1670, agi alors de dix-neuf ans.
TrAs heureusement doue au point de vue de I'intelligence et de la maturiti du jugement, il fut nomme supirieur du seminaire d'Auxerre, fort jeune encore, en 1681,
c'est-a-dire Age d'environ trente ans. En 1689, il fut plac6
i la tete de celui d'Amiens, et, en 1698, nomme visiteur de
la province de France, A la suite d'un voyage &Rome ou

ses qualitds et ses vertus furent remarqudes.
Lorsque M. Pierron, vaincu par les infirmitis, eut remis

i l'assembl6e gindrale sa dimission, acte de chritienne
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abnegation auquel il ne devait d'ailleurs survivre que
quelques semaines. M. Watel fut ilu pour lui succider; et
l'on pent dire que c'est la modestie, que ce sont les vertus
propres du missionnaire qui furent ilues en lui. Les circonstances extarieures semblaient en effet mettre en evidence un autre candidat, c'itait M. Hebert, lequel etait
charge de la cure de Versailles, et qui devait un peu plus
tard devenir iveque d'Agen.
Voici ce que raconte 'auteur de l'Histairede la Congrigation, M. Joseph Lacour: a Les amis que M. Hebert avait
en cour, esperaient encore de le voir nommer giniral;
toutefois, quelques-uns craignaient qu'il ne se conformat
pas tout a fait a la simpliciti des premiers missonnaires,
et M. Francois Watel fut l6u et reconnu de tons.
( On en fut surpris an dehors; le R. P. Massillon, pour
lors pretre de l'Oratoire, fameux predicateur et depuis
eveque de Clermont, demanda A un des d6putes, qui etait
de sa cou-ii sace, i vl. Hi'erti n'aiait pas cid di;
i
et
ayant su que non: a II faut done, repondit-il qu'il y ait
bien des gens de merite dans votre Congregation. u
a Quand le nouveau gendral, faisant ses visites, alla
rendre ses devoirs au premier president, qui itait pour
lors M. Achille de Harlay, ce celebre magistrat ayant
reconnu la simplicitC de ce superieur, dit qu'il voyait par
son election que I'esprit de M. Vincent animait encore la
compagnie. Et quand M. Watel eu l'honneur de saluer le
roi, Sa Majest6 l'agria et lui dit fort obligeamment que si
on I'avait nomme general, il en avait la mine. 11 6tait en
effet de grande taille et bien pris de sa personne, robuste
et seulement ag6 d'un peu plus de cinquahte ans, tellement
qu'on esperait qu'il vivrait longtemps et en bonne sante. *
M. Watel ne multipliait pas les recommandations et
I'assemblie generale qu'il prisida apres son election fit pen
de dicrets, on en a fait la remarque: il s'appliquait faire
observer ceux qui avaient ddj eitc port6s. II s'efforgait de
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gouverner dans la paix; et si fEglise a loud saint Vincent
de Paul d'avoir ete aimable pour tous cunctis amabilis 1 ,
on pent dire que le reflet de cette bonti etait visiblement
sur M. Watel. On peut affirmer, a 6crit I'historien de la
congregation, qu'il etait aime de tous dans la compagnie.
II 6tait d'ailleurs divcue et vigilant. Sur les questions de
doctrine, quand furent condamnees en particulier les institutions theologiques du P. Juenin, entachees de jans6nisme, il se montra tres ferme pour faire retirer ce livre
non seulement des mains des seminaristes, mais de celles
des rigents qui, A son avis devaient puiser A des sources
pures.
Un objet spicial de sa sollicitude furent les maisons de
formation de ia congregation: il imposa A toutes les
maisons de France de subvenir aux besoins de celle de
Saint-Lazare qui leur fournissait des sujets; et, ces sujets,
il s'en felicitait, itaient nombreux et bien formes: ( Dieu
nous enroie A proportion de nos besoins de bons sujets,
dcrivait-il Ie i" janvier 70o5. II y en a soixante treize dans
notre seminaire interne, sous la conduite de M. Bonnet
notre troisieme assistant, qui font bien et nous donnent de
bonnes esperances u. Aussi ne refusa-t-il pas d'accepter de
nouveaux et importants &tablissements: Florence en Italie,
Barcelone en Espagne, Toulouse, Valfieury, Poitiers en
France, et d'autres itablissements encore, ce qui est un
temoignage de son z6le et de son ardeur a procurer la gloire
de Dieu.
M. Watel 6tait jeune encore et Pon se promeuait de le
voir longtemps gouverner la Compagnie avec les hautes
qualit6s qui le distinguaient, lorsque, au bout de sept ans
de giniralat, Dieu marqua le terme de sa course.
Au mois de septembre tyio, pendant qu'il faisait les
exercices de la retraite, le quatrieme jour, apres la medii. Lefons du Breviaire.
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tation sur le paradis, la fiUvre le saisit, et il fut atteint
d'une lethargie qui le ravit bient6t &a affection de la congrigation. II mourut le 2 octobre.
Pendant qu'il vivait, a icrit M. Joseph Lacour, dans
'Histoirede la Congregation,a chaque maison se louait
de la douceur que M. Watel gardait dans sa conduite, et on
travaillait aux fonctions de son mieux; il accordait aisement aux particuliers tout ce qu'il pouvait selon les usages,
et appliquait un chacun selon ses talents. a A sa mort,
il fut regretti de tous.
Apres son dicEs on constata un dernier service qu'il avait
rendu A la compagnie: il avait d6signd pour le gouverner,
en attendant la future assemblee gdnerale, M. Bonnet,
assistant, homme jeune encore et fort distingue que 1'assemblie devait choisir pour supdrieur general et qui devait
fournir une des plus belles carritres pour le bien de la
compagnie.

M. ANTOINE DURAND
PRETRE

Paris. 1703.

Sa notice a 6ti publi6e ci-dess'is. (Voy. t. II, p. 463.)

M. CLAUDE DE LA SALLE
.PRETRE

Paris. 2- ftrier

o705.

Sa notice a etd publice ci-dessus. (Voy. t. II, p. 389.)

SM. YVES LAURENCE
PRTXRE, VICAIRE APOSTOLIQUE DES REGENCES DE TUNIS ET D'ALGER

Alger. Ii mars 1705.

M. Yves Laurence naquit A Roche-Terrien, au diocese de
Treguier, le i" mars 1632; il etait diacre lorsqu'il fut recu
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sfiS66. I fat promu i la pretrise a Paris.
En t657, saint Vincent pour remplacer les missionnaires
qui avaient si glorieusement succombd i la peste qui sivit
A Genes en 1656 et 1657, et procurer quelque nouveau
secours i M. Martin, superieur de la maison de Turin, fit
partir, pour cette derniere ville, M. Laurence, avec deux
autres pretres et un frere, a tous bons et bien intentionnis a,
dit le saint dans sa lettre du 26 octobre 1657 A M. Martin.
t Ils pourront servir, ajoutait-il, a donner commencement
a un siminaire, en cas que tout soit dispose a cela', au
moins deux. a En effet, ce fut en la prdsence de son
superieur que M. Laurence prononca les vaeux A Turin,
le 25 juillet 1658 ; et a cette occasion saint Vincent
disait A M. Martin : t Je lone Dieu de l'oblation que
M. Laurence lui a faite de ses progres en la langue italienne
et de la satisfaction que vous en espirez. * Ce jeune missionnaire ripondit, en effet, a rattente qu'on en avait
concue; dans les differentes missions auxquelles ii fut
appliqud pendant son sejour &Turin, il diploya le zele et
la prudence qu'exige ce ministare difficile, et son supirieur eut toujours a se louer de sa bonne volonti pour
toutes les ceuvres auxquelles il Pemploya, ainsi que de la
bienveillance qui pr6sidait a tous ses rapports avec lui et
avec ses confreres. Saint Vincent rendait de lui ce timoignage honorable a qu'il travaillait a la vertu et aux missions avec &dification x (r7 dicembre 1659).
Ainsi forme iaI cole d'un si bon superieur, il fut desigad
en x686 pour la direction de la maison de Marseille; c'est
1a que se trouvait M. Laurence lorsque arriva la nouvelle
de la mort glorieuse de M. Montmasson A Alger. Bien loin
de se laisser intimider, MM. Laurence, Duchesne et plusieurs autres solliciterent de M. Jolly, alors superieur
general, la faveur d'aller occuper ce poste d'honneur,

z. Lettre du 9 novembre 1657.

-

40 -

qu'avaient sanctifii djal sept i huit missionnaires martyrs
de leur charit6 envers les esclaves chritiens. Ils seraient
partis en septembre x689, si ;i changements survenus
dans le gouvernement d'Alger, A la fin de cette annie,
n'avaient pas trompe les espirances de la cour de Versailles. Mais des que le traite entre la France et les puissances d'Alger eft iti ratifie en avril 1692, MM. Laurence
et Duchesne requrent avis de se tenir prets k passer en
Barbaric. Differentes circonstances firent ajourner le dipart
de ce dernier missionnaire, et M. Laurence partit seul, en
septembre 1693, pour ritablir la mission. II fut investi des
pouvoirs de vicaire apostolique des rigences d'Alger et de
Tunis.
Bien accueilli par les esclaves, les marchands, le consul
et les membres du Divan, M. Laurence donna ses premiers
soins aux malheureux qu'il visita dans leurs bagnes et se
mit en rapport avec les esclaves qui residaient chez leurs
patrons. II eut la douleur de remarquer que les sages reglements donnis par ses pridicesseurs aux ecclesiastiques tant
pour les maintenir dans lesprit de leur vocation, que pour
la regulariti da service divin dans les bagnes itaient tombis en dsuetude; il les renouvela et pourvut a leur ex6cution avec toute la bienveillance et la fermeti necessaires
en ces circonstances. Avec Ie temps, 'ordre se r6tablit, et
cette pauvre eglise donna les exemples d'ddification qu'elle
avait precidemment offerts aux infideles. Dans une lettre
du to juillet 1695, M. le vicaire apostolique donnait un
apercu de ses occupations pour le soulagement corporel
des esclaves, en ces termes : a Les esclaves des gal6res sont
distribues en deux bagnes; tant qu'ils ne sont pas en mer,
ils ne regoivent de la Regence ni habits, ni pain, ni autre
nourriture. La mission fournit journellement du pain a
tous ceux qui se prisentent a lhospice. On le leur envoie
quand ils sont detenus dans les bagnes on par le caprice
des gardiens ou a cause de Iarrivie d'un bitiment arme en
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guerre, ce qui dure quelquefois un mois entier. Cette chariti de pain se fait A un grand nombre d'autres esclaves
dont la necessite est connue. On distribue aussi une grande
quantitr de vetements. On aide les pauvres pr0tres et religieux a payer leurs lunes (ou redevances mensuelles). La
mame chose se pratique pour les esclaves delicats. La
raret6 des prises hausse le prix des rachats; les esclaves
convalescents sont secourus par le vicaire, n'ayant aucun
soulagement a attendre de la part des marchands et des
consuls. Les esclaves sur les galeres ne reqoivent de leurs
maitres que du biscuit et de Peau; c'est encore au vicaire
a fournir le surplus. a - On comprend combien d'activiti et de divouement demandait cette situation.
Le vicaire apostolique trouva A Alger des sujets d'inquietude qui le prioccuperent longtemps; c'itait de la part
de quelques religieux itrangers. Peut-etre pensaient-ils par
ces difficultes, quelques-unsl'ont suppose, le forcer a quitter
la Barbaric, et esperaient-ils reunir alors le vicariat a leur
administration, et avoir ainsi une entiere et absolue autoriti
pour le spirituel dans la ville et le royaume d'Alger. Ils repudiaient la protection du consul de France et se mettaient
sous celle: du reprisentant anglais qui se pritait d'autant
plus volontiers A cette manoeuvre qu'il y voyait un moyen
d'amoindrir l'influence de la France. Mais d6sirant servir
par dessus tout lintret de l'Eglise et atre utile aux pauvres
esclaves sous le double point de rAme et du corps, M. Laurence se dicida a soutenir avec constance une lutte qu'il
n'avait point commencie; aussi disait-il dans une lettre aut
ministrede la marine de France : * Cetteretraite (Pabandon
du vicariat a Alger) ne serait prijudiciable ni Avotre serviteur, ni & la congregation qui a perdu AAlger de tres bons
sujets et consomme beaucoup d'argent, mais a la nation
francaise qui ayant toujours des esclaves i Alger, les verrait prives des secours que ]eur pent procurer un vicaire
apostolique francais ou attachb aux intirets de la France.
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D'ailleurs, I'article 25 de la derniere paix porte expreiSment que celui qui fera les fonctions de vicaire apostolique
&Alger, de quelque nation qu'il puisse etre, sera considere
comme sujet de Pempereur de France et vivra sous sa
protection, et en cette qualiti ne pourra en aucune maniUre
etre inquiete. a
Ce sont IA de ces difficultis qui se rencontrent partout
oil ii y ades hommes; saint Paul les conrut de son temps.
II les faut vaincre surtout par la prudence et par la charite, c'est ce que fit a Alger M. Yves Laurence.
Le courageux et sage missionnaire jouit alors d'une
pdriode de calme; ce fut sous le regne du dey d'Alger
nommi Chaban, qui se montra bienveillant pour le vicaire
apostolique, et qui itait detourne des tracasseries par ses
occupations guerrieres.
Parti d'Alger, le 6 avril 1692, pour rejoindre son armee
sur les terres du roi de Maroc, Chaban eut des succes
inespiers malgrE linferioriti numerique de son armee;
inais ii imposa de si dures conditions a son ennemi qu'il le
mit hors d'etat de les tenir. Cette heureuse expedition le
determina A porter, en juillet x694, ses forces vers Tunis
dont ii finit par s'empar'r apres plusieurs assauts, en fevrier
de Pannie suivante.
Maitre de Tunis, Chaban imposa aux habitants une forte
ranwon et leur laissant pour gouverneur Hamet-ben-Chouquez, un de ses favoris, ii revint le 16 fevrier 1695 A Alger
avec de riches dipouilles. Apres ces exploits, il prit le titre
de roi d'Alger, de Tunis et de Tripoli.
Mais bient6t apres, il fut assassind, et les tribulations
reprirent pour le vicaire apostolique. II ecrivait leI
octobre 1695 :
* Sons le regne de Chaban Cogia, je vivais avec quelque
sorte de repos; mais A present je ne suis pas rassure ayant a
faire a un dey avancd en Age, qui souvent n'dcoute aucune
raison et qui agit beaucoup par caprice. Ayant appris, sur
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contre la parole, quelques Algeriens, ii a fait fermer 'dglise
des bagnes et celle de lh6pital, enchainer et conduire aux
travaux publics tous les pretres et les religieux, et tous les
esclaves, mdme le Pere Trinitaire qui est & rh6pital, et les
Grecs schismatiques, quoiqu'on lui en ait fair instance dans
le Divan, oi je fus appele; ayant su que j'6tais francais, il
ne voulut pas qu'on m'inquietit, et me laissa dans I'exercice libre de mes fonctions, qui ont etC interdites aux
autres depuis le 28 aout jusqu'au 8 septembre, que par la
misdricorde de Dieu la bourrasque s'est apaisee. *
En 1698, les Ptres de la Redemption d'Espagne arriverent
&Alger et se presentrrent, le 20 mars, avec 1 15 ooo piastres
qui leur permirent de racheter cent trente-huit chretiens,
dont six apostasi6rent apr6s leur redemption.
Les religieux pricipiterent cette redemption et se rembarquerent le 5 avril, a cause de la peste qui commencait
i sevir.
M. Laurence, fidele aux grorieuses traditions de ses predicesseurs, n'abandonna pas son poste a l'approche du
danger; on le vit toujours partager ses soins entre les malheureux atteints du fieau et les esclaves valides qui reciamaient sa tendre sollicitude. Outre ladministration des
sacrements, la dispensation de la parole de Dieu, ii avait
encore a pourvoir A la nourriture et a 1'entretien d'un
grand nombre de ces infortunds A qui l'avarice de leurs
patrons faisait refuser les objets de premiere nicessit6. 11
loua des maisons pour recevoir les malheureux atteints du
mal contagieux, organisa dans sa maison une distribution
de remedes pour les infortunes qui, ne pouvant itre recus
dans les h6pitaux et les ambulances, venaient se faire soigner chez lui, et pourvut A ce qu'ils pussent toujours
avoir les secours de la religion dans leur maladie. La contagion reparut les deux annees suivantes, et fit de grands
ravages parmi les chritiens esclaves; mais M. Laurence

sut toujours se maintenir A !a hauteur de la tAche que lui
imposait la divine Providence.
Des travaux si multiplies et si varids, joints Al'inquietude
dans laquelle le laissaient les administrateurs de l'h6pital,
userent son temperament, et il aurait infailliblement succombs, si le superieur gdneral ne lui eit envoyd un aide,
en 17oo, dans la personne de M. Duchesne.
Hadji-Moustapha, elu dey en 1700oo, se montra bien
intentionne pour la France.
A peine installd, Moustapha, mettant a profit l'irritation
de la milice, la conduisit contre le bey de Tunis, Mourad,
et mit ses troupes en pleine diroute. A peine rentri dans
Alger, le dey organisa une nouvelle campagne contre
Ismael, roi de Maroc, qui s'etait allid au bey de Tunis pour
envahir, chacun de son c6td, la rigence d'Alger. Quoique
bien inferieurs en nombre, les Algeriens culbutarent l'armie du Maroc, et le cheval d'ismael, tombd an pouvoir
de Moustapha, fut offert plus tard A Louis XIV.
Le dey ne fut pas toujours aussi heureux, et il pirit
assassind, comme ses prddecesseurs, en 1705.
Le nouveau dey, dbs le lendemain de sa nomination, fit
6ter lcs fers a 'ancien bey de Tunis et a son frere, leur
assigna une maison et leur permit d'aller dans Alger. II
confirma le traitA avec la France et promit au consul de le
faire observer exactement.
Depuis plusieurs anndes les missionnaires, sous la conduite de M. Laurence, se livraient paisiblement aux travaux de leur ministere, s'efforant d'adoucir, selon leur
pouvoir, la dure position des esclaves, mais surtout des
pauvres prdtres qu'ils soustrayaient autant que possible
aux travaux penibles auxquels ils n'itaient pas accoutumes; dans ce but, ils se chargeanent de dedommager leurs
maitres au moyen des aum6nes qu'ils recevaient d'Europe,
et ils utilisaient autant que possible ces eccidsiastiques aupros des autres esclaves soit pour les instructions, soit pour
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leur dire la sainte messe. Ainsi un vaisseau espagnol qui
allait aux Indes, en octobre 1701, ayant kt6 capturi par un
corsaire, fut amend a Alger; il s'y trouva cinq religieux de
la Merci, quatre capucins et un religieux de l'Observance
de Saint-Francois, un oblat et un pratre s6culier, aum6nier du bitiment, avec cent trente-cinq passagers ou matelots.
M. Watel, superieur gdneral, parlant de cette prise dans
sa circulaire du i" janvier 1702, disait : £ Un des capucins
parlant un pen le frangais fut reclame par le consul, qui fut
assez heureux pour le soustraire a la captiviti et le faire
passer ensuite a Marseille. Cette prise a Itd d'un grand
secours A cette 6glise souffrante pour le spirituel, mais une
surcharge pour le temporel de la Mission, parce que les
esclaves sont dans I'impuissance de subvenir aux besoins
de tant de pretres. M. Laurence a pris deux capucins en
notre maison, et fait desservir un bagne par un autre; les
Peres Trinitaires qui ont soin de Ph6pital ont pris chez eux
les religieux de leur ordre. Le vicajre apostolique se borna
a pourvoir aux besoins des deux autres prdtres sans les occuper, parce que les chapelles des autres bagnes sont confices
deji a deux prdtres esclaves depuis assez longremps. *
Les fatigues qu'occasionna a M. Laurence la peste, qui
pendant trois ans exerqa ses ravages i Alger, laffaiblirent
beaucoup; en 1704, il eprouva une attaque d'apoplexie A
laquelle il ett infailliblement succombi, sans les prompts
secours qui lui furent prodiguis.
Depuis lors sa santi ne fit que ddciiner jusqu'a son d6cks,
qui eut lieu le i mars I705. Lorsque le vicaire apostolique eut rendu le dernier soupir, M. Duchesne, accompagne de tons les Franqais, alia demander au dey la permission .d'enterrer son confrere, ce qui lui fut accord6.
Pendant tout le trajet de la maison des missionnaires A
Babalouet, on recita alternativement par les rues d'Alger
les prieres de I'Eglise, a voix bien intelligible, sans dtre
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inquidti par les habitants que cet hapgbre cirimonie
attirait dans les rues parcourues par le cortcg fundbre. Le
consul d'Angleterre assista au convoi, mais a'etra pas
dans le cimetiere parce qu'il dtait protestant. La feas du
defunt fut creusee profondiment pour enlever la pens#t dt
le diterrer dans le but de voler ses habits et les planchms
de la bitre. Pendant neuf jours les Pares Trinitaires allerent dire la sainte messe dans la chapelle du vicariat.
Avis fut donnd aux religieux de Tunis et de la Calle du
dices de M. Laurence, avec prikre de faire les obsiques
pour leur supdrieur eccl6siastique que le Seigneur venait
d'appeler a lui.
Ce fiddle serviteur de Dieu laissait I'exemple pricieux
d'une vie patiente et laborieuse, toute d6pensde loin de sa
patrie pour le soulagement de ses freres en Jesus-Christ, les
pauvres captifs.- Memoires de la Congrigation; Algerie.

M. AUGUSTIN

DE MONTEILS

PRATRE

Varsovie. 14 septembre 1707.

La charge de supdrieur de la Maison de Varsovie fur
confide, en 1682, A M. Augustin de Monteils, qui itait
dija depuis quatorze ans en Pologne. II dtait na A Agen le
12 juillet 1643, et etait entrc
dans la Congregation sous
M. Almeras, leic janvier 1664.
Quatre ans aprts, c'est-&-dire aussit6t qu'il eut termind
ses etudes de thdologie, il fut envoyd en Pologne avec
M. Dupuich et partagea avec lui les pdrils de son long et
difficile voyage. 11 choisit ce pays pour sa nouvelle patrie et y passa quarante ans dans de continuels travaux pour
le salut des Ames. II fut d'abord appliqud au ministire des
Missions et prit part A celles que fit M. Godquin en plusieurs dioceses. Panout il deploya le plus grand courage
et le zele plus actif. Devenu, en I682, supdrieur de la
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maison de Sainte-Croix de Varsovie, il se devoua tout
entier b son double office de supirieur et de cure, et poursuivit avec un grand zile les constructions commencies
des le temps de M. Duperroy. C'est a lui qu'on doit rachevement de rI'glise souterraine de Sainte-Croix; il ileva
aussi jusqu'i la moiti6 de leur hauteur les murs de reglise
sup6rieure et fournit beaucoup des ornements interieurs.
11 consacra a ces diffrrentes d6penses environ 4o ooo francs
de son patrimoine.
Mais M. de Monteils ne s'occupait pas seulement de
constructions matirielles; ii ailait aussi porter au loin les
efforts de son zele comme on le volt par ce que dit M. Jolly
dans sa circulaire du i5 novembre 1682 : a On m'ecrit de
Varsovie, du 23 octobre, que M. Monteils est toujours dans
les Missions qu'il a entreprises dans le diocese de Luck (en
Wolhynie), auxquelles Dieu donne de grandes benedictions, dont le peuple est si satisfait et Mgr l'eveque si content que, pour en conserver le fruit, il a envoyd dans noire
Maison de Varsovie dix cures pour y faire la retraite lesquels s'y trouvaient actuellement, et il vent ensuite envoyer
les autres pretres de son diocese pour faire les memes
exercices, lesquels ils font tous ensemble en la maniere a
pen pres qu'on les fait faire a MM. les ordinands. a
Ce fut aussi pendant que M. de Monteils etait supdrieur
de Sainte-Croix qu'une nouvelle maison de Filles de la
Charitrfut forme a Varsovie en 1684; c'est l'h6pital du
Saint-Esprit qui existe encore aujourd'hui.
Infatigable au travail, M. de Monteils quitta volontiers
Varsovie en i685. 11 allait s'exposer aux difficultes d'un
6tablissement naissant pour lequel devaient surgir toutes
sortes de contradictions.
Mgr Malakowski, eveque de Cracovie, avait ddji appeli
les missionnaires en 1682 pour leur confier son s6minaire
de la cathidrale; mais ce n'etait pas encore assez pour son
zile; il voulait itablir une autre maison destinie aux exer-
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cices de 1'ordonation et aux missions dans les campagnes.
La vue des travaux de M. Godquin l'avait engage a faire
cette nouvelle fondation et l'avait beaucoup affectionni a
la congregation. Celle-ci, de son c6te, lui en conserva une
vive reconnaissance, et avant la Revolution francaise, il y
avait encore a Saint-Lazare une salle qui portait son nom
et oil se trouvait son portrait avec un grand nombre d'autres
des bienfaiteurs signalis de la compagnie.
En 1685, ii s'adressa donc i M. Jolly pour former cette
seconde maison qu'il dtablit non loin de son palais a rentree du faubourg Stradom de Cracovie. M. Joily pria M. de
Monteils de s'y rendre, et, en 1686, il PI'tablit supdrieur
de la nouvelle maison qui itait la cinquinme par ordre de
fondation en Pologne.
M. de Monteils s'y rendit avec quatre missionnaires et
c'est la quel'attendaient beaucoup de tribulations. Tout ce
qu'il eut a souffrir est d'autant plus incroyable que les difficults et les peines lui vinrent du c6te d'ot il devait le
moins les attendre, c'est-a-dire de la part des autres ouvriers de la vigne du Seigneur. A la vue d'une seconde
maison de missionnaires dans Cracovie, les autres communautes craignirent qu'un voultt porter la faux dans leur
moisson.
M. de Monteils soutint gen6reusement cette lutte qu'il
n'avait pas soulevde, et fort de sa confiance en Dieu qui
Iavait appele i cette oeuvre, il vint i bout par sa patience
de mettre en bonne voie cet itablissement. L'eveque de
Cracovie donna mime une autre proprietd a cette maison
an village de Laskowa, et M. de Monteils parvint, pendant
les neuf ans qu'il resta i Stradom, A faire construire une
aile de la magnifique maison qui existe encore aujourd'hui
et qui est lunique qui soit restie de l'ancien temps, entre
les mains de la congregation dans la Pologne autrichienne.
En 1695, M. de Monteils revint a Varsovie et y travailla
pendant cinq ans comme assistant de la maison. C'est pen-
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dant ce temps que M. Jolly, troisieme supirieur general,
etant mort, il fut depute pour Passemble gindrale en
1697. II avait eti deja nomme deputd de la province en
1669, pour assister a l'assemblee sexennale. En t700, le
premier superieur de la nouvelle Maison de Lowicz etant
mort, M. de Monteils fut envoye pour I• remplacer; ii y
trouva un bitiment en voie de construction et il l'acheva
tres heureusement.
Les travaux ne lempechaient pas de se perfectionner
dans la pratique de toutes les vertus qui forment un bon
missionnaire..II tait rigoureux observateur de ses voeux,
et la tradition a toujours conserve le souvenir de son humilit6, de sa mortification et de son zele. Au commencement
de septembre 1707, etant venu a Varsovie pour des affaires
de sa maison, ii y tomba malade, et en dix jours ii fut
enleve par la mort, a la grande douleur de ses conferes. II
accepta genereusement la mor et repetait souvent dans ses
derniers moments des acres de diffdrentes vertus, ou bien
ces paroles de saint Paul: e Je desire la sdparation de mon
corps pour etre avec Jesus-Christ: Cupio dissolvi et esse
cum Christo; * et ces autres de saint Ambroise : a Je ne
crains pas la mort, car j'ai un Dieu qui est bon: Non timeo
mortem quia bonum Deum habeo. * II expira le 14 septembre 1707, jour de 1'Exaltation de la saintejCroix, et il
fat enterre dans les caveaux de 4eglise Sainte-Croix. II
avait soixante-trois ans, et en avait passe quarante-quatre
dans la Congregation dont quarante en Pologne. - Mdmoires de la Congregation; Pologne.

M. GABRIEL BESSIERE
PRtTRE

Paris, aoft 1708.

La fievre enleva de ce monde, au mois d'aoit r708,
M. Gabriel Bessiere, second assistant du gineral et son
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admoniteur, lequel conduisait la communautl de SaintLazare avec benediction, etant aime et en meme tmps
craint de la jeunesse.
M. Gabriel Bessiere etait nd le 19 janvier 1652 Valady,
diocese de Rodez. Requ dans la congregation en 1676, it
devint plus tard successivement superieur de plusieurs
maisons importantes, Saint-Brieuc, Saint-Pol-de-Lion,
ot il inaugura I'itablissement, Tours, Sainte-Anne-deMetz. Devenu assistant du superieur gindral, il avait &t6
d'un merveilleux soulagement pour M. Watel, qui sentit
vivement cette perte, et en parla ainsi en 'annonqant a la
congregation :
a La Compagnie vient de faire une perte considerable en
la personne de M. Bessiere, et j'y perds en particulier plus
que je ne puis vous dire, de bon conseil, de secours et de
consolation. Je vous recommande, continue-t-il, l'me
de ce cher difunt, et aussi de prier Dieu qu'il nous Cclaire
pour choisir un sujet agreable I ses yeux, capable de remplir sa place et de continuer, dans la compagnie, les bons
services qu'il lui a rendus. z (Histoirede la Congregation,
par M. Jos. Lacour, n" 215.)
M. PIERRE-STANISLAS VUEISS
PRETrRE

Varsovie. 3 aout 1708.

Parmi les actes nombreux de devouement accomplis an
milieu des-ravages faits en Pologne et en Russie par le
fleau de ia peste durant I'annie 17o8, nous signalerons
une jeune et douce victime, un pritre qui itait presque an
debut de son ministere sacerdotal. C'est M. Pierre-Stanislas
Vueiss, ne en 1671, dans le diocese de Varmie, a Wormsditi, requ dans la congregation a Varsovie, le 8 septembre 1691.
Des discussions politiques et rinvasion itrangere disolaient ce pays. De plus, la peste eclata.

-- 5k--

Voici comment M. Watel, superieur gendral, dcrivait
le 20 septembre 1708, mentionnant la marche du fliau
et annoncant la mort du jeune missionnaire, M. Vueiss :
£ Je vous recommande tous les besoins de la Pologne,
et en particulier ceux de nos confreres qui sont extremes
A present, la peste s'itant diclaree dans la ville et aux environs de Varsovie, d'oi nos pritres ont force M. Tarlo,
visiteur de la province de se retirer, parce qu'il itait dedj
incommode et qu'ils craignaient que la peste ne nous le
ravit.
g Un ancien pretre ayant servi trois annees les pestifdrds,
s'est trouve hors d'etat de leur continuer ses services A cause
de sa faiblesse. Un jeune pretre, nommi Pierre-Stanislas
Vueis, Age seulement de trente-sept ans, s'est prosternd a
genoux devant M. Montmeian, qui conduit la maison; il
lui a demand6 sa benediction pour aller assister les pauvres
malades. Dieu a exaucd son dessein; il fut emport6 par la
peste la nuit du 3 aodt deraier, il allait visiter les malades
jusque dans les galetas; it se. communia de sa propre main,
et il est mort plein-de foi-dans I'exercice de la chariti
comme les martyrs. Deux autres pretres lui ont succedd
dans ce penible emploi, le premier est d6ji hors de combat,
et I'autre s'expose A un ivident peril. Quelques-uns de nos
freres ont aussi etc attaques; cinq ou six domestiques sont
morts, nos messieurs ont beaucoup de peine A fournir aur
soulagement des malades et a lentretien des fossoyeurs.
SLes Filles de la Chariti y ont pareillement perdu de
leurs meilleurs sujets, tant francaises que polonaises; ces
pauvres filles ont affronti le danger avec un courage et
une intripidite au-dessus de leur sexe, que le seul amour
de Dieu peut inspirer et soutenir jusqu' la fin. -- Circul
des Supdrieursgindraux.
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M. JULES-CISAR ROY
PReTRIB

Bastia (Corse).

2

aoflt 17 o8.

M. Jules-Cisar Roy, du diocese de Sarzane, itait nI le
janvier t653. II fut requ dans la congregation, le
23 fivrier t675 et passa en Corse, le 29 octobre 1689.
II mourut a Bastia, le 12 aodt 1708, au bout -de treize
jours de maladie. Jusqu'A la fin, ii garda une grande
patience et une edifiante resignation, et meme beaucoup
de gaitd; enfin, ii mourut comme il avait vdcu dans une
sainte paix et avec une joie spirituelle qui Idifiait tous
ceux de la maison, les medecins et les pritres externes, ses
pinitents on ses amis qui venaient le voir. On ne put,
en effet, empdcher tout ce monde de venir le voir A sa
chambre, car ces messieurs se prisentaient en la compagnie de M. le vicaire gineral du diocese, qui aimait beaucoup le malade. II requt avec grande divotion les derniers
sacrements, et jusqu'i la fin ii conserva sa parfaite connaisit

sance.

I1 itait tres humble et ne se troublait pas le moins du
monde quand on roffensait ou quand on lui donnait
un avis ou une r6primande, fat-ce mime en public;
il prenait tout en bonne part et disait qu'il etait plein de
defauts, on bien il souriait et repondait par quelque parole
aimable et parfois imprevue quand ii voyait de P1motion
dans celui qui lui parlait. Quand ir croyait avoir offensi
quelqu'un, ii allait le trouver a sa chambre et lui demandait pardon A genoux. II aimait beaucoup la pauvreti et
l'obfissance et la pratiquait exactement. Par la parfaite

observation de ses voeux, ii se prepara ainsi un heureux
passage du temps a 'eternite. - Manuscrit; archives.
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BIENFAITEURS
Parmi les personnages asignaler au souvenir reconnaissant
des fils spirituels de saint Vincent de Paul, nous citerons
en tdte, M. CLAUDs-CHARLES

DE ROCHECHOUART DE CHANDE-

abbe de Moutier-Saint-Jean. Les deux freres de Chandenier neveux du cardinal de la Rochefoucauld, partageaient avec lui, dit Collet, le respect profond et ]a v6ndration
qu'il eut toujours pour saint Vincent de Paul. Tous deux
avaient donni des exemples de la plus idifiante piet &A
Rome, dans la maison de la Mission a Montecitorio (COLLEr,
t. I, p. 148). Une notice sur M. Louis de Chandenier,
abbe de Tournus, a etd publie ci-dessus (t. II, p. 51i).
C'est le 18 mai 17 o que mourut M. Claude-Charles de
Chandenier. M. Watel, supdrieur general dcrivit sur cette
mort a toute la compagnie : a Nous venons, d'apprendre
avec beaucoup de douleur, la mort de M. l'abb6 de Moutier
Saint-Jean, un des meilleurs et des plus fideles amis de
M. Vincent et de toute notre congregation, qu'il a honoree
de son amitid et beaucoup idifide toutes les fois qu'il nous
a fait Phonneur de demeurer parmi nous, selon le privilege
tout particulier que notre v6ndrable Pare lui avait accord6,
aussi bien qu'a 'abb6 de Tournus, son frere. II est mort
comme il a vecu, c'est-a-dire tres saintement, dans la pratique des vertus chretiennes. Je vous prie de lui rendre autant que vous pourrez les memes suffrages qu'an rend aux
difunts de notre congrigation, quoi qu'il n'en ait etd que
de coeur et d'affection, et par toutes les marques et les bons
effets d'une bienveillance toute paternelle. *
A cette epoque, le 16 novembre 1704, Dieu rappela a lui,
Mgr Jacques-Benigne Bossurr, ievque de Meaux. Artimi &
l'esprit sacerdotal par la parole et par 1'exemple de saint
Vincent de Paul,des ses plus jeunes ans, comme il l's dcrit
lui-mdme, il iprouvait A s'en souvenir une extrdme joie.
Bossuet avait assistd aux conferences tenues par le serviteur
NIER,
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de Dieu a Saint-Lazare, et en avait gardi une profonde edification; il avait participi aux travaux apostoliques des missionnaires, et plein de veneration pour le saint, il ne cessa
de la lui temoigner. II itait prdsent au service solennel
que le clergi de Paris fit celibrer a la mort de Vincent, et
lorsqu'il apprit que des d6marchesetaient faites pour le placer
sur les autels, il icrivit au pape Clement XI pour s'associer
ardemment i ces voeux de voir glorifier le serviteur de
Dieu: cette lettre honorable pour saint Vincent de Paul est
digne de la pitii et du genie de Bossuet. (Lettre de Bossuet, du 2 aouft 1702. )
A Casale Monferrato, le chanoine Franqois-Giordano
BALY plus tard archeveque de Mitilene, donna aux missionnaires (1705), une maison et un jardin pour y creer un etablissement et y faire les oeuvres de leur communaute. On
eut ainsi le moyen de rialiser lentreprise conque par un
missionnaire M. Pierre Donna, de Calliona, qui y consacra
son zele et ses ressources personnelles.
En 17ro, penetre de l'importance qu'il y a de former
avec soin les jeunes gens a la vie ecclesiastique, Mgr de LA
POIPE DE VERTRmEu, iveque de Poitiers, fonda dans cette
ville le petit siminaire de Saint-Charles, qu'il confia i la
Congregation de la Mission deja chargee du grand s6minaire.
A Fermo, dans la marche d'Ancone, Mgr le cardinal
Balthazar CNcil, iveque de cette ville, 6tablit en 1703, en
y contribuant de ses ressources personnelles une maison
de missionnaires dans cette ville pour des missions dans le
diocese et pour recevoir pendant un certain temps les eccl6siastiques qui aspirent aux ordres.
Mgr BELLINCINI, cveque de Reggio, qui quitta ce monde,

en 17o5, tait regarde par les missionnaires comme un pkre,
dit une ancienne notice, tant il leur avait timoign6 d'affection pendant sa vie. En mourant, ii leur legua encore une
panie de ce qu'il laissait, afin qu'ils pussent continuer le
bien qu'ils faisaient.
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S. A. R. C6xE III, grand duc de Toscane, temoigna
i la compagnie, son affection en voulant avoir a Florence, un 6tablissement de missionnaires. II donna pour
cela, en 1703, un emplacement et fit commencer un vaste

batiment drigi en vue des missions et de la creation d'un
eminaire externe.
C'est a M. RAl, vicaire gendral de Mgr Edouard Cox.WRT
DE VILLACERF, archeveque de Toulouse,'que l'on doit 'Ptablissement d'une maison de la Congrigation de la Mission
en cette ville capitale du Languedoc.Apres avoir rencontre
diverses difficults, cet intime ami de la Congregation,
riussit en son dessein. II donna ses biens pour cela.
Mgr I'archeviqne y contribua d'une somme d'argent et fit
un legs considerable a sa mor. Cet 6tablissement se fit
en 1704.
MAISONS

FONDAES

PENDANT LE GNEIkALAT DR M. WATEL

ET NOMS DES SUPIRIEURS DE CHAQUE MAISON
78. FLORENCE.

1703. -

Florentina.

es I'an x649, des propositions furent faites pour l'6tablisse-

ment d'une maison de la Mission, a Florence. Mais 'heure de
la providence u'etait pas encore venue: elle ne devait sonner
qu'un demi-siecle plus tard, quand le grand-duc Cosme demanda
an pape l'tablissement des missionnaires dans sa capitale. A
cette fin, ce prince voulait transferer & la compagnie, la propri6td du couvent et de l'eglise de Saint-Jacques-sur-'Arno, qui
dtait alors aux mains des chanoines r4uliers de Saint-Sauveur
de la Province de Pologne. Le pape edt voulu satisfaire imm6diatement les desirs du grand-duc; mais comme il s'agissait d'un
transfert de biens d'une communautz h une autre, chose fort
grave, ii commenCa par nommer une commission de cardinaux.
renomm6s par leur prudence. Sur leur avis, le pape Clement XI,
par une bulle du i* septembre, c€dait aux missionnaires les
biens des chanoines reguliers de Saint-Jacques-sur-'Arno, A
Florence. La bulle ordonnait aux missionnaires de payer 3oo dcus
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aux chanoines, pour qu'ils pussent gagner un ccuvent de lear
ordre. Les missionnaires iurent mis en possession de SaintJacques, le 15 septembre 1703.
A peine mis en possession du couvent et de i'dgliz de SaintJacques, les missionnaires commencerent la restauration de
I'eglise. Ils firent de mmem pour la maison, qui fur mise en etat
de ripondre aux oeuvres de la congregation. Les depenses qui
furent considdrables, furent i la charge du grand-due, qui vouIut depenser pour les missionnaires la somme de i3o ooo lires.
SUPERIEURS DE LA MAISON DE FLORENCE

Pierre-FrancoisGiordanini, 1703.
Bernard Scaramelli, 1704.
Joseph Seghino, 1710o.
Bernard Scaramelli, 712s.
Btienne Orengo, 1735.
Jean-Baptiste Termine,
tembre 1737.

zir sep-

Michel Bricolani, z*r juin 1739.
Franfois Filipi, 3i juillet 1747.
Fabius Marcianesi, 29 novembre
z
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Pierre Caromi, ior avril 1754.
Pierre Mangiardi, 8 septembre
1759.
Frianfois Raspi, 1764.
Dominique Galli, 1773.
Joseph Boncristiani, 1789.
Antoine Giovanelli, 180o.
Francois-Maria Pelle, 18o6.
Suppression, 18o8.
Ritablissement, 1815.

.
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ANGOoUL.NE.

1704. -

Engolismensis.

En 1704, le 1o mars, Mgr Cyprien-Gabriel Benard de Rezay,
evEque d'Angoul6me donna la direction spirituelle et temporelle

de son siminaire, a perpetuiti, aux prktres de la Congregation
de la Mission, A condition: it qu'on y entretiendrait quatre
pr6tres dont le quatrieme ffit en etat d'etre directeur de mission,
&raison de 3oo livres de pension pour chacun, dont il devait
pendant sa vie, donner annuellement 600 de son revenu du seminaire et les autres sur le clerge du diocese; 2* qu'a mesure que
le revenu du seminaire s'augmenterait par union de benefice,
on autrement, il serait dicharg a&
proportion de ladite somme
de 6oo livres; 30 que lesdites 6oo livres acquittees, le seminaire
se trouvant augment6 d'un revenu d'autres 600 livres (acquitties)
par dessus les susdites 1 2oo livres de pension pour les pretres,

cette somme de 6oo livres serait pour la pension de deux frkres
coadjuteurs; 4 que lesdits quatre pratres seraient du grd de
r•evque, et qu'on serait obligi de les changer quand ille jugerait
i propos. Cet 6tablissement fut accepti par M. Franjois Watel,
superieur general de la congr6gation, le 17 mars 1704.
En 1712, le 27 octobre, il unit la cure de Saint-Martial d'An-

57 -

-

gouleme audit sdminaire et aux pretres de congregation, pour
n'en prendre possession qu'apres la mort de M. J. Venand, alors
cure de ladite paroisse, a condition: i* d'en acquitter les charges
et ioonctions; 21 d'y entretenir deux pr&tres pour cet effet, outre
les quatre du s'minaire, dont l'un regevait les provisions de cure,
de l'edvque on des grands vicaires et l'autre se presenterait i
1'eveque ou aux grands vicaires pour en Etre approuv. Les
deux pretres seraient presentes et retirds par le superieur gineral,
quand il le jugerait a propos.
IL unit en meme temps la chapelle de Notre-Dames-des-Bezines
de ladite paroisse Saint-Martial i condition, et non autrement,
que les messes, que la divotion y atirerait y seraient acquittdes.
M. Camille Le Teilier de Louvois, abbd commandataire de Bourgueil et en cette qualit6 collateur de la cure, constntit i cette
union.
En 1714, le 8 fevrier, le mime seigneur evSque unit i
son seminaire le prieure de Saint-Denis-d- Lichieres dont
M. Jean Baptiste Mayon, chantre de la cathddrale, titulaire dudit
prieure, fit sa dimission en faveur de cette union, s'en reservant
le revenu sa vie durant. L'abbe de Charoux consentit i cette
union.
SUPERIEURS DE LA

Francois Deshortiaul,
70o4.
Josse Boulanger, 1712.
Nicolas de la Motte, 1718.
Jean-Frangois de laRocque, 17z6.
Claude-Jean Rance, 14 juin 1736.
Claude-Marie de Moly, 3o janvier
1741, avec patente pour la cure
de Saint-Martial.
Pierre Denis, 2 janvier 1748,
avec patente pour la cure.
8o. FIaaM.

MAISON D'ANGOULEME

Pierre-Frangois Davelu, 12 octo-

bre 1753, avec patente pour I&
cure.
Jean-Joseph Collot, 8 novembre
1760, avec patente pour la cure.
Louis-Marie Poirier, 15 mai 1780,

avec patente pour la cure.
Dipart du Siminaire, 25 janvier
1791.

1704. -

Firmana.

Le cardinal Cenci, archevEque de Fermo, rdsolut d'avoir les
pretres de la Mission dans son diocese. A cet effet, il se rendit a
Rome dans le courant de l'annie"1700, et entra en pourparlers
avec le visiteur, pour I'etablissement d'une maison de la Mission
a Fermo.
Un contrat fut signe en 1702 entre M. Figari, visiteur, et le
cardinal Cenci. Le cardinal acheta de ses propres deniers une
maison qu'il fit adapter aux fonctions des missionnaires. Pour la
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dotation de la maison, au commencement, le cardinal n'ayant
pas de quoi la constituer, cida trois cents ecus de sa mense
episcopale qui pouvaient suffire i l'entretion de six missionnaires.
Pour en agir ainsi, it obtint de Clement XI un Beneplacitum
aspostolicum; mais le bref de concession portait cette clause
que si, avec le temps, les revenus de la maison s'augmentaient
par les offrandes des fideles, de facon que les missionnaires
pusseni vivre decemment, la charge imposee par la mense episcopale devait cesser. Et de fait, pen de temps apres, ii fut fait ainsi
an mois de novembre 1704; son personnel comprenait quatre
pretres et deux freres coadjuteurs.
Le motif principal qui poussa le carninal Cenci i la fondation
de la maison de Fermo, fut l'education du clergd. II voulut done
que les missionnaires fussent obligds i tenir une conference ecclisiastique. Ilsdevaient recevoir pendant sixmois avant l'ordination,
tons les eleves, non seulement de son 'iocese, mais des dioceses
suffragants, et les instruire de l'esprit ecclesiastique, des ciremonies et des sciences sacrees, pour qu'ils soient prepares, le
mieux possible, aux saintes ordinations.- En outre, les missionnaires devaient donner les exercices spiritels aux pretres, aux
fideles, et s'occuper aux missions.
SUPERIEURS BE LA MAISON

Jean-Baptiste Lega, 1704.
Bernard Abingh, 1705.
Pierre Blanciardi, 1718.
Dominique Costa, 1719.
Polycarpe Ferrari, 173o.
DominiqueSambuceti, 18 novembre 1732.
Christophe Barbieri, 'o dicembre
1736.
Joseph Cardellini, 27 octobre
1739.
Pierre Dragoni, 15 juillet 1749.
Pierre Caromi, r4decembre 1751.
81.

BARCELONE.

DE FERMO

Jean-Baptiste Rosselli, i- avril
1754.
Philippe Gavi, septembre 1755.
Fran;oisPicchiotti, i- aost 1757.
Fabius Marcianesi, 8 septembre
1759.
Louis Bonzi, 18 decembre 1763.
Fran;ois Baccari, 28 juin 1791.
Jean-Baptiste Viola, 14 ddcembre
1791.

Suppression, 1796.
Restauration, x8o4.

1704. -

Barcinonensis.

Don Francois Sent-Just et Pages, archidiacre de la cathedrale
de Barcelone, disirait itablir la Congrigation de la Mission
dans cette ville. Il exposa au roi les grands avantages qui dicouleraient d'une pareille fondation. Le roi accueiliit t.7orablement
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cette demande, donna toutes les permissions ndcessaires et fit
ecrire par le marquis de Ribas, secretaire d'Etat, au comte di
Palma, vice-roi et capitaine gendral, en Catalogue, la lettre suivante :
c Le Roi, notre maitre, disirant que la congregation que le
P. Saint-Just veut dtablir dans cette ville, soit l'institut du v6n6rable Vincent-de-Paul et que cet dtablissement se fasse d'apres
le mode observe pour les maisons de France et de Rome,
S. M. m'ordonna de dire i V. E. d'avoir a favoriser, de concert avec l'iveque, une ceuvre si utile au service de Dieu. S. M. desire pareillement que 1'oeuvre jouisse de tous les privileges que merite une institution si louable. Je fais part a
V. E. de l'ordre de S. M. afin que vous l'accomplissiez avec
le plus grand zele. - Que N. S. conserve V. E. pendant de
longues annees, comme je le souhaite. - Madrid, 5 septembre 17o3. )

De son c6te, le cardinal de Porto-Carrero'dcrivit une lettre officielle a l'rveque de Barcelone pour unir ses bons offices i ceux
du roi, et il ajouta de sa propre main :
* La fondation, dont on a l'intention de doter votre diocese,
me sourit grandement et je serais heureux que V. S. la favorisit et l'aidit, pour qu'elle reussisse et qu'on en puisse jouir
avec le mEme avantage qu'a Rome et dans les localites od cet
institut se trouve 6tabli. Je baise les mains de V. S.
c Cardinal DE PORTO-CARRERO. a
SU•IRIEURS

DE

LA MAISON

Dominique Orsese, 70o4.
Sauveur Barrera, 1730.
Polycarpe Ferrari, x8 novembre
1732.

Joseph Tort, 16avril 1736.
Gaspard Tella, 5 fevrier 1748.
Etienne Pinell, 2o mars 1752.
Victor Melcion, 20 septembre
ci63.
82. AVIGNON.

DE BARCELONE

Vincent Ferrer, 29 mars 1770.
Raphael Pi, 1771.
Ferdinand Nualard, zo avril i 8t.
Vincent Ferrer, premier visiteur,
1788.
Raphael Pi, supdrieur et visiteur,
18 septemrbre 1789 Philippe Subies, superieur et visiteur, t796.

1705. -

Avenionensis.

II y avait, a Avignon, deux anciens colleges, l'un sous le titre
de Saint-Nicolas, fonde en 1424, par le cardinal de Bruniac,
pour vingt pensionnaires; l'autre, nommd le college Roure,
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fondi pour douze, par le cardinal Rovero, depuis souverain.
pontife, sous ]e nom Jules Second. Ces trente-deux sujets, i la
nomination de plusieurs iviques de France, de Savoie et d'Italie,
devaient itre formes, pendant six ans, aux sciences ecclesiastiques. Mais comme les meilleures choses sont sujettes A la vicissitude des temps, le relachement s'etait entierement introduit
dans ces colleges. Le gouvernement en avait dte abandonni aux
jeunes pensionnaires. De la, la ruine de toute discipline, la
licence et le ddsordre, jusqu'A se tuer et s'assassiner entre eux.
Urbain VIII, informe de ces abus, avait espire y remedier en
soumettant par une bulle de 1639 ces deux colleges i la jurisdiction de la congregation de la Propagande. D'abord, elle
choisit quelques personnes sages et prudentes d'Avignon, et leur
confia, sous ses ordres, la conduite immediate de ces colleges.
Ces nouveaux directeurs, dtant charges d'autres emplois et partages par des soins plus intiressants pour eux, la reforme n'eut
pas tout le succes qu'on desirait. Cette consideration persuada
a Clement XI que le seul moyen de retablir la bonne oeuvre
etait de r6unir les deux colleges en un seui, afin d'y introduire
une plus exacte rdgularitd, d'ea confier le gouvernement et
l'administration aux pritres de la Congregation de la Mission
de la province romaine, et premierement a M. Viganego, dorn
ii connaissait la capacite et la vertu. - (Anc. Relations abrigees, p. 5o6.)
SUPPRIEURS DE LA MAISON D'AVIGNON

Jacques Viganego, 1705.

Pierre-Paul Fissori, 27 octobre

Victor Soardi, a aout 1747.

1786.

Andre Grossi, 6 d6cembre 1752.
JeanBaccarini,22 novembre 1781.
83. CASALE.

Suppression [par la Revolution
179?.

1706.-

Casalensis.

La premiere pensee de cette fondation vient de M. Pierre
Donna, pretre de la Mission, originaire de Calliano, diocese de
Casale.
II n'y avait point de maison dans la ville pour recevoir les
missionnaires, lorsque M. Donna s'y rendit pour commencer la
fondation. Dieu ir-pira k M. Francois Baly, chanoine de la
cathidrale, puis archevEque de Militkne, de ceder aux missionnaires l'une des siennes avec un jardin contigu k celui du marquis Mossi. La seule condition imposee 6tait d'avoir a faire
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elever plus tard la maison necessaire, comme on le voit par un
acte du 18 mai 17o5. Le sirenissime duc de Mantoue, alors seigneur de Montferrat, donna son autorisation en 70o6, ainsi que
1'edvque. La maison fut ouverte en 1708.
Le local etait peu commode, mais des l'annde 1718, les missionnaires commencerent & elever tout pres une chapelle, qui
devait Ztre publique. Cette mEme annae, se presenta un troisieme bienfaiteur ou co-fondateur, le prieur Jacques Serra,
d'Albugnano. pres d'Asti. Ce personnage passa la plus grande
partie de sa vie A Rome, soit au college de la Propagande, dont
il fut le recteur, soit dans la maison de Monte-Citorio, comme
pensionnaire.
SUPERIEURS DE LA MAISON DE CASALE

Charles Zuaglia, 1708.
Charles Novarese, 1723.
Pierre Garigliani, 1725.
Andre Calvi, 28 septembre 173o.
Polycarpe Ferrari, 1 janvier 1739.
Barthelemy Roveta, 21 octobre
1743.
Jean-Baptiste Germano, 7 juillet 1747.
Jean-Baptiste Termine, 25 mai
1750.

Benoit Pessiardi, 28 juin 1754.
Etienne Orengo, 19 janvier 1761.
Jean Barucchi, 1773.
Cesar Fantinelli, 1774.
Charles Oliva, 1777.
Jean-Baptiste Canale, 16 octobre
1786.
Jean-Baptiste Sella, 3 aoit, 1787.
Paul Corderi, 1797.
Suppression, 1802.
RMtablissement, 1822.

84. NOTRE-DAM EDE BUGLOSE. 1706. - Nostra-Diiade Biglosa.
En 1706, le 4 mars Mgr Bernard D'Abbadie D'Arboucane,
ev6que d'Acqs, etablit, a Notre-Dame-de-Buglose, un second
seminaire rant pour les retraites que pour y former les jeunes

pritres aux fonctions ecclesiastiques, dont il donna A perpetuiti
la direction spirituelle et temporelle aux pretres de la Congregation de la Mission, a condition d'y entretenir toujours autant
de pr6tres et de freres de ladite congregation que les revenus
de la cure de Poy et de la chapelle de Notre-Dame de Buglose,
qu'il promit d'unir a cet
ctablissemept, pourraient en entretenir
sur le pied de 4o0 livres de pension annuelle pour chacun. II unit
lesdites cure et chapelle audit etablissement, le 3o avril 1706,
dont M. Salvat de Betbeder etait titulaire, A condition: I*d'entretenir aupr6s de l'glise paroissiale un pretre approuv6 pour
la mieux desservir, lequel serait choisi ou changi dans le besoin
par le sup'rieur de ladite communautd, qui seul atra'it la qua-
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liti de cure, apr6s avoir etd approuvi par I'eveque: 2 de satisfaire aux charges ordinaires et extraordinaires de ladite cure et
chapelle; 3° de recevoir en retraite les pretres, vicaires et autres
ecclesiastiques qui viendraient se renouveler dans I'esprit de
leur tat et les laiques memes. M. Fran-ois Watel, superieur
genral de la Mission, accgpta cet diablissement et le tout fut
confirm6 par les lettres-patentes du roi, donnees b Versailles au
moi de juillet de ladite annie et enregistrees au parlement de
Bordeaux, le 15 novembre suivant.
En 1715, le 15 mars, M. Charles-Honore de Leure de Saluces,
comte d'Uza, fonda a perpetuiti des missions de trois ans en trois
ans dans ses terres,dans les lieux marquds dans le contrat,voulant
qu'il y eat au moins trois pretres pendant trois semaines en
chaque mission, et qu'A la fin de chacune on fit un service
solennel pour lui, son epouse et le successeur. II donna pour
cette fondation une somme de 5 ooo livres. Le contrat fut fait
lesdits jour et an au chateau d'Uza par Jean, notaire, et accept6
par M. Jean Bonnet, superieur g6neral, le 25 avril 1716.
En 1715, le 18 septembre, le sieur Louis Dumas, seigneur de
Bergoignau, cure de Heugas, donna la somme de 6194 livres, s'en
rdservant 1'usufruit pendant sa vie, aux conditions suivantes ;
i* de donner h perpituiti, chaque annie, o_ livres aux cures on
vicaires de Vergoigaan ou tel autre, par qui les missionnaires
feraient acquitter 1'obit que ledit sieur Dumas avait fondd par son
testament; 20 de donner, tous les ans, 32 livres aux contreries du Saint-Sacrement de Heugas et Vergoignan ; 3* d'employer 5o livres par an pour les retraites; 40 de faire, de deux
ans en deux ans, une mission pendant laquelle ils donneront
5o livres aux pauvres; 5* que si la rente de ladite somme diminue
du pied du denier dix-huit, ou s'il se trouve quelque insolvabilit6
des dibiteurs de ladite somme, en ce cas les donataires diminueront les missions k proportion. Le contrat fut fait a Acqs par.
Jean, notaire, lesdits jour et an, et acceptd par M. Bonnet, supd
rieur general, le 25 avril 1716.
En 1716, le 27 fevrier, M. Simon Bonavenrure de Sarante,
cure de Garrey, donna une somme de 2 ooo livres pour fondation de mission & pperptuit6e
Taron, Garrey, Clermont et
Orest, dans chacune desquelles on distribuera en ceuvres pies
So livres. Lesdites missions a faire de trois ans en trois ans. Le
contrat fut fair h Hinx, par Duperer, notaire royal, et accepte
par M. Bonnet, superieur gdanral, le i5 avril 1716.
En 1716, le 22 mai, M. Barabilemy de la Begue, cure de Lion,
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et Jean Du Puy, marchand audit lieu, donnerent une somme de
9oo livre pour foodation d'une mission de trois semaines pour
trois pretres, an moins tous les dix ans, audit Leon et d'un service solennel b la tin de chaque mission pour lesdits fondateurs
et leur successeur. Le contrat passe Lion par devant Fouregy,
notaire royal, fut ratifie par M. Bonnet, superieur general, )e
zoseptembre 1716.
SUPiMEURS

DE NOTRE-DAME

Antoine de La Ville, 2o novembre 1706.
Jean Dardenne, 1708.
Raymond Mauriol, 1730.

DE BUGLOSE

Jean-Baptiste Vignes, 25 mai 1747.
Astoine Chareun, 6 juin 1762.
Marc-Antoine Prevost, 28 janvier
1765.

Jean Brizeguet,2 9 sep;mbre 174o.

Antoine Chareun.

Raymond
1742.

Jean-Baptiste Delme4a, 1778.
Antoine Celliere, 22 juillet 1780.

Mauriol,

14 fevrier

85. TOULOUSE. 1707. -

Tolosana.

En 1707, le 5 fevrier, Mgr Jean-Baptiste Michel Colbert,
archeveque de Toulouse, etablit dans cette ville les pretres de
la Congregation de la Mission pour faire gratuitement des missions dans son diocese. II s'obligea de donner pour partie de la
fondation des pretres ne'cessaires une somme de so ooo livres.
Et M. Frangois Watel, (supirieur gineral de ladite Congregation, appliqua i la mime fondation pour donner lieu de
commencer cet etablissement, une somme de 0oooo livres,
donnee k M. Vincent, en 1632, pour faire a perpetuite des missions dans les ressorts des Parlements de Bordeaux, Toulouse
ou Provence... ( M.Vivien, maitre ordinaire en la Chambre des
comptes de Paris, fut le fondateur de ces missions &condition
qu'on lui accommoderait un logement dans l'enclos de SaintLazare.) Le contrat fut pass6 par-devant Capitain et Legay,
notaires, le 20 janvier 163 2. Cet etablissement a Toulouse fut
confirmd par les letres patentes du roi donnees a Versailles au
mois de fevrier 1707.
En 1707, le 13 ddcembre, M. Jean Raby, archidiacre et grand
vicaira de Toulouse passa avec M. Henin supýrieur a Cahors
et visiteur de la province, par-devant Pranuel, notaire A Toulouse, un contrat de fondation d'une mission avec deux ou trois
pretres de cinq en cinq ans dans les trois eglises de son archidiacone, savoir : Fontenilles, Seuguedes et Bonrepaux, a la
charge de rester trois semaines entieres dans chacune desdites
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missions, d'y donner zo livres d'aum6nes; d'y dire chaque jour
une messe pour ledit sieur Raby et ses parents et une grand'messe de Requiem avec un Libera i la fin de chaque mission,
outre une messe k perpdtuite i tel jour qu'il diciderait. 11 donna
pour cette fondation une somme de 2 200 livres au denier
vingt sur I'h6tel de ville de Toulouse. M. Watel a ratifie ce
contrat de fondation.
Ledit M. Raby, par son testament du 8 novembre 1710, institua ses hiritiers universels les prstres de la Mission de Toulouse
h condition : i* que chaque jour a perpetuite on dirait une
messe pour lui et ses parents et que chaque annee &perpetuiti,
h pareil jour de son deces, on dirait une grand'messe pour lui et
ses parents; 2* qu'on nourrirait a perpetuite, pendant dix-huit
mois chacun, quatre pauvres eccl6siastiques du diocese de Toulouse ou de Montauban, sages, 8g&ide vingt-deux ans, et qui
n'auraientpas porte la livree,etauraient itudie deux ans ea theologie, autant que faire se pourra; lesquels itant pretres seraient
vicaires deux on trois ans dans le dioc6se de Toulouse on de
Montauban. - C'est au sup6rieur de Toulouse ou de Montauban de les choisir.
SUPERIEURS DE LA MAISON

Pierre Thiebaut, 1707.
Francois Capperon, 1711.
Louis Courtade, 1724.
Jean-Francois Armand, 1727.
NicolasAlenel,28septembre 173o.
Jacques Meric, octobre 1733.
Jean Brezeguet, 2z juillet 1738.
Leon Jaubert,29septembre 174o.
86.
(Voy.

oowrUZET,

DE TOULOUSE

Antoine Vayssiere, 22 octobre
1748.
Jean-Felix Cayla, 4 mars 1778.
Jean Puyfourcat, 26 aort 1787.
Francois Eyrard, 29 septembre
t787Theodore-Leopold Mougel, 1788.
Jean Compans, 23 octobre 1789.

diocese de Bordeaux. 1708.

ci-dessus, Bordeaux, NOTICEs,

t. Ill,

p. 701.)

Montuzet est un village de la paroisse de Plassac situe sur une
colline k l'est et & I kilometre du bourg.
On lit dans 1'Histoiredes seminairesde Bordeaux(t. I, p. 239):
a Sur une hauteur dominant la Gironde, & quelques kilometres
de Biaye, en un lieu appelW Montuzet, s'dlevait avant la Rdvolution, une chapelle didide b la tres sainte Vierge, b&tie, suivant
les uns, par l'empereur Charlemagne, et selon d'autres, par
Charles Martel. en action de grices d'une victoire remportee
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non loin de 14 sur les Sarrasins. Ce sanctuaire etait celebre dans
toute la region : on y accourait en foule, les marins surtout,
pour invoquer ou remercier la Mere de Dieu.
, Notre-Dame de Montazet ddpendait de la paroisse SaintPierre-de-Plassac, comme etant situee sur son territoire, et la
chapelle 4tait desservie par le cure. En 165S, celui-ci, voyant
qu'il ne pouvait suffre a administrer 'une et 1'autre, pria l'archeveque de Bordeaux de pourvoir aux besoins spirituels de
pelerinage. Apres enquete sur les lieux faite par son promoteur,
Henry de Bethune sipara effectivement la chapelle de la paroisse, ainsi que leurs droits et leurs charges, et confia la direction et I'administration de Notre-Dame de Montuzet a la Congregation des Missionnaires du clerge, representee par Jean
Fonteneil, son superieur. L'acte est date du 29 juillet 165S. a
En 1682, le 22 octobre, prise de possession par le sieur Julien
Guyot, pr6tre dela Mission, en vertu de procuration a lui donnde par Rene Simon, de la Congregation de la Mission, supdrieur de la maison et seminaire de Bordeaux, de 1'eglise de
Notre-Dame de Montuzet, maison et ddpendances.
1708. La maison de Montuzet ddpendit d'abord de celle de
Bordeaux. A partir de 1708, elle fut dtablie en maison distincte.
En 1737, 8 mars, donation d'une somme de 7 3oo livres, par
Mile Marthe Moreau de la Montagne, pour faire batir les chambres ndcessaires, pour faire les retrait selon la louable coutume
des prEtresde la Mission.A charge de rente viagere a Mile Marthe
Moreau de la Montagne et, apres elle, h son neveu messire
Joseph de Colommes, sieur de la Mothe. - Convention acceptee
par M. Antonnin, superieur, et ratifide, a Paris, par M. Couty,
superieur general.
SUIERIEURS DE LA MAISON

DE MONTUZET

D'abord les superieurs de Bor-

Jean Antonin, 1730.

deaux.
. . . . . . . . . . . . . (708).

Guillaume Boisseru, 1751.
PierreDuchiteau,i8 janvier

87. BOURG-EN-BRESSE.

1708. -

1772.

Burgensis.

M. Antoine Rossan, gardesel aux gabelles de Bresse fit, par
son testament olographe du 5 fevrier 1706, les missionnaires de
.Lyon ses heritiers, a condition de satisfaire a ses dettes et autres
charges, de payer quelques pensions viag&res qu'il fait par son
des missions dans ;a pro*meme testament,. ce faire a perpituitd
_
_
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vince de Bresse, surtout dans les paroisses de Treffort, Cus, Montrevel, Malefretas, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Etienne-surRoyssonte, etc., de faire le possible pour procurer k Bourg en
Bresse un itablissement de pritres de la congregation de la Mission pour y acquitter ces charges et recevoir eu retraite des
ecclesiastiques et sdculiers, qui payeront comme dans d'autres
maisons.
L'acceptation de ce legs a etc confirmee par les lettres patentes
du roi, qui ne furent enregistrees au parlement que sauf le droit
des parties interessees a la discussion dudit testament. L'etablissement de cette maison de Bourg est permis par les derniires
lettres patentes du mois de juin 1708.
M. Cory, parent de M. Rossan, voulut faire casser ledit testamenr, qui fut confirm, par un arrEte du grand conseil, rendu le
23 fevrier 1709, en faveur des missionnaires et conform6ment
aux intentions dudit M. Rossan.
En 1713. Le 5 juillet. Antoinette Fenet, de Journan, donna
200oo livres en principal, pour fondation B perpetuite de vingt
messes par an pour elie et pour ses parents. M. Bonnet a acceptd
et ratifid cette fondation.
En 1714. Le 14 janvier. M. Claude Ponein, curd d'Attignat,
donna 400 livres pour fondation, acceptee par M. Bonnet, d'une
mission de dix ans en dix ans a Attignat, a commencer vers la fin
de 1723, on au commencement de 1724, aux conditions qu'il y
aurait quatre prEtres pour faire cette mission pendant quatre
semaines et qu'a la fin on dirait une grand'messe pour le repos
de son ame.
En 1714. Le 5 avril. M. Jean Gauraud, chanoine de l'dglise
Notre-Dame de Bourg, donna une somme de 200oo livres dont
il se rdserva la rente sa vie durant sur le pied du denier 2o,
et apr6s sa mort une messe chaque semaine k perpituiti pour
le repos de son ame: cette fondation a eti ratifice par M. Bonnet
le 17 octobre 1715.
En 1715. Le 8 mai. M. Marc-Antoine Jacquet, curd de Chardonnay, fonda une mission audit lieu de dix ans en dix ans, a
commencer vers le mois de janvier 17r 8, pendant trois semaines,
moyennant une somme principale de 6oo livres. M. Bonnet ratifia cette fondation, le 17 octobre 1715.
En 1715. Le 8 mai. M. Clement Deschamps, curi de Tilarsen,-Maconnois, fonda une mission audit lieu, de dix ans en dix
ans, moyennant 2oo livres qu'il vent 6tre payees par ses hiritiers
la dizieme annie que se fera cette mission, qui commencera seu-
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lenment vers le mois de decembre 1727. M. Bonnet ratitia ceue
fondation le 17 octobre 1715.
En 17z5. Le I" aout. Antoinette Fenet, de Journant, annexe
de Revonna, donna 400 livres pour fondation d'une mission de
dix en dix ans... Si le cure de Journant ou ses successeurs ne
voulaient pas que cette mission se fit A Journant. ou voulait la
transferer a Revonna, ladite Fenet pretend qu'en ce cas elle soit
faite dans la paroisse de Tourniac, afin que les habitants de
Journan puissent en profiter. M. Bonnet a ratifie cette fondation
le 22 novembre 1715.
SUPERIEURS

DE LA MAISON DE

BOURG-EN-BRESSE

.

Mathieu Guichard, 7 juillet 1738.

Ame Gros, 1714.
Gaspard Garnier, en 1730.
fazare-Joseph Buisson, 24 noveabre 1730.
Jean-Claude Viviand, 7 aoit
1732.
Claude Journet, 12 juitlet 1735.

Jacques-Franjois Marchand, 20
mai 1740.
Jean-Baptiste Peronnet, 5 juillet
175t.
Claude Pugniet, i5 juillet 1763.
Jean-Baptiste Peronnet, 3 septembre 1763.

..........

.

88. VALFLEURY. 1709. -

Vallisfiorida.

A sept lieues environ de Lyon est le pelerinage de Valfleury.
C'est le nom d'une petite paroisseaujourd'huidu diocese de -Lyon,
dans le departement de la Loire, arrondissement de SaintEtienne, canton de Saint-Chamond. C'est une gorge fermie de
l'est au sud et a I'ouest par des montagnes escarpdes. Une vierge
trouvee au milieu des gen8ts miraculeusement tfeuris, dit la tradition, fut I'origine du pelerinage; c'est aussi la raison du nom
donnd &ce site aride. (Neuvieme siecle.)
La requete dressie par Mgr de Tencin, archeveque de Lyon
en 1744, expose ce qui concerne cet 6tablissement dont le peuple
avait demand6 que le service se fit plus assidfment. C'est alors
que I'archeveque de Lyon s'adressa & la Congregation de la Mission.
Voici cette ordonnance: a Pierre de Gu'rin de Tencin, cardinal-prtre de la sainte dglise romaine, des titres des saints N6ree
et Aquilde, archev&que et comte de Lyon, primat de France.
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, ministre d'etat, etc..
savoir faisons que, vu la requete de notre promoteur, par laquelleil nousaurait expose que, dons la paroisse de Saint-Chrit6ten-Jarret, de notre diocese, il y a un prieure fond6 au hameau

-

68 -

de Valfleury, qualifid annexe on membre ddpendant du prieure
de Sainte-Croix-de-Savigneux, situe en Forez, pres de la ville de
Montbrison, auquel il est uni de droit et de fait, et dont il se
trouve eloign6 de six A sept lieues, sans en tirer aucun secours,
soit pour le spirituel, soit pour le temporel;
c Que, dans la chapelle on eglise dudit prieure de Valfleury,
d6dide &Dieu, sous l'invocation de la sainte Vierge, la devotion
y attire un grand concours de toute part;
SQu'anciennement, ladite eglise n'etait desservie que par un
ou deux chapelains que ne pouvaient suffire pour y entretenirla
devotion, d'oi il arrivait que les pelerins ou dtrangers y manquaient souvent de messe, et se trouvaient prives de la facultd
de s'y confesser et communier;
a Que le sieur Monis, ancien prieur de Savigneux et de Valfleury y unis, touchd de ces inconvinients, se determina i faire
resider sur ces lieux, a ses depens, un plus grand nombre de
pretres pour seconder la piCdt des fiddles, et, qu'enfin convaincu
qu'il n'y avait qu'une communaute qui plt Etre en etat de desservir ladite eglise, il rdsigna la prieure de Savigneux & un des
pretres de la Mission, qui eut pour successeur M. Bonnet, superieur gindral de ladite congregation; que ce dernier y itablit
des prtres de sa congregation, qui y demeurent, depuis environ
cinquante ans, comme dans un domicile erranger, y edant entretenus par le sieur Couty. leur supdrieur general, pourvu dudit
prieurd, apres le dices du sieur Bonnet;
SQue ces pretres ont continue d'y entretenir la devotion
des peupies, et qu'ils sont de plus d'une grande utilite au diocese, admettant chez eux les ecclesiastiques et meme les laics.qui
y veulent faire la retraite spirituelle; que tous ces avantages
peuvent disparaltre en un instant per la mort du prieur actuel
de Savigneux; qu'apres lui, un nouveau commandataire pourrait ndgliger cette ddvotion publique, si intdressante pour la religion et pour le diocese, en commettant &d'autres qu'I une communautd le soin de desservir ladite dglise; que, pour prevenir cet'
inconvenient, il ne se presentait d'autre moyen que de desunir
ledit prieure de Valfleury d'avec celui de Savigneux,en eteignant
et supprimant le titre dudit prieure de Valfleury, en y unissant
et incorporant tout le temporel qui en depend h la communautr
des pretres de la Congregation de la Mission, a la charge par
eux d'entretenir audit lieu un nombre suffisant de pretres de leur
congregation, tant pour le service de ladite 6glise que pour la
retraite des eccldsiastiques;
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a Que ce moyen paraissait souffrir d'autant moins de difficultis que la desunion proposee ne causait pas une grande diminution par rapport aux revenus du prieure de Savigneux, qui
se trouvaient encore suffisants pour l'entretien du titulaire, et
pour subvenir aux charges de ce bendfice;
a Partant, requerait Ie promoteur qu'il ffit procede suivant
les lois de l'Eglise et de I'Etat auxdites disunions, successions et
incorporations;
K Le riquisitoire de notre promoteur au sieur commissaire,
S1'effet d'accepter ladite commission, ordonnance au bas portant
acceptation de la commission, et que les parties intdressies seraient assignees: les connues i domicile; les inconnues par
affiche publique. Ladite ordonnance du 3 mai 1744;
a Les exploits d'assignation du 19 maide ladite annie,donnis
au sieur Couty, superieur gineral de la Congregation de la Mission, titulaire du prieure de Savigneux et de Valfleury, y unis,
et a S. E. Mgr le cardinal de Rohan, en qualiti d'abb6 de I'abbaye de la Chaise-Dieu, collateur dudit benefice, aux fins de
consentir ou dire contre ladite union. Signi, Cottreau, huissier
au Chatelet de Paris. Autres exploits aux mdmes fins du to et
du 12 juin 1744, donnees aux religieux de I'abbayede laChaiseDieu et a ceux de Savigneux. Signe, Duverdier, huissier an
baillage de Montbrison,etc.n - Voy.Valjleury, par M. Roussel
(1852), p. 178.
SUPIRIEURS DE LA MAISON DE VALFLEURY

Hebert, 1687.
Jean Blanc, 1688.
Annet Bourdellon, 1708.
Edouard Farjeux, 1727.
Michel Besse, 1728.
AmE Gros, juillet 1731.
Mathieu Breschet, 5 juin 1732.

Pierre-Gillet Boully, 24 aecembre 175o.

Lazare-Joseph Buisson, 13 avril
1756.

Jean-Baptiste Peronnet, 15 juillet 1763.

Jean-Claude Viviand, 21 juillet

Francois Roch, 1768.
Marc-Antoine Palerne, 16 aout

1735.
o.
Denis Guillot, 18 juillet 174

Andi-Joseph Joubert, 1o mars

1771.
r786.

89. FORLI. 1709. -

Foroliviensis.

r
M. Bonnet, vicaire general, dit dans sa circulaire du a janvier 1711:
a Le cardinal Paolucci, ministre de Sa Saintete (Clement X
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a fondd r6cemment une maison, & Forli, pour six pritres de
de notre congrdgation. Ses ceuvres ont pour objet les clercs et
le peuple. a
SUPERIEURS

DE LA MAISON DE

Jules-Cesar de Rossi, 171o.
Philippe Carrozio, 1725.
Christophe Barberi, 1730.
Andrd Lavagna, az decembre 1722.
Antoine Rolando, 17 juin 1738.

Fransois Picchiotti,
1747.

31 juillet

Philippe Gavi, I*r aof0t 1757.
Francois Picchiotti, 9 septembre
1759.

Jean Muzio, septembre 1762.
go. saN REMO. 1709.-

FORLI

Joachim Sanzogno, 24 septembre
1765.
Pierre Caromi, mars 1767.
Joseph Macchi, 14 aoft 1769.
Hippolyte Lugaresi, 1771.
Simon Boncristiani, 5 mars 1761.
Jean-Baptiste Cavallini, 1785.
FrancoisBaccari, i4octobre 1789.
Leonard Ippoliti, 28 juin 179E.

Antoine Giovannelli, 1793.
Suppression, 1796.

Sancti Romuli in ora Gennensi

L'acte de fondation d'une nouvelle maison & San-Remo, fait
le 16 novembre 1708, fut approuvi par M. Watel, supdrieur g&niral, le 14 ddcembre de la mEme annee. Les missionnaires
s'obligeaient h donner des missions, alternativement, dans les
diocese d'Albenga et de Vintimille, et & recevoir les ordinands des m2mes dioceses, moyennant une legere pension.
SUPERIEURS DE LA MAISON DE SAN

Francois

Thomas Gloria, 171o.
Joseph Cardellini, 1726.

REMO

Giordani,

8 octobre

1760.

Jean-Baptiste Pianavia, 8 aout

Francois Figari, 1767.

173o.
Joseph Cardellini, i' aott 1733.

Jean-Baptiste de Bernardi, 1774.

Barthelemy Gambini, 26 mars
1736.
Philippe Lavagna, 7 aofit 1747.

Emmanuel Gaibisso, mai 1776.
Francois Figari, 3 ddcembre 1776

Andre Gaibisso, 5 mars 1781.

Joseph Vaimer, 16 octobre 1786.
Jean-Baptiste Martini, i5 -sptem- J.an-aptiSte Perassi, i- icembre 1748.
bre 1788.
Nicolas Cesio, 6 ectobre 1755.
Barthelemy Daste, 1798.
Gaspard Monleone, 20 mai 1758. Suppression, i8o5.
91. POITIERS. Saint-Charles.

1710. Sancti Caroli.

Pictaviensis;

NOTICE. - Le petit siminaire, sous l'invocation de saint
Charles, etait, comme le grand, dirige par la Congregation de
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Saini-Lazare. Les jeunes gens etaient admis dans cette maison,
qui -rt maintenant de caserne, des le commencement du cours
de philosophie, et y passaient toute la duree du quinquennium.
Dans la derniere annde de theologie, ils prenaient les ordres
sacris. Les philosophes se rendaient deux fois par jour au college et les theologiens allaient 'a 1'cole des Jacobins. Plusieurs
etudiants, qui ne se destinaient pas a la pritrise, entraient au
seminaire de Saint-Charles pour les deux annees de philosophie
seulement et y faisaient ce qu'on appelait leur universitd. Ils
acqu&raient par lA le triple avantage du secours des repetitions,
d'un genre de vie reglee qui les mettait A l'abri des dangers du
sejour de la ville et d'une grande economie dans le prix de la
pension. Ils portaient, comme les autres, le costume ecclesiastique et ils etaient astreints aux memes observances. - (LA
LIBORLIaRE, Antiquites de I'Ouest: Bulletins, t. IV, p. 70. Cite dans la Vie de Mgr de la Poype de Vertrieu, par Paulze
d'Ivoy de la Poype. Poitiers, Blais, I889.)
LETTRmE

PATrNTES D'irABLIaSSEMENT. -

Mgr Ignace de Baglion

de Saillans, dvdque de Treguier, nomm6 a I'6vech de Poitiers,
obtint en 1687, des lettres patentes par lesq.elles le roi lui permit d'dtablir A Poitiers un petit seminaire pour y elever les
jeunes clercs, et d'y unir un ou plusieurs bindfices, ou assigner
des pensions sur ceux qui excederont la somme de 600 livres de
revenu annuel pourvu qu'ils ne fussent pas cures ou prebendes.
Le roi permit par les memes lettres de recevoir pour ledit seminaire des legs, fondations, donations, et d'acqu6rir toutes sortes
de fonds, droits d'hdritages, rentes et possessions, pour fondqr
et doter ledit seminaire jusqu'- la somme de 3 ooo livres de revenu annuel, sans cependant pretendre aucun amortissement, si
ce n'est de l'eglise, maison et enclos, amorties par lesdites lettres
patentes, qui furent enregistrees par arrit du parlement, le
26 janvier 1688.
AcTE

D'eTABISSEMENT

DE LA MISSION

AU

PRETRES

D•S

S~MINAIRE

DE

DE

LA

CONGREGATION

SAINT-CHARLIES DE POITIERS. -

'an 171o. Le 2 aout. Mgr Jean-Claude de ]a Poype de Vertrieu, evique de Poitiers, passa I'acte d'etablissement a perpetuitd des pretres de la Congregation de la Mission pour prendre
soin du spirituel et du remporel de son petit seminaire de SaintCharles-de-Poitiers ; avec ces conditions, a savoir, qu'il y aura
trois pretres, dont I'un sera superieur et les deux autres enseigneront la philosophie et la thdologie aux seminaristes, leur

-
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feront les instructions et conferences, etc.; et deux freres pour
leur service et celui des siminaristes. Le tout moyennant la
somme de i 5oo livres de revenu annuel a prendre sur les biens
presents et a venir dudit siminaire, sur" laquelle somme ils
entrreiendront les bAtiments quant aux menues reparations, etc.
Que le superieur dudit siminaire sera au gre de l'd6vque et
de ses successeurs, et que lorsqu'il y aura des pensions ou
demi pensions fondees pour les pauvres clercs, ce sera a I'vEque
a les donner.
Ledit seigneur ivZque donne et c&de la maison du seminaire
telle qu'elle est auxdits prktres de la Mission, et se charge d'amortir incessamment la rente de 200 livres due sur cette maison aux
religieuses du Calvaire de Poitiers.
Cet etablissement fut accepte i Versailles, le 9 aout 1710, par
M. Francois Watel, superieur gineral de la Congregation de la
Mission, et confirm6 par les lettres patentes du roi donnees a
Marly auxdits mois et an, et enregistrees au parlement le 5 septembre suivant, h la charge de fournir au greffe du parlement
un 6tat certifie v6ritable des revenus dudit sdminaire.
Par lesdites lettres patentes de confirmation, le roi permet
d'unir audit s6minaire des bendfices on d'assigner des pensions
sur des benefices jusqu'i la concurrence de 40oo livres de revenu
annuel, quoiqu'il ne l'ait permis par ses lettres d'etablissements
que jusqu'l 3 ooo livres.
SUPERIEURS DU

PETIT SEMINAIRE

....................
Jean-Claude Henry, i5 septembre
173o.

Nicolas Gobreau.

SAINT-CHARLES,

A POITIERS

Antoine Buschoux, to octobre
1743.
Michel-Sebastien Le Clerc, 4jan-

vier 1748.

Pierre Jagot, 2z septembre 1739.

Claude Pignarre, 27 juillet t75o.

Francois Du Temple, 12 septem-

Andre Jacob, 4 octobre 1767.

bre 1740.

Jacques Mayeui-, novembre 1775.
Nicolas Chaudey,2 octobre 1787.

